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5 L. VÉRTES 
RATES OF EVOLUTION IN PALAEOLITHIC TECHNOLOGY 
« . . . if it is dangerous to assert an analogy on 
insufficient evidence, it is equally dangerous to 
reject one without proof of its inconsequentialness » 
(N. Wiener: God and Golem, Inc.) 
1. INTRODUCTION 
1.1. Morphological analysis of archaeological remains is suitable for establishing a chrono-
logical sequence of cultural horizons. I t is less promising, however, when evolutionary processes are 
to be traced by this method. For some time, experiments were carried out in order to obtain inform-
ation from palaeolithic finds which may also throw light upon the evolutionary circumstances 
concerning their makers. Such information is provided by measurable technological features of 
palaeolithic implements which can be expressed quantitatively. These data — if elaborated by pro-
bability calculus - may be used in answering questions which would scarcely be possible by using 
other methods.1 
This observation of mine has been reinforced by evidence when in connection with the 
Vértesszőllős finds Dr. L. S. B. Leakey and Mrs. Mary Leakey invited me and, sponsored by the 
Wenner Gren Foundation for Anthropological Research, I have had the opportunity to study the 
finds of Olduvai Gorge.2 Without having measured the entire implement inventory of sites DK I, 
FLK I, HWK-East (horizons 3 — 5) and BK I I of Olduvai, the way of approach to be described here 
would not have occurred to me. 
2. METHODOLOGICAL A P P R O A C H 
2.1. If man or his society is to be studied through his products, one of the possible methods 
is to regard him/it as a simple automatic feedback system whose essential has been described by 
N. Wiener: «Between receptor or sense organ and the effector stands an intermediate set up of ele-
ments, whose function is to recombine the incoming impressions into such a form as to produce a 
desired type of response in the effector.»3 In archaelogical terms, man planned and finished his 
required implement (for which he developed a need); the accomplished implement reacted on its 
maker according to the degree of its applicability and to the extent of requirement; further, it 
modified the conception and manual skill of the maker, influencing meanwhile the manufacture of 
the next piece. 
2.2. The study of evolution in biology is earlier and more throughout than in archaeology, 
and for biological evolution may be used as a model of the development of human society, I deem 
it advisable to sum up briefly the conformities and differences found in the two systems. The his-
tory of manufacturing (or the history of the development) of a certain type of implement is similar 
to the process observed in biological units when a gene carrying characteristical features is inherited 
1
 See: L. VÉRTES: Arch. Vestnik 13—14 (Brodarjev 
Z b o r n i k ( 1 9 6 2 / 6 3 ) 1 6 7 — 1 9 3 ; L . VÉRTES: P a l a e o h i s -
t o r i a 1 0 ( 1 9 6 4 ) 1 5 — 6 2 ; L . VÉRTES: A r c h . H u n g . 4 3 
( 1 9 6 4 ) ; L . VÉRTES: Q u a r t ä r 1 5 / 1 6 ( 1 9 6 4 / 6 5 ) 7 9 — 1 3 2 ; 
L . VÉRTES: A c t a A r c h . H u n g . 17 ( 1 9 6 5 ) 1 2 9 - 1 3 6 . 
2 1 wish to acknowledge here the support of the 
Board of Directory of the Wenner-Gren Foundation; 
Dr. and Mrs. LEAKEY for their kind invitation and for 
their particular kindness allowing me to publish the 
conclusions drawn from their material yetunpublished. 
3
 N . WIENER: Cybernetics or Control and Com-
munication in the Animal and the Machine.2 Cam-
bridge, Mass. 1962. 42. 
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in its original or mutant form. Dobzhansky describes this biological process as follows: «. . . hered-
ity is basically self-copying of the genes. Heredity is therefore a conservative force : if it were per-
fect, there could be no evolution. But the mechanism of heredity has a built-in feature or, if you 
prefer, an inherent flaw, that occasionally makes a gene produce an imperfect copy. This is muta-
tion.»4 Dobzhanskv's statement throws light upon the main differences between the biological evo-
lutionary and man ' s functional scheme. Mutation emerges incidentally in biological evolution, 
both in respect of time and direction of change. Among the offsprings, the one carrying the more 
advantageous mutation will survive. However, selectional advantage has no feedback to the pro-
genitor, in correspondence there is no possibility of further improvement as in human activity. 
The other well-known difference lies in the fact that in biology, physical and psychical qualities 
are inherited by genes, while man provides his offsprings by teaching with the knowledge he has 
learnt, as well as with the factors of the «artificial milieu» he has elaborated.5 Surprisingly enough, 
the development of human culture is in spite of all these essential differences — the nearly exact 
isomorphy of biological evolutionary pattern,8 reinforced by the investigations described below. 
2.3. The field of my investigations will be limited to man who is simply treated as an auto-
matic feedback system in order to satisfy his needs i.e., to held up his homeostasis manufac-
tures implements.7. 
2.4. For this point of view — or working hypothesis — we must by all means take into 
consideration tha t in the process of human evolution, the syndrome of c o m m u n i c a t i o n -
a b s t r a c t i o n — t o o 1-m а к i n g , in close interaction, has played the leading part. When 
man made an implement of definite shape and technology i.e. invented a type for the purpose of a 
certain labour-process, he must have had shaped the idea of the implement in his mind earlier. 
In possession of the abstract picture, he was to manufacture his tool, using his more or less trained 
muscles, his motor equipment. Let us repeat: the implement manufactured fed back to the man 
manufacturing it, correcting thus the preliminary picture, the specialisation as well as the ability 
in tool-making. 
3. P R E M I S E S 
3.1. Man, from the early beginnings of his evolution, did act in possession of definite ideas 
with deliberate purposes. 
3.2. The results of his activity did ± confer with his purposes. 
3.3. The degree of difference between plans and residts may be followed when working up 
the measurable features of archaeological finds. 
3.4. Learning transmits to the descendants the achievements of former generation with 
the sáme result as a gene does as regards specific marks. 
3.5. Evolution of human culture as well as that of the biological evolution may be illustrat-
ed in two dimensions: specialization (continuously improved development of acquired patterns) 
and introduction of mutations (new discoveries) to satisfy new conditions and needs. 
3.6. In respect to human cultural evolution, distribution parameters of quantitative fea-
tures of products furnish informations concerning the state of both levels. Specialization narrows, 
while new inventions widen the standard deviation of technological parameters.8 
1 T . DOBZHANSKY: Mankind Evolving. New H a v e n 
1962. 46. 
6
 B. MALINOWSKI: A Scientific Theory of Culture. 
N e w York 1960. 68. 
«See L. VÉRTES: Valóság 9/7 (1966) 3 5 - 4 8 . 
7
 «Homeostasis» is used here approximately in the 
same context as in N. WIENER: God and Golem Inc . . . 
See also the article mentioned in Note 6. 
s
 See: L. VÉRTES: Arch. Hung . 43. p. 240. 
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4. INVESTIGATIONS 
4.1. All implements from the four Oldowan sites of different ages in the Olduvai Gorge 
were compared with the inventory of five Buda-industrv horizons of Vértesszőllős, forming a time 
sequence. On the base of archaeological typology I have to assume tha t between the Oldowan and 
the Buda-industrv a genetical connection existed. 
I have also concluded by help of typology that certain Middle Palaeolithic industries can 
also be derivated genetically from the chopper industries of Oldowan-Buda-character, I called 
them «Epi Chopper Cultures*? In my opinion, the «La Quina» industry of French Charentian and 
the «Mousterian à denticulés» faciès had also belonged to this group. Therefore investigations were 
extended to the whole assemblages of three layers (No. 17, 22 and 25) of the Combe Grenal cave, 
which form a time-sequence and contain the La Quina industry and to three «à denticulés» layers — 
partly intercalated in the «la Quina» layers (No. 13, 14 and 20.).10 This industry represents, in my 
opinion, a more or less ortholinear evolution, whose antecedent would be the Oldowan passing 
through the Buda-industry. 
Only the length-distributions of the implements of these three sites were investigated for 
the following reasons. 
4.1.1. I could not and it is not necessary to carry out a thorough analysis of all para-
meters of the archeological material. As G. G. Simpson states, the examination of biological evolu-
tion is carried out by selected, characteristic complexes, whose analysis will lead to the same con-
clusions as the study of the whole.111, too, have found this statement valid in dealing with the evo-
lution of archaeological culture. 
4.1.2. In another article of mine it has been proved that implements of the same type, 
excavated from the same layer of a given site follow a normal Gaussian distribution in respect 
to their length.12 Within one assemblage, however, the mean values of the implement types, fol-
lowing in se a normal distribution, lay so close to each other that their curves are superimposed. 
Such narrow sets of normal distributions merge into a curve ± close of the lognormal.13 
4.1.3. While investigating the Oldowan assemblages, I found that the curves of length-
distribution, from the lowest DK I, to the uppermost BK I I layer, show a trend towards the log-
normal, becoming at the same time more and more narrow.14 
This means, in terms of archaeology, tha t the progress of long-living groups of men whose 
evolution proved to be surprisingly straight in Olduvai, developed more and more the manual skill 
and at the same t ime the typological shape and the technology of the implements to be prepared 
appeared cleaner and cleaner in their brain. By this process the shape of curves characterizing 
the development of length-distributions had always been corrected, and, their standard deviation 
narrowed. In spite of the fact tha t this can be easily seen in the curves, the values of the standard 
deviation proved to be always nearly the same. We try to dissolve this apparent contradiction 
9
 L. VÉRTES: «Zitrus»-(Epi-Chopper) Industrien in Grenal Cave (in l itt . Okt. 14, 1966). I am deeply 
Ungarn. In press, in the «Rust-Festschrift». MS dated indebted to Prof. F . BORDES for his generous and 
as 10. Sept. 1964. friendly kindness. 
10
 The cave of Combe Grenal is the site excavated 11 G. G. SIMPSON: The Major Features of Evolu-
by perhaps the m o s t correct methods in Europe. tion. New York. 3d Printing 1961. p. 120. 
In 1964 I had the opportunity, due to the kindness 12 See L. VÉRTES: Acta Arch. Hung. 17. 
of Prof. F. BORDES, t o measure m a n y of the impie- 13 L. VÉRTES: Quartär 15/16 p. 120. 
ments of this site in Bordeaux. I cannot find words 14 In this case I am obliged to ask for the reader's 
to express my thanks to Prof. BORDES who in a letter confidence. Of course, until Mrs. M. LEAKEY does not 
of May 13, 1966, allowed me to publish his f inds publish her unique Oldowan finds, I cannot give 
worked up by m y method. See: F . BORDES: Bull. descriptive details on it. After the publication of the 
S. P . F . 52 (1955) 426 — 429; F. BORDES: Arh. Vestnik Olduvai-monograph, however, I shall ask her to allow 
(Brodarjev Zbornik) 13 — 14 (1962—1963) 43 — 49. me to publish the data in detail according to m y 
Jus t as I finished m y manuscript and gave it to investigations, until then I only present here the values 
the press with a Hungarian text, I received the mea- received from m y calculations, which do not concern 
surements of the whole assemblage of two new the archaeological character of the finds, according 
«Mousterian à denticulés» horizons of the Combe to Mrs. M. LEAKEY'S letter of June 29, 1966. 
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by considering that at the same time when specialization (narrowing the standard deviation) 
grows, new working processes become necessary under the stress of increasing human needs, thus 
producing new types of implements. Obviously the preliminary ideas of the new implements were 
indistinct at the beginning and the skill needed for their production was also of low level, especially 
when new technologies were introduced. These factors widen the standard deviation and at the 
same time they widen the range between the length of the biggest and smallest implements. Spe-
cialization and mutation are in this case, so to sav, balanced in terms of standard deviation of the 
length of implements. 
4.2.1. I t was possible to decide whether this opinion is only of theoretical value or can be 
proved in practice; it was possible to correlate the range of implement-lengths (r) with standard 
r 
deviation (s). The values of the quotient —are, for the four sites in the Olduvai Gorge as follows: 
DK I  4,04 
FLK I  4,55 
HWK-East  4,83 
BK II  6.00 
The values give a sequence of inverse ratio to the ages of the finds. 
If these values, obtained from assemblages of different sample size, are corrected to и,15  
the following figures are obtained (in order to obtain values comparable to the original they are 
multiplied by a discretional number: six): 
r 
— corrected for n 
я 
r 
1 — (corr.) . f) 
DK I 0,733 4,4 
FLK I 0,841 5,1 
HWK-East 0,808 4,8 
BK II 0.927 5.6 
TABLE I 













































































Vértesszőllős 1/1 — 164 232 68 19 4 2 489 24,22 8,298 
Vértesszőllős 1/2 
-
53 148 67 23 6 2 - - - - - - - - - 12 — 65 = 53 299 27,88 9,132 
Vértesszőllős 1/3 2 206 432 133 47 10 2 832 25,66 8,380 
Vértesszőllős I + I I I / 4 - 45 197 144 46 17 12 2 1 - - - - - - - 12 - 89 = 77 464 31,60 11,037 
Vértesszőllős III/5 
-
8 77 61 42 13 9 
- - -
1 
- - - - -
16 — 1 0 3 = 87 211 35,43 12,250 
Combe G renal 25 — — 17 87 130 93 44 36 8 2 2 - - - - - 24 — 107 = 83 419 50,29 14,23 
Combe G renal 22 
-
1 23 155 341 325 184 47 13 3 1 - 1 - - - 18 — 121 = 103 1094 51,50 11,98 
Combe Grenal 17 - 15 121 282 340 202 71 15 7 2 2 - - - - 1 H — 157 143 1058 43,87 12,96 
Combe Grenal 20 - 1 30 130 275 164 48 14 1 663 46,70 10,14 
Combe Grenal 14 - 2 107 373 251 66 18 1 1 17 _ 80 = 63 819 39,09 8,76 
Combe Grenal 13 
- -
33 98 89 28 6 2 
- - — — — - - — 
23 — 75 = 52 256 40,39 9,38 
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Except for HWK-East , I have again obtained a growing sequence. (The data of the other sites 
will be given in their corrected form and multiplied by six.) 
I wished to generalize my observation, therefore the two other sites were also included in 
my investigation. Table I shows the data of implements from Vértesszőllős and Combe Grenal 
respectively. 
4.2.2. Calculations were carried out for the material of all the sites and layers respectively, 
with the following results: 
Vértesszőllős Combe Grenal 
1/1 6,0 25 5,9 
1/2 6,1 22 7,9 
1/3 6,2 17 10,2 
I + III/4 6,8 20 5,3 
III/5 7,7 14 6,8 
13 5,8 
Excepting the — quotient of layer 14 of Combe Grenal - also in the opinion of F. Bordes the 20th 
s 
layer is a mixed one — I have again obtained a sequence of an inverse ratio to the age of the finds, 
r 
i.e. not only in the case of Oldowan implements does the quotient — behave regularly.16 I t is self-
s 
evident that the latter data are to be put on the y-axis of a system of coordinates, while time on 
the ж-axis. 
4.2.3. Thus, the approximate age of the finds is to be determined. The age of the Oldowan 
sites was given by Evernden and Curtis by the Potassium/Argon method.17 According totheir results, 
the age of DK I may be taken as 1,85 million, F.LK I (the site of «Zinj») as 1,75 million years old. 
The age of BK I I lying in the upper half of a channel filling in Bed II ,1 81 regarded — in comparison 
with the layer of the «Chelles-Man», determined as 500 000 years old19 — with broad tolerance, 
in either half a million or 1,1 million years old. 
15
 For the calculations I owe thanks to Dr . I . 
JTJVANCZ a n d D r . P . MEDGYESSY, w h o h e l p e d m e v e r y 
much by their kind instructions and in checking m y 
calculations. For the correction of the sample-size I 
used the «Biometrical Tables for Statisticians Vol. I.», 
b y E . S . PEARSON a n d H . O . HABTLEY ( C a m b r i d g e , 
1954. Tab. 27.). 
16
 After having formulated the present paper, the 
publication of M. STEKELIS appeared about the very 
important f inds in 'Ubeidiya. (See M. STEKELIS: 
Archaeological Excavations at 'Ubeidiya, 1900— 
1963. Israel Acad, of Sei. and Humanities, Jerusalem, 
I960.) In graph he shows the length-distribution of 
the flakes. From the graph, I counted the number of 
r 
pieces and calculated the — values. The use of the 
data is, of course, restricted because of the conversion, 
because the measures may have been taken in an 
other way, but especially because from the whole 
assemblage of 'Ubeidiya, only the flakes were taken 
into consideration. The values are: 
I . V . O . I I / I I - 2 4 ( n = 7 9 ; M — 3 5 . 2 5 ; S = 8 . 1 2 ) 
— = 4.92 
s 
I. V. О. Щ Н - 2 6 (n = 6 4 ; M — 32.81; S = 9.11) 
r 
— = 4.39 
s 
I. V. O. II /III-K (n = 6 5 ; M — 37.0; S = 9.45) 
r 
— = 4.76 
s 
In spite of their restricted applicability, the values lay 
in their scales within the scales of the Olduvai-Vértes-
szöllős group. 
17
 J . F . E V E R N D E N — H . G . CURTIS: C u r r e n t A n t h r o -
pology 6/4 (1965) 343 — 364. 
18
 S e e : F . CLARK HOWELL C o m m e n t t o t h e E v e r n -
den-Curtis paper in CA 6/4 (1965) p. 369; see M. D . 
LEAKEY: N a t u r e 2 1 0 . N o . 5 0 3 5 , p . 4 6 2 — 4 6 6 . A p r . 
1 9 6 6 . 
19
 F . CLARK HOWELL: o p . c i t . 7 3 0 . 
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En Vértesszőllős, the finds of the 1st and 2nd layers are in lime-mud; those of the overlying 
3rd and 4th horizons in loess; the 5th cultural horizon, existing only in site I I I , was embedded 
in the upper lime-mud lying over the loess. According to the evidence available until now, the two 
lower layers were originated in the interstadial of Mindel glaciation, while layers 3 and 4 in the 
second stadial of the Mindel glaciation and the 5th just after this time range.20 
Potassium/Argon datings were also carried out on Mindel aged European material,21 which 
did not fall far from the data of the «astronomical chronology». 
I hope, when dating the layers of Vértesszőllős, I am not committing an error in the order of 
magnitude when I determine the ages as follows: 
I/ l , in lime-mud  
1/2, in the same material  
1/3, at the base of the discordantly over-
lying loess  
1/4, on the top of the loess  
III/5, lime-mud above the loess  
460 000 years 
450 000 years 
430 000 years 
400 000 years 
380 000 vears 
Charentian layers of La Quina type in Combe Grenal originated in the Wurm I I according 
to Bordes. He has extrapolated their age with great probability from a C-14 date, yet unpublished. 
According to the kind information of Prof. P. Bordes22 the estimated ages of the three layers are: 
Combe Grenal 25 46 000 years 
Combe Grenal 22 43 000 years 
Combe Grenal 17 40 000 years 
The ages of «à denticulés» layers can be estimated as: 
Combe Grenal 20 43 000 years 
Combe Grenal 14 40 000 years 
Combe Grenal 13 39 000 years 
4.2.4. Fig. 1 shows the regression relations prevalent between the — quotient and time. 
s 
The lines connecting the points within each site are supposed to be parts of logarithmic curve. I 
wanted to check this assumption, therefore I made the design of a graph where the time is given in a 
r 
logarithmic scale, the —values on the т-axis were henceforward in arithmetic scale (Fig. 2). The lines 
straightened out. Then I transferred the data onto probability paper, where I received the same 
result; thus, the assumption proved to be true. 
2 0
 S e e M . KRETZOI—L. VÉRTES: C u r r e n t A n t h r o - 2 1 J . F . E V E R N D E N — H . G . CURTIS: op. cit. T a b . 8. 
pology 6/1 (1965) 74 — 87. and p. 371. 
22
 F. BORDES: in litt. May 13. 1966. 
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HWK-A о FIK I. 
К I. 
0,04 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1.3 1,4 1,5 1,6 1,7 I.Çr^lio^ars scale 
Fig I. Connections between — and t ime (in arithmetic scale) 
s 
100,000 1000,000 Logarithmic time scale 
r 
Fig. 2. Connections between — and time (in logarithmic scale) 
s 
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4.3.1. If general conclusions should be obtained from actual results on tbe stage of devel-
opment of the various industries, the following formula may be used:23 
У2 — У1 
log x2 — log x1 
where y2 and yx represent the values of-^-investigated; x2 and x. are the times belonging to them 
s 
and calculation should be carried out with their log10.24 It is easier to deal with logarithmic values 
in case they are not negative (as they would be I expressed time as decimal fractions of one million 
years) but positive numbers. As starting point, therefore, 3 million years B.P. were chosen and the 
sites were marked by the time passed since then.25 Tab. I I shows the comparison of the horizon 
of the sites, following each other in time. For fur ther comparison, results were also expressed as 
powers of 2. 
4.3.2. The degree of changes among the Olduvai sites may be expressed as the powers of 
2 found between the values of > 1.3—4.3. For Vértesszöllös, the values vary between 25,3 and 27'4, 
and for Combe Grenal «La Quina», change may be expressed as 212, resp. 211 for the «à denticulés» 
layers. The degree of changing, which may also be used for the measurement of the speed in tech-
nological development of older Palaeolithic cultures, accelerates in proportion to time. The younger 
the industry, the quicker its assemblage specializes (or: tvpologically standardizes) within a given 
time. 
TABLE II 




FLK I 5,1 — 4,4 
log x2 — log xx  
0,7 
if У - and x = the time belonging 
DK I log 1,25 — log 1,15 0,03621 





BK II 5,6 
not suitable for calculations 
4,8 0,8 
Vértesszöllös 
HWK-East log 1,9 — log 1,5 




1 log 2,57 — log 2,54 
7,7 — 6,2 
Combe Orenal 
Combe Grenal 
3 log 2,62 — log 2,57 
22 7,9 — 5.9 
25 log 2,957 -
17 10,2 
: 7,7 93 = 22'9fi 
39,2 1 5 = 25'! 
log 2.954 
- 7 , 9 
22 log 2,960 —log 2,957 
0.00044 
2,3
 =  
0,00044 
= 179,21 = 2',4S 
= 4545,5 = 212'15 
5227,3 = 212'35 
23
 To a certain degree, m y formula resembles to 
that of Haldane used for determining the evolutional 
changes of animal species (cf. G. С. SIMPSON: op. cit. 
15). This reads as follows: 




 and x2 may be, for instance, the size measured 
on the same bone of two genetically correlated species, 
and t the time elapsed between the life of the two 
species. 
24
 The arith-log-paper available is of log,,,, there-
for log,,, are used in the calculations too. 
25
 The calculated values are as follows: 
Olduvai D K I 
Olduvai FLK I 
Olduvai H W K - E a s t = 
Olduvai B K I I 
Vértesszöllös 1/1 = 
Vértesszöllös 1/2 = 
Vértesszöllös 1/3 = 
Vértesszöllös 1/4 = 
Vértesszöllös III /5 = 
Combe-Gerenal 25 = 
Combe-Grenal 22 = 
Combe-Grenal 17 = 
Combe-Grenal 20 = 
Combe-Grenal 14 = 
Combe-Grenal 13 = 
= 3 - 1 . 8 5 = 1.15 million years 
1.25 million years 
1.9 or 1.5 mill, years 
2.5 or 1.9 mill, years 
2.45 million years 
2.55 million years 
2.57 million years 
2.60 million years 
2.62 million years 
2.954 million years 
2.957 million years 
2.960 million years 
2.957 million years 
2.960 million years 
2.961 million years 
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4.3.3. This regularity can be expressed more clearly, when the oldest and the youngest 
horizons of each site are compared. The results of calculations are presented here according to two 
possibilities: (a) presuming that Olduvai BK I I is 0.5 million years old, and (b) when regarded as 




За Combe Grenal 
36 Combe Grenal 
BK II 5,6 — 4,4 1,2 
D K I log 2 , 5 - log 1,5 0,2218 
B K II 5,6 — 4,4 1,2 
DK I ~ log 1,9 — log 1,5 0,21805 
III/5 7 , 7 - 6,0 1,7 
1/1 log 2,62 - log 2,45 0,02913 
17 10,2 -- 5,9 4,3 
25 log 2,960 - log 2,954 0,00088 
13 7,2 — 5,5 1,7 
14 log 2,961 — log 2,960 0,00015 
= 5,4 = 22>433  
= 5,5 = 22'459  
• = 58,35 = 25'9  
= 4886,0 = 212'3 
= 1 1 3 3 0 , 0 = 2 1 3 . 5 
I t is enough to give the results of these calculations with approximate values only, that is, with an 
accuracy of only one decimal fraction. If the values for Olduvai are given here with three decimal 
fraction, it is only to show that the difference in the two datings is to be seen, on the account of 
the enormous time interval, only in the second number of the decimal fraction of the power of 2. 
This makes it possible that by using the approximate values only — as it was done in case of Vér-
tesszőllős it would not disturb our results. 
r 
The quotient —can be expressed for the Oldowan sites in the order of million years as 22'5, 
S 
for hundred thousands years (in case of Vértesszőllős) as 2e and for ten thousands years (in case of 
Combe Grenal) as 212. 
r 
Palaeolithic evolution measured with the quotient — will be expressed thus, as powers 
s 
3, 6, 12 of 2, giving a geometrically growing series. This new regularity is formulated as follows: 
A = 23,22 (i-1) 
where A — the degree of speed of evolution, and my, ma, m3 — the scale of speed for Olduvai, 
r 
Vértesszőllős and Combe Grenal expressed bv the quotient — . 
s 
4.4. I endeavoured to enlarge the investigations and to express the development of palaeo-
lithic toolmaking-technology by means of other calculations, using again the data of the length. 
4.4.1. That process by which the development of common skill of human groups and the 
adaptation of technologies refined by means of learning, result steadily in standardizing lengths 
of implements, leads to the fact that the curves of length-distribution become more and more nar-
row and steeper in each successive period. The degree of their changes may be expressed also by 
the excess (E). E is a value deliberately chosen; it is apt to express the change, since it shows, 
how far standard deviation surmounts (in case of positiv values) or is less (when E is of negative 
value) than the hight of the normal distribution.26 E is therefore suitable to depict standardization 
and at the same time it gives the possibility to determine a very important boundary of evolution: 
26
 See E. WEBER: Grundriss der biologischen Sta-
tistik.4 1961. 84 foil. Calculations of mean and stand-
ard deviation are not published here in detail; con-
cerning this question, see L. VÉRTES: Palaeohistoria 10. 
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the implements of a palaeolithic culture reach the degree of their morphological specialization, i.e. 
the phase where we may really speak about standard implements-type when E^>() (calculated from 
their length-distribution). 
4.4.2. For the industries mentioned the following F-values were calculated: 
Olduvai Vértesszőllős Combe Grenal 
ПК I -0,98 1/1 3,35 25 0,79 
FLK I —0,22 1/2 2,22 22 1,73 
HWK-EAST —0,77 1/3 2,40 17 6,67 
BK II +0,70 1/4 2,08 20 0,87 










0,01 0,02 0.C300A 0,1 0,2 03 0,40,50,6 1,0 2 
Logarithmic time scale in million years 
Fig. 3. The two functions of the speed of technological evolution drawn on log X log paper: 
Values of E; — — — — - : Values o f — ; 
s 
: Value of the calculated function 
The values of E follow thus a similar trend, though not as clearly expressed as those o f — . 
If the «allometric acceleration of evolution» is calculated from these values in a wav similar to that 
used above, an exponential formula closely comparable to the data o f — will be obtained, yielding 
S 
the following results: earliest and latest Oldowan cultures: 23; cultures of Vértesszőllős Vsz 
П1/5) 
1/2 ) ' 
24'3; Combe Grenal (La Quina): 212. 
I t seems therefore that the results of my calculations can be expressed by the following 
formula: 
л ^ 22.9-2 <'-T 
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Again A — the speed of evolution and ev e2, e3 = the data of time, the scale being for Olduvai 
millions, for Vértesszőllős hundred thousands and for Combe Grenal thousands years respectively. 
r 
4.4.5. Thus, excess-calculation led to the nearly same result as —. Since the difference is 
s 
small and one must take into consideration that in human cultures secondary components may 
have a greater influence than in biological units I feel authorized to compile the two formulae so 
very akin to the following form: 
At= 23-s('-'> , 
where A = the speed of technological evolution in Lower and Middle Palaeolithic cultures. Fig. 4 
shows the evolution-curve drawn in arithmetic scale. 
Fig. 4. The curve of the exponential function in arithmetic time-scale: Curve of speed of the 
technological evolution 
6. DISCUSSION 
5.1. Regularities shown by the results prove that it was right to chose the length-distribu-
tions for examination: this parameter is apt to demonstrate the speed of development in human 
toolmaking technology. 
5.2. However, I wanted to control how far such calculations may be carried out on the 
material of other cultures. Therefore, I calculated the respective values for some Middle Palaeo-
lithic industries too, which according to our knowledge belong to some other lines of evolution, and 
also for some Upper Palaeolithic industries. The values are: 
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Combe Grenal (C58), Acheulian  7,60 2,70 
(P) Charentian, type La Perrassie  6,02 0,60 
Tata, Mousterian (sensu lato)  8,04 3,30 
Arka, East-Gravettian, lower horizon (C-14 age = + 1 7 000 years)  7,1 
— 
upper horizon (C-14 age = + 1 3 000 years)  7,8 3,8 
Bodrogkeresztur, East-Gravettian (C-14 age 1- 28 000 years)  5,8 1,1 
Szekszárd—Palánk, Epi-Gravettian (C-14 age = + 1 0 000 years)  6,6 2,4 
These data do not fi t to the observations made earlier. This is, in case of Upper Palaeolithic indus-
tries, explainable, since in that t ime there were implements made from bone or other, non-resistant 
materials which shoidd be included in all calculations concerning means, standard deviation and 
range. For this reason, calculations carried out on stone implements only, furnish fairly lower re-
sults than expected. I think to be right in interpreting this observation as an evidence for the fact 
that, in Lower and Middle Palaeolithic assemblages, at least as regards «industrial» tools, imple-
ments made of other raw material than silex had a subordinate role. 
(It is noteworthy that between the upper and the lower horizon of Arka, the value of A = 
= 212, thus, it is relatively high. I n respect of these two horizons I could prove with other methods 
that between them there was a period when the way of evolution had an explosion-like speed, in 
which both specialization and mutation took part.27 
The layers of Combe Grenal containing Acheulian and «La Ferrassie» industries are found 
partly under, partly above and between the layers furnishing La Quina implements. Their values 
differ from those calculated from the La Quina. 
As mentioned before, by the courtesy of F. Bordes I was able to obtain the data of the 
«à denticulés» layers of Combe Grenal, included in the above chart. Prof. Bordes reminded me of a 
possible contamination of the implements in layer 20 («In this layer there is a definite possibility of 
slight contamination by the layers 19 and 21, which are Quina Mousterian . . .» [in lit. 14. October, 
1966]). However, it is still the da ta of layer 20 which fit into our calculations, while those of layer 
13 seem to be aberrant. Anyway, the «denticulés» data must be treated with utmost precaution 
and cannot be accepted but as indicative values for the most, although the divergence of their re-
gression curve from the La Quina facies, growing always larger with time, shows precisely the pic-
ture that might be expected in case of an «évolution buissonnante» as the manifestation of the diver-
gence between two correlated industries. 
5.3. After my present paper has been published in Hungarian,28 I have sent its English 
manuscript to some colleagues dealing with the mathematical aspects of Palaeolithic archaeology, 
asking them for their opinion on my experiment. I have actually received valuable advices and 
criticism,29 permitting me to extend the contents of the Hungarian publication and to support 
them with some evidence. 
27
 S e e L . VÉRTES: Q u a r t ä r 1 5 / 1 6 . 
28
 See L. VÉRTES: MTA II. Oszt. Közi . 15 (1967) 
2 6 5 - 2 8 3 . 
2 9 1 should like to thank L. BINFORD, F. BORDES, 
H . B R 0 N S , J . G . D . CLARK a n d F . R . HODSON f o r 
their criticism and their good adv ices which helped 
me, so I feel, in developing m y work and in support-
ing it mathemat ica l ly , particularly by what is pub-
lished here as Appendix. A t the same t ime, I wish to 
thank m y mathemat ic ian colleagues A. RÉNYI and 
G. TUSNÏDY ,who spared neither t ime nor trouble to 
translate m y incidental observation on the role of 
r 
— to the language of mathemat ics . 
s 
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i t was asked, first of all, whether the range can be used at all as a statistical parameter in 
connection to standard deviation. Besides the work included in the «Appendix», I have calculated 
simply the correlation and the regression between the values I have worked out and the time data 
employed, which I think must be acceptable, at least for their order of magnitude. Without any 
further details, here are the results of the calculations: 
r 
Correlation between the — quotient and time 
Olduvai  r = 0,7981 P > 5% 
Vértesszőllős r = 0,7599 P > 5%, but close to the limit 
of significance 
Combe Grenal (La Quina)  r = 0,99915 5 >P > 1% 
With the exception of Vértesszőllős, which is but close to the limit of significance, all the others are 
thus significant. 
r 
Regression between the — quotient and time 
Olduvai  6 = 0,5012 tg a = 26°40' t = 1,31 50 > P > 25% 
Vszőllős b = 8,044 tg a = 82°50' t = 14,846 P < 0,1% 
CG Quina  b = 716,67 tg a = 89°55' / = 47778 P < 0,1% 
So, again, the regression between time and the — quotient was not significant at Olduvai, and sig-
nificant at the two others. 
Let me point out that in case of the Oldowan data, a contradiction may be noted between 
the data of FLK I and those of HWK-East . However, if the two are inverted, i.e. HWK-East is 
supposed to be the older and FLK I the younger site, the following values are obtained: 
a) Correlation: r — 0.9577, which is significant; 
b) Regression: b = 0.6015, hence t g a = 31°05', 
t = 6.55, P ^ 2%, proving equally a significant correlation. 
Even if the Oldowan difference is taken into account (which may just as well be the result of 
r 
an uncertainty in dating), it is obvious tha t the quotient — , showing a regularity in three territori-
S 
ally, chronologically and typologically independent sequences, represents an important parameter 
readily utilizable for archaeological tests, which can be reasonably used in the above sense as the 
indicator of the rate of evolution. 
The calculations, made upon my request by my mathematician colleagues and published 
in the Appendix, go beyond the limits of my mathematical knowledge. 
r 
5.4. Looking for the reasons of not-fitting data we see that in the line of — values, the finds 
S 
of Olduvai FLK I behave irregularly. 
Irregular is the F-value of the layer 1/1 and I + III/4. This latter layer was represented 
both in Vértesszőllős I and I I I by sporadic implements, scattered, unbroken bones and signs of 
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fire scarcely appeared in this horizon. It was not a living surface but a butchering place both in 
site I and III, as contrasted with layers 1, 3 and probably 5 which bear definite signs of dwelling. 
Implements of the 4th layer, of course, do not represent the whole inventory of the settlement: 
they do not suit for investigations required. 
This first cultural horizon gave an outstandingly high value of excess: the 1st layer is the 
richest living surface, the most signs of firemaking were here, the find indicating a possible skull-
cult was also found here.30 All this suggests that a group of men, living here continuously for a 
long time may have been overspecialized. 
5.5. The conclusion may be drawn from the above facts tha t the remains of long living 
human groups may, as well as those of living in loose settlings, easily differ from the general ; then-
parameters are either lower, or higher than the expected values. 
6. G E N E R A L CONCLUSIONS 
6.1.1. By means of investigations independent of the morphological structure of cultures, 
I found a way to depict approximately the line of evolution followed in the older, still perspicuous 
period of the Palaeolithic. 
6.1.2. If we had informations similar to the quantitative data of simple stone implements 
about the destroyed tools made of wood, horn and bone in Upper Palaeolithic cultures, their evolu -
tion could be expressed with approximately the same function like tha t of the older stone imple-
ments. The logical basis for a starting point to this audacious statement is the consideration that 
human activities are led by the same rules since their emergence and that there is no reason to 
draw any hypot heses according to which different rules were valid for different stages of evolution. 
6.2.1. Investigations described here proved the fact — which after all, is a commonplace — 
that evolution in Palaeolithic (generally: in human culture) is, like in biology, the resultant of 
specialization -f- mutation. 
6.2.2. The lines followed in Graphs 2 and 3 suggest that new archaeological cultures, as 
well as new taxonomic units, start to generalize and have to proceed on the way of evolution with-
in their species again and again, starting of course in every case from a higher level. 
6.2.3. As the gene bearers of mutation are homogeneously distributed in the descendant 
generations, taxonomic units in biology behave like real units. Similarly, units of human societies 
behave like homogeneous units if the achievements of progenitors are, by means of learning and 
passing on of experiences, homogeneously distributed among the offsprings. Tools investigated 
within a cultural horizon were made by many hundreds of people, they may be products of mam-
generations. However, the data of their distribution are sometimes as if they were made all by the 
same automaton; they look like products of one single pair of hands. 
6.2.4. I t follows from the above-mentioned that the premises for a new human culture 
may be, from the technological point of view, described as a state where the rate of new inventions 
(mutations) overgrows the rate of specializations. I t may be added tha t as a rule, this is a quick 
process. 
7. SUMMARY 
In the study I tried to show those characteristic features of Palaeolithic implements tha t 
measurable technological parameters may also furnish information about the mental and manual 
degree of evolution of their makers and actually these parameters may in first place give the possi-
bility for observations of a certain viewpoint. 
30
 See L. VÉRTES: Antiquity 39. No . 166. Dec. 1965. p. 303; L. VÉRTES: MTA II. Oszt. Közi. 15 (1966) 
p. 111 — 114. 
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Such a point of view is the speed of evolution which is necessary to know if the picture about 
a period or about the life of a human group in Prehistory is needed. 
From the investigations carried out some regularities - which even may be generalized — 
are to be outlined themselves concerning the speed of evolution, for which the mathematical for-
mula is 
A, c*Í 23 '2 ( i - 1 ) . 
In this form, the formula is a first approach of a series of investigations still needing much work. 
However, it proves even in this form many advantages: it helps to outline the evolutional process 
of cultures also for such periods representing now a considerable hiatus in our knowledge, in which 
the culture investigated is not yet known. I t is apt - as shown for example in the case of the Ol-
duvai finds —- to render probable the absolut age defined by other methods, because in case of con-
siderable mistakes in dating the quotient calculated could not furnish good regression lines with the 
time. The formula may more or less define, whether a hypothesis was right in attributing some cul-
tures to the same genetical line as it has been done for example in the case of the La Quina Charen-
tian of Combe Grenal. Finally, it may, similarly to allometric investigations, allow to track down 
the branching evolution («évolution buissonante») and bring thereby evidences for the connections 
suggested by typology, which is to be supposed from the connection between the «à denticulées» 
of Combe Grenal, (which, however, does not supply us with satisfactory data) and the Charentian 
type la Quina of the same site. 
M. HUPP—G. TUSNÁDI 
A P P E N D I X TO THE P A P E R B Y L. VÉRTES 
«RATES OF EVOLUTION I N PALAEOLITHIC TECHNOLOGY» 
The problem raised by the author has the following two parts: 
1. Let us denote by i(t) the morphological characteristics of the instruments of production produced 
by a primitive culture at the epoch t. The problem is to give a statistical function rj(t) = ,S'(f(<)) such that the 
expectation 
Y(t) = Е(ф)) 
is a monotone function of the argument t. If there is such a function we may use it to give a quantitative meas-
ure of development of the examined primitive culture. 
2. Let us suppose that we have devised a theory for the development of primitive culture. To test this 
theory we must give a suitable statistical function ?;(<) of the morphological characteristics £(<). 
In solving this problem we performed only the first steps. Our present aim is only to give a modifica-
tion of the author's method with greater statistical stability. We hope to return to the complete statistical ana-
lysis of the above problems elsewhere. We are indebted to A. Rényi and K. Csébfalvi for their helpful comments. 
The method applied by the author is the following: Let !(<) be the diameter of the axes of stone imple-
ments produced at the epoch t and let 
X1 (')> X2 (0> • • • , *n0)№ 
be the diameters of the discovered instruments. We denote by a(t), ß(t), x{t) and s2(i) the following statistics 
a(t) — min Xf (t) 
1 á i á » CO 
ß(t) = max xt(t) 
i s i á п ф 
j n (i) 
I »(Í) r IS 
Then the statistical function used by the author is 
V m - PW -
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This function is independent of the expectation and dispersion of the distribution 
F(x, t) = P(f(í) < X) 
of the random variable f(i). In this way the change of the characteristic Y(t) indicates the change of the shape 
of the graph of the distribution function F(x, t). The drawbacks of this characteristic are the following. 
1. This characteristic depends on the number n(t) of the discovered instruments. 
2. It is very sensitive to the high elements of the sample. For example, in the case of the samples dis-
covered in Combe Grenal the greatest elements in the different layers are 100, 121, 157 and in all the three sam-
ples the second greatest ones are 100. 
We may in part eliminate the first insufficiency by applying some corrections depending on the size 
of the sample. Such a corrected version is 
Y*(t) = —Ш— 
where F(k) is the expectation of the range of a sample with к normally distributed elements. But our hypothesis 
is that the shape of the distribution F(x, t) changes and thus this correction is very rough. 
In such a way we come to the following modification: Instead of the range of the whole sample we used 
the range of a subsample with К elements chosen randomly from the original sample. The expectations a ß k  
of the minimal and maximal element of the subsample with К elements are the following (for sake of simplicity 





T A B L E 1 
The frequency of the sample elements in the different layers discovered in Vértesszőllős 
X I. H. III. IV. v. X I. II. III. IV. V. 
9 2 43 3 1 6 4 6 
10 44 1 2 8 3 4 
11 1 45 2 4 2 .8 6 
12 2 1 1 1 46 4 2 7 7 7 
13 1 3 2 47 2 2 2 
14 7 2 2 1 48 1 1 5 5 1 
15 10 5 15 2 49 2 1 1 2 1 
16 15 7 22 7 3 50 1 1 3 4 3 
17 30 6 37 8 2 51 1 1 1 5 2 
18 27 5 48 10 2 52 1 2 1 
19 30 9 36 9 1 53 1 2 1 
20 38 16 42 17 3 54 1 2 1 
21 39 17 45 10 5 55 2 2 3 
22 44 15 52 14 6 56 1 1 1 
23 24 22 48 21 6 57 1 1 1 3 
24 32 14 40 18 10 58 1 1 1 1 
25 28 17 50 17 6 59 1 2 
26 16 9 45 28 8 60 2 5 
27 18 13 37 25 8 61 1 1 1 
28 16 15 51 16 13 62 1 1 3 
29 9 11 33 18 12 63 1 
30 14 18 31 19 7 64 1 1 
31 9 и 24 17 9 65 1 1 
32 9 15 15 18 9 66 — 
-
— 1 1 
33 9 5 20 17 8 67 1 
34 6 6 11 13 3 68 1 
35 9 4 13 20 8 69 1 
36 2 4 7 15 2 70 — — — — 
37 9 6 15 13 4 71 1 
38 5 8 10 8 9 74 1 
39 4 4 7 7 2 84 1 
40 5 3 10 9 7 89 1 
41 1 5 8 5 3 98 I 
42 3 5 6 5 4 103 1 
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i— 1 
Я V 
IT i = l 
where x ] is the i - th e lement of the original sample arranged increasingly. Our statistical funct ion is this: 
ßK-aK  X к   
At the end of this appendix w e present the original sample discovered in Vértesszőllős (Table 1) and 
t h e above statistical functions Y ^ wi th its corrected values У *ц according to the formula 
R (K) 
or the parameters К = 100, 200 and the original Y, F * (Table 2). The va lues of the statistics F{0o> F200 and Y* 
are the same for the samples discovered in Olduvai, and they have a m o n o t o n e tendency. For the lowest layer 
of the sample discovered in Vértesszőllős we f ind F * 0 0 > F*0(J > Y* w h a t we do not know h o w to explain. F o r 
T A B L E 2 
The values of the statistical functions Tg, Y ^ 





Olduvai  3,88 4,03 4,04 0,76 0,73 0,73 
4,32 — 4,55 0,86 — 0,84 
4,14 4,45 4,83 0,82 0,81 0,81 
4,67 5,05 6,00 0,93 0,92 0,93 
Vértesszőllős 5,28 5,92 6,03 1,05 1,08 1,00 
5,20 5,69 5,81 1,04 1,04 1,01 
5,13 5,70 6,56 1,02 1,04 1,03 
5,44 6,12 6,80 1,08 1,11 1,16 
5,84 6,77 7,10 1,16 1,23 1,28 
Combe Grenal  4,95 5,44 5,84 0,99 0,99 0,98 
5,43 6,18 8,60 1,08 1,12 1,32 
5,58 6,41 11,03 1,11 1,17 1,70 
t h e n e x t two layers in Vértesszőllős and for the lowest layer of the sample, of Combe Grenal the three statist ics 
are the same again. In the two upper layers in Vértesszőllős and in Combe Grenal F{ 0 0 < F200 < F *, which is 
due to the separate high elements of the sample, since the coefficient of xh in the formula of ßK increases wi th 
К (this coefficient is equal to j . I t seems that the ef fect of these high e lements is s ignificant even in the case 
К = 100. 
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V. GÁBORI-CSÁNK 
GERÄTENTWICKLUNG UND WIRTSCHAFTSÄNDERUNG 
IM MITTELPALÄOLITHIKUM 
1. In einem allgemeinen Vorbericht1 über die mittelpaläolithische Siedlung von Érd führ-
ten wir vor allem das archäologische Material, die Industrie dieses neuen, von mehreren Gesichts-
punkten aus eigenartigen, im Freien gelegenen Fundortes vor, ein eigenartiges Gerätinventar, das 
eine ziemlich alleinstehende, neuere Fazies in dem osteuropäischen Moustérien-Komplex bedeutet. 
Bezüglich der Siedlungsweise und der Lebensform haben wir bereits dort auf einige Beobachtungen 
hingewiesen, die die Richtungen der weiteren Untersuchung des Fundmaterials bestimmen. 
Die weitere Untersuchung der Siedlung umgrenzen wir folgendermaßen: der Zusammen-
hang zwischen den beiden Teilen des Fundortes bzw. die Feststellung ihrer Funktion und Rolle, 
ferner die vertikale und horizontale, von topographischem Gesichtspunkt aus durchgeführte Prü-
fung der übereinander gelegenen Wohnniveaus des Fundortes, die archäologisch-zoologische Unter-
suchung des in großer Menge erhalten gebliebenen paläontologischen Materials, d. h. die Beobach-
tungen über die Jagd, und parallel mit der Gestaltung der Zusammensetzung der Fauna die verti-
kale Änderung und Entwicklung der Industrie. In der Reihenfolge halten wir von diesen Unter-
suchungen die letztere, d. h. die innere Entwicklung der Industrie während des Bestehens der Sied-
lung für wichtig, wobei wir einerseits deren Symptome, andererseits ihre Antriebsfedern gesucht 
haben. Die Ergebnisse lassen über die Entwicklung der Geräte im Mittelpaläolithikum einige all-
gemeine Schlußfolgerungen zu, deren Erörterung wir als Notwendigkeit betrachten, doch ist ein 
Teil der Ergebnisse in dieser Phase des Paläolithikums auch in sich neu. Dies wird unserer Mei-
nung nach — dadurch unterstrichen, daß es gelang, die Entwicklung des Gerätinventars am Mate-
rial einer einzigen geschlossenen Siedlung, innerhalb ein und derselben, als homogen scheinenden 
Industrie und nicht an den einanderfolgenden Fazies festzustellen. 
Bevor wir die vertikale Gestaltung der Industrie und zugleich die Untersuchungsmethode 
vorführen, fassen wir kurz die wichtigsten Angaben über den Fundort zusammen. 
Die Siedlung von Érd liegt auf einem niedrigen Kalksteinplateau und bildete sich als Frei-
landstation in zwei sich aneinanderschließenden Talköpfen aus. Die Talköpfe sind 18 —20 m lang 
und sie öffnen sich trichterförmig in ein viel tieferes Haupttal. Eigentlich sind es mit steilen 
Wänden umgebene Talmulden mit einer 4 m-Maximaltiefe, zwischen denen sich eine niedrige Kalk-
mauer befunden hat. Die eine Talmulde ist größer und breiter, die andere kleiner und geschlosse-
ner. Die Siedlung hat zwei Kulturschichten. Die untere ist dünner und lagerte auf den Felsenboden, 
darüber folgt eine 20 cm dicke sterile Schicht, sodann eine 100 cm starke obere Kulturschicht, die 
aus mehreren Horizonten, Knochenhaufen, Abfallhaufen und Feuerstellen besteht. Über dieser 
folgen noch mächtige Lößbündel. Die Industrie beider Schichten ist völlig gleich, eine komplette, 
mit Kalksteinmauern umschlossene Siedlung, die gleiche Kultur, vermutlich eine von derselben 
zurückkehrenden kleinen Menschengruppe wiederholt belegte Jagdstation, die wir in ihrer Voll-
ständigkeit erschlossen haben. Die Talmulden haben sich während der Würmzeit aufgefüllt und 
1
 S. Acta Arch. Hung. 19 (1967) ООО. 
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wurden auf diese Weise verborgen. Es fällt auf, daß in der Fauna des Fundplatzes, obwohl er sich 
auf freiem Gelände befindet und überhaupt nicht im Bereich von Höhlen liegt, der Höhlenbär 
vorherrscht, was schon an und für sich beachtenswert ist. 
Die Schichtenreihe des Fundortes läßt sich sehr gut gliedern und enthält stellenweise man-
gelhaft bzw. in reduzierter Form den ganzen Sedimentbidlungsgang des Würm. Die Kulturschich-
ten reichen vom Ende des R-W-Interglazials bis zum Maximum des W 1 und es lassen sich inner-
halb dieser kleinere Klimaschwankungen beobachten. Dasselbe zeigt die an dem reichen Holz-
kohlenmaterial durchgeführte Untersuchung, auf Grund deren mehrere kürzere Perioden festge-
stellt wurden, dcnenzufolge in der Flora bzw. im Klima eine langsame Abkühlung beobachtet wer-
den kann. Das oberste Niveau der Siedlung erreichte nicht das Maximum des W 1. — Die paläonto-
logische Untersuchung stellt — auf Grund von fast 50 000 Tierknochen — im unteren Teil der Sied-
lung ein verhältnismäßig mild-feuchtes, im oberen Teil der Siedlung ein kalt-feuchtes Klima fest, 
während dessen Verlauf in niedrigem Prozentsatz auf das kalte Klima hinweisende Arten erschie-
nen sind. — Unsere Angaben zeigen übereinstimmend, daß der Fundort in einem dem WTürm vor-
angehenden, einleitenden Zeitalter entstanden ist, (Altwürm) in dem es schwächere Oszillationen 
gab. (Amersfoort, Brorup) Fast die ganze Fauna der Siedlung war weitgehend von künstlicher 
Zusammensetzung, sie stellt das Ergebnis der Jagd dar, und gerade diese Tatsache ermöglichte die 
oben bereits berührten Untersuchungen. 
Das Charakteristikum der Geräte besteht darin, daß sie zu 75% aus Quarzit und Geröll 
erzeugt worden sind. Die Technik der Industrie ist dem Pontiniano ähnlich und stellt eine modifi-
zierte Form von diesem dar, die lauter äußere oder innere — infolge des Rohmaterials unrege-
mäßige — spaltförmige Abschläge zustande gebracht hatte. Das Maß des Rohmaterials, folglich 
auch das Maß der Abschläge, der Geräte, zeigen eine starke Auswahl und Standardisierung. 
Die Industrie zeigt natürlich extrem Nicht-Levallois-Ausprägung und auch die Typen haben 
keinen Levallois-Charakter. Den Großteil der Geräte bedeckt, der Technik und dem Maß des Roh-
materials zufolge, eine Kruste. — Von typologischem Gesichtspunkt aus ist die Industrie ein, trotz 
des Überwiegens des Quarzits gut retuschiertes, aus entschiedenen Typen bestehendes, in Schabern 
sehr bereichertes Moustérien, dessen Komponenten sich aus dem Pontinien und Charentien zu-
sammensetzen und dessen Charakteristikum der hohe Prozentsatz der citrusspaltförmigen Geräte 
und ihrer Varianten zeigt. (Icitr) — Der typologische Charakter der Industrie, ihre Indizes sind, 
ohne daß sie mit ihm unmittelbar in Verbindung stünden, dem Charentien ähnlich. Es erscheinen 
in ihr die Dcmi-Quinatypen, — außer ihnen gibt es viele örtliche Typen. Unter den Geräten, die 
nicht aus Quarzit erzeugt worden sind, befinden sich allgemeine Gerätarten des mitteleuropäi-
schen Moustérien, — worunter wir hier das mitteleuropäische «Moustérien typique» verstellen. — 
Die Industrie von Érd ist ein «charentien sur galet», das gewiß breitere und tiefere kulturelle Grund-
lagen hatte und das wir in weiterem Sinne als ein südosteuropäisches Charentien bestimmt hatten. 
Die Merkmale, Technologie und Typologie der Industrie haben wir bereits erörtert2 und 
eine jede weitere — sich auf die Siedlung, Chronologie usw. beziehende Angabe liegt dort zusam-
mengefaßt vor. An derselben Stelle führten wir auch den geographischen Raum vor, in dem die 
Beziehungen dieser Kultur oder Gruppe sich nachweisen lassen (ostalpinische Fundorte, Nordwest-
Jugoslawien usw.). Damit gestaltete sich eine «mediterrane Zone» aus, die sich über den Vorraum 
der Alpen dahinzog, ferner sich wahrscheinlich mit gewissen ökologischen, klimatisch-geographi-
schen Umständen verknüpfte und deren nördliche Ausstrahlung bzw. auch örtlich modifizierte 
Erscheinungsform Érd ist. 
2. Nach dieser kurzen Zusammenfassung führen wir die vertikale, chronologische Entwick-
lung der Industrie und die mehrseitige Untersuchung dieser Änderung vor. Einleitend soll betont 
2
 S. Anm. 1. 
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werden, daß alle Reste der Siedlung unberührt, in situ vorlagen: die Feuerstellen kamen konzen-
triert und das Faunamaterial in gut umgrenzten Haufen zum Vorschein. Ein glücklicher Umstand 
war, daß die Schichten der Siedlung trotz ihrer Lage im Freien, in einem von Kalksteinmauern 
umgebenen Gelände entstanden — und so war diese geschlossene, umgrenzte Einheit als ein natür-
licher «Wohnraum», sowohl zu vertikaler, als auch zu horizontaler, sich auf das gesamte Fundma-
terial erstreckender Untersuchung geeignet. 
Bei der Freilegung der Kulturschichten verfolgten wir immer die Akkumulation des Fund-
materials, die einstige Bodenoberfläche. In der oberen, reichen Kulturschicht entstanden auf diese 
Weise die einzelnen Niveaus von selbst. Diese bildeten untereinander stets neuere Niveaus und 
in ihnen kamen die Knochenhaufen, Feuerstellen, das archäologische Material an jeweils anderen 
Flächenabschnitten zum Vorschein. — Die obere, starke Kulturschicht konnte auf diese Weise in 
5 Horizonte geteilt werden, deren Stärke durchschnittlich 20 cm betrug. — Von den untereinander 
gelegenen Horizonten a—b~c—d—e wurde nur die Absonderung der Horizonte a und b künst-
lich vollzogen, was durch die Menge und Höhe des Abfallmaterials der Siedlung gerechtfertigt wird. 
Die übrigen Horizonte trennten sich deutlich voneinander ab, zwischen ihnen war auf kleineren 
Flächen die Kulturschicht horizontal unterbrochen. 
Bezüglich der vertikalen Änderung des Materials — so über das «Bunterwerden» der In-
dustrie in den oberen Horizonten oder z. B. über die Änderung der Fauna — erhielten wir bereits 
bei der Freilegung gewisse Hinweise. Nachdem wir die typologische Klassifizierung der Industrie, 
sowie ihre Untersuchung gemäß der Größenproportion, der Gerätlänge, der Gesteinsarten usw. 
durchgeführt hatten — wobei die letzteren eine entschiedene Auswahl und gewisse Standardisier-
ung zeigten, haben wir die Frage gestellt, ob es in dieser einheitlichen Kultur, in den aufeinander-
folgenden Horizonten derselben Siedlung, derselben Kulturschicht irgendwelche Änderung zu 
beobachten wäre? Wenn ja, dann in welcher Hinsicht? Gibt es unter den Erscheinungen der Än-
derungen Zusammenhänge und was mag der Grund dafür gewesen sein ? 
Die quantitativ-statistischen Untersuchungen führen wir — unter Weglassung der Ein-
zelheiten — in gekürzter Form vor. 
Unsere erste, einfachste Beobachtung bezieht sich auf die Verteilung der Gerätmenge je 
nach Horizonten. In der oberen Kulturschicht gibt es 790 gut bearbeitete Geräte. Ihre prozent-
mäßige Verteilung je nach Horizonten ist die folgende: 
Horizont a: 26,8 
Horizont b: 23,8 
Horizont c: 23,4 
Horizont d: 11,5 
Horizont e: 13,0 
wie aus den Angaben ersichtlich ist, nimmt die Gerätmenge von unten nach oben, je nach Hori-
zonten zu. Dies kann — mit dem Absplißmaterial und auch mit der Menge des paläontologischen 
Materials verglichen — über die Bevölkerungsdichte des Gebietes und über das Anwachsen der 
Gerätanwendung der einzelnen Horizonte einen Aufschluß geben. Mit derartigen Beobachtungen 
befassen wir uns hier nicht, wir möchten nur bemerken, daß die Menge der Geräte, des Abfallmate-
rials und der Faunenreste je nach Horizonten nicht proportional war. Das Absplißmaterial können 
wir weniger in Betracht ziehen, da ihre Menge sich je nach Werkstätten plötzlich erhöht. Interes-
sant ist, daß die meisten Tierknochen im mittleren c-Horizont enthalten waren, wir denken hierbei 
an die Intensität der Jagd, also die Fauna ist nicht dort am reichsten, wo die Geräte der Anzahl 
nach am reichsten vertreten sind. Ähnlich ist die Lage auch im Falle des Horizontes d. Die Anzahl 
der Geräte ist hier am geringsten. Die Anzahl der Abschläge war kaum höher als die der Geräte( !). 
Die Fauna ist hingegen mehr als das Doppelte der der Horizonte a, b oder e. Mehrere überein-
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stimmende Beobachtungen weisen darauf hin, daß zur Zeit dieses Horizontes der Charakter der 
Siedlung hinsichtlich ihrer Bestimmung ein anderer war, als im Falle der übrigen Horizonte; viel-
leicht war diese Siedlung von kürzerer Dauer und bloß die Jagdbeute wurde hier aufgearbeitet ( ?). 
Wie es sich aus den obigen Angaben ergibt, nahm die Anzahl der Geräte zur Zeit des Hori-
zontes d etwas ab, sodann stieg sie allmählich an. Da der Horizont d wie man noch sehen wird — 
auch von anderem Gesichtspunkt aus «Anomalien» zeigt, können wir das Ansteigen im ganzen als 
kontinuierlich betrachten. Die Abweichung ist besonders auffallend, wenn man die Industrie des 
untersten und obersten Horizontes beachtet: die Anzahl der Geräte ist im Horizont a gerade dop-
pelt so groß wie im Horizont e. 
3. Unsere zweite Frage hieß: was ist die Anzahl der Gerätarten vorläufig nicht der Pro-
zentsatz der Typen in den einzelnen Horizonten? Wieviel Typen kommen in ihnen vor? Zu den 
Untersuchungen haben wir die Typologie und das System von Bordes angewandt, die sich gerade 
bei einer derartigen Industrie als brauchbar erwiesen hat. Die Zahl der Gerätarten in den einzelnen 
Horizonten ist die folgende: 
Horizont a: 36 
Horizont b: 36 
Horizont c: 32 
Horizont d: 20 
Horizont e: 24 
Das Gerätinventar nimmt daher in den Horizonten von unten nach oben entschieden zu. 
Diese Zunahme ist parallel mit dem Anwachsen der Menge. Die Anzahl der Typen im Horizont d 
nahm gleichfalls etwas ab, so ist der Anstieg, besonders zwischen den Horizonten d und c, sprung-
haft: von 20 auf 32. 
Es ist zu beobachten, daß die Erweiterung der Industrie, die Zunahme der Gerätarten nicht 
unter den wichtigsten Geräten erfolgt war. Es wurde schon erwähnt, daß in dem Material die Scha-
ber dominieren. Das IR = 65,5 ist sehr hoch. Der größte Teil der Industrie besteht aus den Vari-
anten dieser Hauptgerätarten. Im folgenden veröffentlichen wir die prozentmäßige Verteilung der 
Typen in den einzelnen Horizonten. Linkerseits geben wir die Bordessche Typenreihenzahl an. 
Die erwähnte plötzliche Erweiterung wurde in der Industrie dadurch verursacht, daß im 
Horizont d die Doppelschaber, die «couteaux à dos naturels», die Schaber «à retouche alterne», 
die Kratzer, die «raclettes», die gezähnten Geräte usw. fehlen bzw. daß diese auch in den oberen 
Horizonten vorkommen. Also gerade diejenigen Geräte, die nicht zum «Stammaterial» der Kultur 
gehören oder aber in der Industrie seltene Einzelexemplare sind. In geringerem Maße läßt sich eine 
weitere Zunahme in den obersten Horizonten a und b beobachten. Hier erscheinen der Stichel 
und der Bohrer, die in dem unteren Horizont d praktisch nicht vorhanden waren. Die Erweiterung 
des Gerätinventars wendet sich also nicht in der Richtung auf die sog. Mousterien-Gerätgruppe, 
sondern auf die diese begleitenden Geräte. 
4. Die drit te Untersuchung bezieht sich auf die Zusammensetzung des Gerätinventars 
der einzelnen Horizonte und auf den Prozentsatz der einzelnen Typen. Hierin zeigt sich gleichfalls 
eine Verschiebung, die am einfachsten durch fünf übereinander gezeichnete kumulative Kurven 
ausgedrückt werden kann. Welche sind die Typen, deren Prozentsatz angestiegen ist und bei wel-
chen hat er sich vermindert? 
Man kann den Prozentsatz der einfachen Schaber in allen fünf Horizonten als gleichmäßig 
bezeichnen. (Von unten nach oben: 39,8 — 38,4 - 36,7 — 28,7 35,4%) Hebt man unter diesen den 
in größter Anzahl vorkommenden Bogenschaber hervor, so ist der Prozentsatz dieses in den Hori-
zonten von unten nach oben gleichmäßig bzw. in sehr geringem Maß abnehmend. Der Spitzschaber 
zeigt im Horizont d den größten Prozentsatz und nimmt nach oben zu ab; der Prozentsatz der 
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9. 11,80 9,57 1 12,97 12,08 12,38 
10. 15,55 14,89 17,83 19,78 23,89 
11. S,01 4,25 5,94 6,59 3,53 
13. 0,47 0,54 2,65 
14. 0,47 
15. 1.41 1,06 1,62 2,65 
16. 0,53 0,54 2,65 
17. 0,94 0,53 0,54 0,88 
18. 1,41 1,06 2,16 3,29 2,65 
19. 0,94 3,19 2,16 3,29 0,88 
20. 0,47 1,06 0,54 3,29 
21. 4,24 4,78 6,48 7,69 6,19 
22. 1,88 4,78 3,78 1,09 1,76 
23. 6,60 5,85 5,94 6,59 7,96 
24. 0,47 2,65 1,08 1,09 1,76 
25. 6,13 4,78 3,78 5,49 6,19 
26. 0,47 — 
29. 0,47 1,06 0,54 
30. 4,24 2,65 1,08 1,76 
31. 1,41 0,53 1,08 0.88 
32. 0,47 — 
33. 1,41 2,12 1.08 1,09 
34. 0,47 
35. 0,47 2,65 
36. 0,94 0,53 2,16 1,09 0,88 
37. 2,83 0,53 1,62 2,65 
38. 1,41 1,59 1,62 0,88 
39. 2,35 3,19 3,24 0,88 
40. 3,30 5,31 6,48 7,69 4,42 
41. 2,19 
42. 4,24 2,65 2,70 2,19 1,76 
43. 3,77 2,12 1,08 
45. 1,41 1,59 — 2,19 




0,53 0,54 1,09 
53. 0,53 
54. 0,53 — 
55. 0,47 0,54 — 
56. 0,53 — 
58. 0,54 — 
59. 1,59 1,62 4,39 3,53 
60. 0,47 
61. 2,35 3,19 2,16 4,39 4,42 
62. 4,71 3,72 4,32 1,09 1.76 
Winkelschaber nimmt nach oben zu gleichfalls ab. Der Prozentsatz anderer Schabervarianten blieb 
gleichmäßig, doch kommt Typ 26 (racloir à ret. abrupte) nur in den obersten Horizonten, Typ 29 
nur in den Horizonten a, b, с vor (racloir à ret. alterne). 
Die prozentmäßige Veränderung der sog. jungpaläolithischen Typen verläuft in entgegen-
gesetzter Richtung. Das Verhältnis der Kratzer nimmt von unten nach oben zu. Ihre Anzahl ist 
zwar gering, doch kommen im unteren Horizont 3, im obersten 12 Stücke vor. Stichel gibt es im 
unteren Horizont keine, in den oberen Horizonten finden wir einige. Die Anzahl der «couteaux à dos 
naturels» steigt gleichfalls etwas an; die «raclettes» kommen eher in den drei oberen Horizonten 
vor. Nach oben zu wurde der Prozentsatz der gekerbten Geräte höher, und eine Veränderung, eine 
ähnliche Verschiebung zeigen auch die «sonstigen Geräte» (Gruppe 62). Die an der Rückseite retu-
schierten Schaber befinden sich ebenfalls eher in den obersten Horizonten , Typ 53 — 54 ist im 
Horizont b und das einzige gestielte Gerät im Horizont с zu finden. Dagegen ist der Prozent-
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satz der Abschläge mit Endretusche (Typ 40), sowie der Prozentsatz der Choppers und Chopping-
tools ebenso in den unteren Horizonten höher als der der Hauptgerätarten, der Schaber. Diese 
schließen sich dem Anschein nach der «Moustérien-Gruppe» an, worauf auch ihre typologische Un-
tersuchung verweist. 
Ез läßt sich zweifellos feststellen, daß in der vertikalen Ausbildung der Industrie eine ge-
wisse Tendenz zum Ausdruck kommt. Dem Anschein nach erfolgte vom mittleren c-Horizont an, 
und dann in den obersten Horizonten, eine Änderung. Bisher weisen in drei Richtungen unter-
nommene Beobachtungen auf diese miteinander parallele, in gleicher Richtung verlaufende Än-
derung hin. 
Die Ausführlichkeit der Prozentsätze verwischt ein wenig diese Erscheinungen. Ziehen 
О О 
wir die einzelnen Typen zusammen, so fällt die Gestaltung der Industrie stärker in die Augen. Die 
folgende Zusammenziehung ist übrigens in der Anwendung des Bordesschen Systems üblich und 
berechtigt. In die Typengruppen 9—29 gehören die Schabervarianten und in die Gruppen 30—37 
die jungpaläolithischen Typen. Von den Typen 38 bis 43 beließen wir die übrigen, in kleinerer 
Zahl vorhandenen Gerätarten abgesondert, dagegen zogen wir, wegen ihrer unbedeutenden Rolle 
oder geringen Anzahl, die Typen 45 — 50 und 53—58 zusammen. Der Gruppe 59 — 61 gehören die 
Choppers an. — Der Prozentsatz der Typen gestaltet sich zusammengezogen folgenderweise: 
Typ а b с d e 
9 — 2 9 . 61,7 60 ,00 67 ,4 70,3 76,0 
3 0 — 3 7 . 12,2 9,0 7,0 2 ,2 6,2 
38. 1,4 1,6 1,6 — 0,9 
39. 2 ,3 3 ,2 3 ,2 — 0,9 
40 . 3,3 5 ,3 6 ,5 7,7 4,4 
41 . — — — 2,2 — 
42 . 4 ,2 2 ,6 2 ,7 2 ,2 1,8 
43 . 3,8 2,1 1 Д — 
4 5 — 5 0 . 2 ,4 2 ,6 1 Д 2,2 — 
51. — 0,5 0 ,5 1,1 — 
5 3 — 5 8 . 0,5 1,6 1,1 — _ 
5 9 — 6 1 . 2 ,8 4,8 3 ,8 7,8 8,0 
Das Wichtigste in der Tabelle ist die prozentmäßige Änderung bei den Typen der sog. 
Moustérien-Gruppe und der jungpaläolithischen Gruppe. Das Anwachsen bzw. Abnehmen des 
Prozentsatzes der beiden Gruppen sind eindeutig von entgegengesetzter Richtung. Im untersten 
e-Horizont beträgt der Prozentsatz der Schaber 76%, er ist also sehr hoch. Nach oben zu läßt sich 
eine langsame Verminderung dieser Zahl beobachten; vergleicht man jedoch die Horizonte e, sowie 
a+fr miteinander, so ist die Verminderung bereits eine 15—16%ige. Dagegen bildet im obersten 
Horizont der jungpaläolithische Typ den höchsten Prozentsatz. Eine Änderung in derselben Rich-
tung zeigt auch die Proportion mehrerer anderer Bogleittypen oder seltener vorkommender Geräte 
u. zw. derjenigen, die diese mittelpaläolithische Industrie ergänzen. 
Man kann die obersten a- und fr-Horizonte zusammenziehen. Wie bereits erwähnt, haben 
diese eine Schicht gebildet und wir haben sie nur wegen der Schichtenstärke voneinander getrennt. 
Nun sieht man, daß die Zusammensetzung ihrer Industrie, die Anzahl der Typen und der Prozent-
satz der Gerätarten ebenfalls gleich ist. Die Zusammensetzung des Horizontes с ergibt die mittlere 
Proportionale der ganzen Industrie, ihre kumulative Kurve stimmt mit der zusammenfassenden 
Kurve der ganzen Industrie überein. Der Horizont d ist sowohl der Typenzahl nach wie auch quan-
titativ dor ärmste, und zieht man die obigen Angaben in Betracht, so läßt sich dieser Horizont mit 
dem untersten e-Horizont gleichfalls zusammenziehen (Abb. 1). Die Kurven des untersten e- und 
des obersten a-Horizontes zeigen — abgesondert — gut die Extremgrenzen der Änderung in der 
typologischen Zusammensetzung (Abb. 2). 
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Man sieht einstweilen, daß die Industrie von Érd zwar sehr stabil und von homogenem 
Charakter war, jedoch eine gewisse innere Entwicklung zeigt. Diese Entwicklung und Änderung 
begann zur Zeit der obersten Horizonte der Siedlung. Aber ihre Richtung war nicht irgendeine 
andere Kultur oder Fazies, sondern bloß die Vermehrung der Zahl und die Differenzierung der 
Gerätarten parallel mit ihrer quantitativen Zunahme. Es ist wahrscheinlich ,daß dies mit der Inten-
sität der auf der Siedlung bewerkstelligten Arbeit, sowie vielleicht mit dem Umstand, daß diese 
sich in mehrere Richtungen verzweigt hat, zusammenhängen mag. 
Abb. 1. Die kumulativen Kurven der Industrie von Érd. Gestriehelte Linie: Der Horizont e und d; volle Linie: 
Horizont c; punktierte Linie: die Kurve der Zusammensetzung der Horizonte a und b 
5. Durch die vierte Untersuchung wollen wir die Frage beantworten, wie der Prozent-
satz des Quarzites, dieses allgemeinen Rohmaterials, sowie des davon abweichenden Gesteins besse-
rer Qualität in den auf einanderfolgendcn Siedlungshorizonten der Kulturschicht sich gestaltet. 
Quarzit ist das Rohmaterial der ganzen Industrie bis etwa 75%. Der Prozentsatz des von 
diesem abweichenden Rohmaterials guter Qualität gestaltet sich je nach Horizonten folgender-
maßen: 
Horizont a: 30,2 
Horizont b: 21,9 
Horizont c: 23,2 
Horizont d: 18,7 
Horizont e: 9,7% 
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Die prozentmäßige Änderung zeigt von unten nach oben die selbe Wandlung wie unsere 
bisherigen Beobachtungen. Das Rohmaterial guter Qualität wird in den Horizonten nach oben zu 
in gesteigertem Maße angewandt, der Gebrauch des Quarzites nimmt dagegen ab. Der Prozentsatz 
des vom Quarzit abweichenden Rohmaterials beträgt in der ganzen Industrie genau 23,8%. Diese 
Proportion stellt man im mittleren c-Horizont fest. Das Häufigerwerden des «Fremdmaterials» 
geht daher wiederum langsam vor sich, doch zeigt sich zwischen dem untersten und obersten Hori-
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Abb. 2. Die kumulative Kurve des Horizontes e (gestrichelte Linie) und des Horizontes a (punktierte Linie) 
Unserer Ansicht nach darf es als eine beachtenswerte Änderung gelten, wenn der Prozent-
satz eines gewissen Rohmaterials um das Doppelte über das Mittelmaß wächst oder sich vermindert. 
Insbesondere kann dies bei einer solchen Industrie angenommen werden, die sich so stark wie die 
von Érd dem Quarzit angepaßt hat . Zieht man die obigen Horizonte auf die erwähnte Weise zu-
sammen, so kommt es zu einem wesentlichen Unterschied zwischen dem Horizont d -f e und c. 
Faßt man die Angaben dieser oberen drei und der unteren zwei Horizonte zusammen ins Auge, 
so fällt der Unterschied noch mehr auf. 
Die Änderung des Rohmaterials der Geräte wäre in sich selbst vom Gesichtspunkt der 
Entwicklung der Industrie aus vielleicht noch nicht bedeutend, doch scheint sie auch nicht zu-
fällig zu sein. Der Mensch der Siedlung hat wie man darauf schließen kann allmählich die 
besser bearbeitbaren oder für die Zwecke der einzelnen Gerätarten hesser geeigneten Gesteine 
vorgezogen. Eine wesentlichere Änderung dürfte vielleicht von der Zeit des Horizontes r an eingetre-
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ten sein, wo man auch die Vermehrung der Typen, das quantitative Anwachsen des Gerätinventars 
beobachtet. Das bessere Rohmaterial zog auch eine andere Erscheinung nach sich, die sich zahlen-
mäßig nicht nachweisen läßt, daß nämlich in den obersten Horizonten auch die Ausarbeitung der 
Geräte besser wurde. Dies gilt auch für die aus Quarzit erzeugten Geräte. 
Zum Schluß versuchten wir als fünfte Methode die Klassifizierung der Geräte ihrer Länge 
nach. Wir haben drei Maßkategorien aufgestellt: die Gruppe der Geräte, deren Größe kleiner als 
30 mm ist, die zwischen 30 — 50 mm liegt und die, deren Länge über 50 mm beträgt. Das Ergebnis 
zeigt eine entschiedene, u. zw. eine mit den vorangehenden parallele Änderung. Der Prozentsatz 
der Gruppen ist je nach Horizont wie folgt: 
Horizont > 30 mm 
1 




b 24,6 53 ,5 22 ,0 
с 
21,1 58,4 2 0 , 5 
d 11,1 55 ,0 34 ,0 
e 16,0 62,0 22,1 
Paßt man die Gesamtindustrie ins Auge, so ist das ständig gewordene, mittlere, zugleich 
vorherrschende Gerätmaß zwischen 30 — 50 mm. Dies beläuft sich auf 56% des ganzen Gerätinven-
tars. Aus der obigen Tabelle ist zu ersehen, daß der Prozentsatz der Geräte, die kürzer als 30 mm 
sind, in den Horizonten von unten nach oben stets größer wird, dagegen zeigt der Prozentsatz der 
Geräte über 50 mm-Länge eine Änderung in entgegengesetzter Richtung. Die Vergrößerung und 
Verminderung der Maße ist kontinuierlich. Ein kleinerer Sprung läßt sich vielleicht zwischen den 
Horizonten d und с beobachten. Die Proportion der ständig gewordenen Geräte mittleren Maßes 
scheint vom unteren Horizont nach oben zu sich ebenfalls etwas zu vermindern, doch kann sie 
im wesentlichen als gleichmäßig gelten. Trennt man jedoch diese mittlere Gruppe in zwei Katego-
rien, auf die zwischen 30—40 und zwischen 40 — 50 mm, so nimmt der Prozentsatz der letzteren in 
den Horizonten nach oben zu wiederum entschieden ab. 
Diese Veränderung im Prozentsatz der Geräte, die kleiner als 30 mm und größer als das 
durchschnittliche «Standardmaß» sind, kann mit dem Kiesrohmaterial nicht zusammenhängen. 
Die mehr oder weniger rundliche Form des Rohmaterials beeinflußte den typologischen Charakter 
der Geräte, ihr Maß hat dagegen zur Folge, daß es unter ihnen viele mit Kruste bedeckte Geräte 
gibt, doch haben diese Faktoren kaum etwas damit zu tun, daß die Geräte selber kleiner oder grö-
ßer wurden. Das Maß des Geröll materials veränderte sieb nämlich an seinem natürlichen Fundort 
nicht. Hier wurden aus ebenso großen Stücken immer mehr kleinere Geräte gefertigt, bzw. zu ge-
wissen Geräten wurden kleinere Kiesel ausgewählt. Diese Maßveränderung hing natürlich mit der 
Veränderung der Proportion der Typen und des Rohmaterials zusammen, sie standen miteinander 
in Korrelation. Nach dem oben gesagten können wir noch einen Schluß ziehen, daß es nämlich 
unter den kleineren Geräten und den Moustérien-Typen begleitenden Exemplaren solche gibt, die 
nicht aus Quarzit gefertigt worden. Die Richtigkeit dieser Feststellung läßt sich nachweisen. Das 
Wesen unserer Beobachtung besteht jedoch darin, daß das Maß der Geräte im Laufe der Entste-
hung der tiefen Kulturschicht stets kleiner geworden ist und dies kann insbesondere zur Zeit dieser 
beiden obersten Siedlungshorizonte beobachtet werden. 
Die Industrie der Siedlung zeigt daher eine langsame, mehrseitige innere Entwicklung, ohne 
daß sich dabei die Kultur verändert hätte. Die vorgeführten Untersuchungen beweisen sowohl 
eine gleichgerichtete als auch eine miteinander parallele Änderung, die offenkundig miteinander 
Zusammenhang. Es läßt sich auch beobachten, daß diese Symptome der Entwicklung, die auffallend 
übereinstimmen, in derselben Periode, von demselben Siedlungshorizont an kräftiger und walu -
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nehmbar geworden sind. Es fragt sich, ob all dies bloß die Folge einer spontanen inneren Entwick-
lung der Industrie, der Kultur einfach das Ergebnis der verlaufenden Zeit war. Wir vermuten viel-
mehr, daß diese in einer Richtung ablaufenden Veränderungen eher durch die langsame Veränder-
ung der natürlichen Umwelt hervorgerufen wurden. Die allmähliche Abkühlung des Klimas konnte 
auf das Gerätinventar keine Wirkung ausgeübt haben, doch die Jagd, die Aufarbeitung um so 
mehr. 
6. Die Annahme scheint ein wenig kühn zu sein, doch als wir mit unserer Untersuchung an 
diesen Punkt gelangt sind, erhielten wir die Zusammensetzung der Fauna des Fundortes je nach 
Horizonten. Die Bearbeitung des großen Knochenmaterials führte M. Kretzoi, unabhängig von 
den obigen Versuchen durch und wir mußten die Angaben bloß neben die vorangehenden hinsetzen. 
Im zoologischen Material der Siedlung herrscht der Höhlenbär vor. Außer ihm kamen 
noch Überreste von etwa 20 anderen Säugetierarten zum Vorschein. Von diesen kommt nur das 
Pferd und das wollhaarige Nashorn in größerem Prozentsatz vor, die übrigen Tiere sind bloß in 
verschwindender Menge, in der Fauna mit kaum 1% vertreten. Das Auftreten dieser beiden Tier-
arten in größerem Prozentsatz dürfte — insbesondere bei einer sich stark auf den Höhlenhären 
spezialisierten Menschengruppe — unbedingt mit einer Erweiterung der Richtung der Jagd und 
der Aufarbeitung mit sich gegangen sein. 
Es soll noch einmal betont werden, daß die Siedlung von Érd auf einem weiten Plateau, 
wo es keine Höhlen gibt mit bestimmt feststellbarer aktiver Jagd, — mit geschlossenen, konzentrier-
ten Knochenhaufen, in der großen Menge der Fauna mit einer durchschnittlichen Höhlenbären-
dominanz von 90% —, ausgesprochen ein Bärenjägeriager ist. 
Die Proportion des Höhlenbären, des Pferdes und des Nashorns, sowie der übrigen sonsti-
gen Arten ändert sich folgendermaßen: 
Horizont Bär 
% 




a 81,57 16,82 1,59 
b 84,44 10,55 5,00 
с 
93,25 2,89 3,85 
d 90,83 4,74 4,41 
e 92,09 3,31 4,59 
Die am archäologischen Material beobachteten Änderungen und die Gestaltung der Fauna-
zusammensetzung veranschaulichen wir je nach Horizonten (Abb. 3). Die untereinanderstehenden 
Kolumnen bezeichnen 5, untereinandergelegene Horizonte der Kulturschicht. 
Ein solcher Vergleich des archäologischen Materials und der Fauna, sowie ihre Nebenein-
anderstellung ist ungewohnt, die Ergebnisse sind jedoch so parallel, daß unserer Meinung nach ihr 
Zusammenhang kaum bezweifelt werden kann. Die einzige wahrscheinlich erscheinende Erklärung 
für die innere Veränderung der Industrie finden wir in der Verschiebung, der Zusammensetzung 
des Wildbestandes und der Beute. 
Zur Zeit der oberen Horizonte der Siedlung kann neben dem Höhlenbären ein plötzliches 
Vordringen des Pferdes und des Nashornes beobachtet werden. Es scheint, daß in der Erweiterung 
des Gerätinventars die Jagd und Aufarbeitung der beiden Tiere — vielleicht in erster Linie die des 
Pferdes (?) zum Ausdruck kommt. Auch die Veränderung der Fauna ist gleichmäßig und eine 
sprunghafte Zunahme der beiden Arten läßt sich gleichfalls in den beiden obersten Horizonten fest-
stellen. 
Es sei bemerkt, daß sich das plötzliche Anwachsen des Prozentsatzes der beiden Arten 
nicht auf die Individuenzahi, sondern auf die Menge des Knochenmaterials bezieht. Vielleicht dürf-
ten daher auch die Änderungen der Industrie in erster Linie nicht mit der Erweiterung der Jagd, 
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sondern mit derjenigen der Aufarbeitung auf der Siedlung zusammenhängen. Die Wahrscheinlich-
keit hierfür besteht schon deshalb, da das Geräteinventar keine Waffen, sondern Aufarbeitungs-
geräte enthält. 
Es ist anzunehmen, daß der Auftri t t des Pferdes und des Nashornes in höherem Prozent-
satz, die Veränderung des ökologischen Bildes vielleicht in erster Linie mit dem Anwachsen der 
Zahl der jungpaläolithischen Typen zusammenhängen dürfte, während der Prozentsatz der Ge-
steinsarten, die Verminderung des Maßes der Werkzeuge zum Teil bloß eine Folge dieser ist. 
Anzahl der Qeräte 
Anzahl der Typen 
1 + ; j ä r g 8 ^ 
f Li 




Quarzit-' Sonstige Gesteine 
'/////Л 
30-50 mm- 50 mm <J>30mr 
Gerätemaße 
Faunazusammensetzung 
Höhlenbär J S o ^ f Ä a s h o r n 
Abb. 3. Das Gesamtergebnis der vertikalen Untersuchungen 
Es scheint je nach Horizonten betrachtet, daß die durch die kumulativen Kurven veran-
schaulichte Veränderung der typologi.schen Zusammensetzung den Veränderungen der Fauna-
zusammensetzung, d. h. der Erweiterung des Jagd- und Aufarbeitungsbedarfes etwas «verspätet» 
gefolgt war. Laut unserer Angaben kann während der Zeitdauer der Siedlung eine langsame Ab-
kühlung des Klimas beobachtet werden. Die auf das kalte Klima hinweisenden Faunenelemente 
erscheinen zuerst im Horizont d. Treffen unsere vorangehenden Vermutungen zu, so kam dies in 
der Industrie noch nicht zum Ausdruck. Das Pferd und das Nashorn kamen schon zu dieser Zeit 
und auch früher in geringerer Anzahl vor. Zu jener Zeit, in der diese Arten in den beiden oberen, 
zusammengehörenden Siedlungshorizonten, in einem stärkeren Prozentsatz erscheinen, also als 
neben der bis dahin starken Spezialisierung sich ein neuer Zweig der Jagd ausszubilden begann, 
erhöhte sich der Prozentsatz der einen jungpaläolithischen Charakter aufweisenden, sowie der 
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begleitenden Gerätarten und die Anzahl der Typen stieg auf das Doppelte. Alle übrigen Verände-
rungen hängen damit zusammen und zeigen die gleiche Tendenz. 
Im Zusammenhang mit den Angaben über die Veränderung der Fauna könnte man auf 
mehrere Teilbeobachtungeu eingehen. Der Höhlenbär blieb nach wie vor eine ständige Beute, sein 
Prozentsatz und seine tatsächliche Fleischmenge blieb auch weiterhin ausschlaggebend, aber man 
hat den Eindruck, als wäre die Proportion der weiteren Begleitarten neben dem Pferd und dem Nas-
horn etwas gestiegen. Mit derartigen kulturzoologischen Beobachtungen befassen wir uns jedoch 
an einer anderen Stelle. Der Zusammenhang der Industrie mit der Fauna wird auch noch dadurch 
unterstützt, daß sich gerade die größte Akkumulation der Fauna nicht in den beiden obersten Hori-
zonten, sondern in dem darunter gelegenen Horizont с befindet. Die Veränderung dürfte daher 
nicht durch die plötzliche Zunahme der Wildmenge, sondern durch ihre Erweiterung hervorgerufen 
worden sein. 
Der Prozeß, den wir in den parallelen Veränderungen der Industrie und der Fauna erblicken, 
läßt sich schwer rekonstruieren. Welchen Einfluß mag dieser Prozeß auf eine Menschengruppe, die 
auf freiem Gelände auf Bärenjagd eingestellt war und sich ausgesprochen mit aktiver Jagd und 
nicht mit Erbeutung befaßte, ausgeübt haben, als plötzlich das Pferd, das eine andere Jagdmethode 
beansprucht und das fremdartige Nashorn erschienen ? Obwohl diese Tiere seltener auch früher von 
dieser Gruppe erlegt wurden, unterliegt es gar keinem Zweifel, daß zur Zeit der oberen Horizonte 
der Siedlung diese beiden Arten in doppeltem, ja in vierfachem Prozentsatz auf die Siedlung ge-
kommen waren. Es mußte unbedingt eine gewisse ökologische Anpassung zur Geltung gekommen 
sein, deren Zeitdauer wir nicht abmessen können. Schließlich muß im Zusammenhang mit der Ver-
änderung der Industrie und der Fauna noch ein wesentlicher Umstand erwähnt werden: man kann 
auf Grund anderer Angaben feststellen, daß die Erweiterung betreffs des Jagdobjektes nicht die 
Folge eines plötzlichen Zwanges, der zahlenmäßigen Verminderung der Höhlenbären, sondern das 
Ergebnis einer natürlichen Entwicklung war, die in die Richtung der Jagd des Jungpaläolithikums 
zeigt. 
Fassen wir die Ergebnisse zusammen, so können wir folgendes feststellen: 
I. In den chronologisch aufeinander folgenden Wohnhorizonten der Siedlung nahm die 
Menge der Geräte allmählich zu. — 2. Parallel mit dieser Veränderung — doch von den jüngeren 
Horizonten der Siedlung angefangen rascher — nahm die Anzahl der Gerätarten zu. 3. Das 
Gerätinventar zeigt eine langsame Differenzierung, die typologisch-statistische Zusammensetzung 
der Industrie erweiterte sich allmählich. — 4. Parallel damit zeigt die Auswahl des Rohmaterials 
eine gleiche Entwicklung, es wurden für die Zwecke der einzelnen Typen die Gesteinsarten von 
besserer Qualität in gesteigertem Maße benützt. - 5. Das durchschnittliche Maß der Geräte — 
dem Anschein nach ist dies ein im ganzen Paläolithikum wahrnehmbarer Entwicklungsprozeß , 
verkleinerte sich allmählich bzw. es traten die kleineren Stücke in den Vordergrund. — 6. Diese 
Entwicklung der Industrie war langsam, doch die Anfangszeichen der Veränderung wurden in 
derselben Periode stärker und hingen miteinander zusammen. Der unmittelbare Grund dafür war 
dem Anschein nach die Erweiterung der Richtung der Jagd, eine Folge dessen, daß der Mcnsch 
der Siedlung nebst der bisherigen Nahrungsbasis auf den gesteigerten Gebrauch zweier anderer 
Tierarten übergangen war. Das Gerätinventar — sowohl die Proportion der Typen als auch ihr 
quantitativer Prozentsatz — blieb jedoch innerhalb jener Grenze, die das Mittelpaläolithikum von 
den jüngeren Kulturen trennt. 
Der Zusammenhang der Entwicklung der Industrie und der Fauna weisen noch in die Rich-
tung einer weiteren Möglichkeit. Führ t man dieselben Untersuchungen in der Relation der beiden 
Talmulden der Siedlung durch und ergänzt man sie mit der Untersuchung der Individuenzahl der 
Fauna je nach den Skeletteilen usw., so kann man über die Rolle der beiden Teile des Fundortes, 
über die Siedlungsart und indirekt über die Lebensform entsprechende Angaben erhalten. 
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MESOLITHISCHE H ZELTGRUNDRISS IN SZÖDLIGET 
( T A F E L N I 11) 
lu der am linken Ufer elei1 Donau liegenden Ortschaft Sződliget — 27 km nördliehvon Buda-
pest führten wir zum ersten Male in 1954, als anläßlich der Hochwasserschutzarbeiten in den 
Sanddünen des Ufers mesolithische Spuren zum Vorschein kamen, eine Ausgrabung durch. Der 
Humus wurde an mehreren Stellen von den sich über das Inündationsgebiet erhebenden Hügeln 
abgetragen und das Fundmaterial lag fast unmittelbar unter den Rasenziegeln. Die Ausgrabung 
wurde an drei Punkten des Hügelzuges vollzogen und ergab ein aus mehr als 700, zum überwiegen-
den Teil aus Absplissen, Rohmaterial und wenigen Geräten bestehendes Fundmaterial. 
Auf den nächst des Flußufers sich dahinziehenden Hügelreihen liegt zuoberst die Humus-
schicht der Oberfläche (humifizierter Sand), darunter eine gelbe, eine von weißlicher Farbe, und 
dann wiederum eine gelbe und schließlich in 2 m-Tiefe eine graue, lehmige Sandschicht. Das 
Fundmaterial kam an der Grenze des Humus und des Sandes, meist aus bereits im gelben Sand, 
durchschnittlich in einer Tiefe von 60 80 cm vor. Wir haben im Laufe der Freilegung festgestellt, 
daß das Mesolithikum liier an seiner ursprünglichen, primären Stelle und das Fundmaterial 
leider ohne daß es eine entschiedene Kulturschicht bilden würde in kleineren Flecken lag. 
Außer dem Mesolithikum stießen wir in ganz geringer Anzahl auch auf einige keltische Scherben-
bruchstücke vor. Zwischen den beiden Funden besteht natürlicherweise kein Zusammenhang und 
keine Vermischungsmöglichkeit. Die Industrie ist ein «Dünenmesolithikum», in dem als Fortleben 
eines Spätgravettiens kleine Klingenkratzer, Nukleuskratzer und neben ebesen gut retuschierte 
Segmente vorkommen. Die geometrischen Formen fehlen noch. Das Material läßt sich als ein 
Jungtardenoisien als ein «Donau-Tardenoisien» bestimmen; Ahnliches kam in den letzten Jahr-
zehnten, im allgemeinen stets in den Ufer- bzw. Dünensiedlungen an mehreren Stellen innerhalb 
des Karpatenbeckens zum Vorschein. Über die typologisch-kulturellen Zusammenhänge des 
Fundmaterials haben wir seinerzeit in einem kurzen Aufsatz berichtet.1 
Beim Erschließen der einen Fläche wurden in der Sandschicht unter dem Humus aus 
größeren Stücken bestehendes Geröll, sowie ganze und zerbrochene Kiesel vorgefunden. Diese 
waren in demselben Horizont eng aneinander gelegt; die zerbrochenen Stücke barsten einst 
offenbar unter der Einwirkung des Feuers, doch sind die zusammengehörigen Teile nebenei-
nander geblieben. Dadurch wird übrigens die ursprüngliche Lage des Fundmaterials gleichfalls 
erwiesen. An einer Stelle war die mit Steinen gepflasterte Fläche ovalförmig und enthielt auch 
eine Menge von Abfällen. Da sich jedoch auch ein einziges, charakterloses Scherbenstück daneben 
befand, ließen wir die Frage, ob dieses Objekt dem Mesolithikum oder den minimal vorhandenen 
keltischen Spuren angehört, offen.2 
Auf diese letztere Beobachtung habe ich unlängst zurückverwiesen.3 Während der seitdem 
verflossenen Zeit kamen in Ungarn einige paläolithische Hüttengrundrisse zum Vorschein. Ähnliche 
Siedlungsstätten legten wir im Gebiet des Donauknies frei. Ein solches Siedlungsobjekt lernten 
wir nördlich von Sződliget bei Vác unter einer ungestörten, 4 m tiefen Lößschicht kennen. Und 
1
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2
 Ehrl. 178. 
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darum vermochten wir nachträglich auch unsere Beobachtungen auf dem mesolithischen Fundort 
von Sződliget positiver zu bewerten. Zur Zeit unserer Ausgrabung standen uns die Veröffentlichung 
von A. Rust über die Zeltanlagen in der Umgebung von Ahrensburg, wie auch die Ergebnisse 
mehrerer russischer Forschungen von ähnlichem Charakter noch nicht zur Verfügung, was sich 
auf die Beurteilung der liier erschlossenen, gepflasterten Flächen gleichfalls auswirkte. 
Im Jahre 1967 haben wir die Nachricht erhalten, daß auf den Hügeln des Donauufers 
wiederum Funde zum Vorschein kamen. Auf dem Gelände 200 m von der älteren Grabungs-
stät te entfernt wurde der Sand weggeschafft und dabei mit dem Abtragen des einen bis dahin 
unberührten Hügelrückens steil begonnen. An der abgetragenen Stelle wurden in einer Tiefe von 
60 cm im senkrechten Schnitt ebenso Steine in einen Horizont gesetzt sichtbar wie anläßlich unserer 
früheren Ausgrabung; dann beobachteten wir stufenmäßig weiter unten in 80 cm-Tiefe, auf einer 
kleinen Fläche eine andere ähnliche Stelle. Die neuere Ausgrabung führten wir auf diesem Hügel-
rücken durch. Wir legten eine zusammenhängende Fläche von bloß 60 m2 frei. Das Ergebnis 
dieser Arbeit waren ein neueres mesolithisches Fundmaterial und die weiter unten veröffentlichten 
Siedlungsobjekte. 
Die Humusschicht der Oberfläche wurde vom Grabungsgelände auf einmal entfernt und 
auch im weiteren die gesamte Fläche waagerecht ausgehoben. Im bereits völlig gelben, humus-
freien Sand gestaltete sich zuerst ein aus kleineren Steinen bestehender Haufen, eine Feuerstelle 
aus. (Taf. I, 1—3). Ihre Größe betrug 50x50 cm. Sie stach durch ihr Material und ihre Farbe von 
der Umgebung außerordentlich scharf ab. Der ganze Haufen bestand nämlich fast ausschließlich 
aus schwarzer, staubartiger Holzkohle, Asche und aus gebrannten, vom Feuer geborstenen 
Steinen. Es ließ sich feststellen, indem die Umgebung der Feuerstelle weiter vertieft wurde, daß 
die Mitte des Haufens nahe an die 40 cm hoch war und den Rändern zu etwas dünner wurde. Im 
senkrechten Schnitt konnten wir keine künstliche Vertiefung wahrnehmen, doch war der Sand 
auch tiefer noch stark durchbrannt (Taf. I, 3). Die auf der Feuerstelle befindlichen Steine 
waren durchschnittlich 6—8 cm große Flußkiesel, an die sich Holzkohlenreste und Asche ange-
haftet hatten. Im oberen Teil des Haufens fanden wir unter diesen Steinen etwa 20 Absplisse und 
2 Geräte. 1,5 m weit von diesem Platz erschlossen wir eine andere Feuerstelle von völlig ähnlichem 
Charakter. Ihr Material bestand wie das der vorhin erwähnten gleichfalls aus geborstenen 
Steinen und aus mit Holzkohlenstaub gemischtem, dunklem Sand, doch war sie etwas größer, 
als die andere. Das Zentrum der Feuerstelle war ein geschlossener, ziemlich hoher Haufen, aber 
die Steine waren noch in einem 2 m langen Streifen in südlicher Richtung zerstreut. Durch die 
waagerechte Freilegung konnte beobachtet werden, daß beide Feuerstellen auf einer kleinen Er-
höhung der einstigen Bodenoberfläche lagen und an der letzteren Stelle die geborstenen Steine 
am Abhang dieser weiter nach unten gerollt waren. Es ist unwahrscheinlich, daß sie vom Wassel' 
abgespült worden wären —, in diesem Fall wären nämlich auch die 20 cm höher gelegenen, ge-
schlossenen Holzkohlenhäufchen, sowie auch die runden Feuerstellen nicht unberührt geblieben. 
In der Umgebung dieser Feuerstelle, sowie in ihrem Inneren wurden gleichfalls Absplisse und einige 
Geräte gefunden. 
3 m südlich von den beiden Feuerstellen und auf einem bereits um 25 cm tieferen Horizont 
t rat das auf der Abb. 1 — 2 der Taf. I I sichtbare Baufundament an die Oberfläche. Die formlose, 
vielleicht einem etwas abgerundeten Rechteck ähnliche Fläche wurde mit Steinen ausgelegt und 
das zwischen den Steinen vorhandene Material, der Sand, war von entschieden bräunlicherer Farbe 
als die Umgebung. Brandspuren waren in diesem Bereich und in der Umgebung des Objekts 
mit Ausnahme der beiden Feuerstellen nirgends vorhanden. Wir müssen betonen, daß die 
Sandschicht völlig rein ist und in ihr anderswo kein einziger Kiesel oder vom Wasser hingespülter 
Geröllstein vorkommt. Man ersieht übrigens aus der Form der Fläche, daß sie künstlich ausge-
bildet wurde. 
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Das Material der stein belegten Fläche, die wir für einen Zeltgrundriß halten, stammt aus 
dem Geschiebe der Donau. Diese Geröllsteine sind mit wenigen Ausnahmen viel größer als jene 
anderen, die sich auf den Feuerstellen befunden haben. Sie haben meist einen 15 cm-Durchmesser, 
einige von ihnen erreichen sogar die Größe von 20 cm und unserer Beobachtung nach liegen die 
größeren Stücke im allgemeinen an den Rändern des gepflasterten Gebietes. Dieses unterscheidet 
sich von den Feuerstellen im wesentlichen dadurch, daß hier kein einziges Stück zerbrochen ist. 
Sämtliche Steine lagen waagerecht, flach in einem 8 10 cm dünnen Horizont, — diese Tiefe 
zeigt auch die leicht braune Verfärbung an. Auf einzelnen kleineren Teilen lagen unter den flachen 
Steinstücken weitere Steine, doch übertraf die Tiefe des gepflasterten Zeltgrundrisses nirgends 
die 10 cm. Ks ist zu bemerken, daß innerhalb dieser Tiefe die Verfärbung nach unten zu schwächer 
geworden ist. Die Größe des Zeltgrundrisses beträgt 2,8 X 2,7 m. Innerhalb dieses Raumes fanden wir 
bloß einige Absplisse; aber in der unmittelbaren Umgebung des Zeltgrundrisses, vor allem an der 
südlichen Seite, lag das Abfallmaterial in größerer Menge vor. 
Tiefer als der oben angegebene Horizont befinden sich keine weiteren Siedlungsspuren. 
Nach früheren Erfahrungen waren wir auf den Umstand, ob etwa Pfostenlöcher vorkommen, von 
besonderer Aufmerksamkeit. Solche wurden nicht gefunden, aber wir haben beim Durchschneiden 
des Geländes dennoch beobachtet, daß die Verfärbung an den Rändern des gepflasterten Gebietes 
etwas tiefer reicht und an den beiden äußersten Rändern der nördlichen Seite fast 20 cm-Tiefe 
beträgt ohne daß sich in dieser Tiefe Steine befänden. Es ist unwahrscheinlich, daß dies die 
Folge des Herabsickerns des aus dem Abfall stammenden Humus wäre, in diesem Falle wäre 
die Tiefe der Verfärbung gleichmäßig oder vielmehr in der Mitte des Zeltgrundrisses größer; ferner 
war die Grenze der Verfärbung im Schnitt auch ziemlich scharf. Eine weitere Beobachtung, die 
wir gemacht hatten, ist, daß die zusammengetragenen Steine meist flach waren und daß das Mate-
rial etwa zur Hälfte aus braunem, leicht schwammigem, wasseranziehendem Gestein besteht. 
Bei der Freilegung der obigen Objekte, sowie an weiteren Punkten des Hügels und seiner 
Umgebung suchten wir ausgesprochen die Spuren einer anderen Epoche bzw. Keramik. Es konnte 
kein einziges keramisches Bruchstück gefunden werden, doch kam fast überall dasselbe mesolitliische 
Material, wie anläßlich der früheren Ausgrabung oder bei den Feuerstellen und dem Zeltgrundriß 
zum Vorschein. Das Material der Schicht haben wir übrigens überall systematisch durchgesiebt. 
Es ist nun wahrscheinlich, daß dem obigen ähnliche gepflasterte Zeltgrundrisse einst 
wohl auch aid' den anderen Hügelkuppen vorhanden sein mochten. Beobachtet man die Relief-
verhältnisse der Umgegend, so scheint es, daß, falls das Hochwasser auch diese Hügel umnommen 
hat, konnte es die Kuppen nur selten erreichen. Die Steinsetzung war vermutlich gegen dieses 
gefertigt worden. Es scheint, daß im allgemeinen auf den feuchten, moorigen Geländen eine ähn-
liche Methode angewendet wurde. Eine ähnliche Landschaft ist auch die Umgebung von Ahrens-
burg, wo die Zeltgrundrisse von Borneck, Poggenwisch nahe Analogien zum unseligen sind.1 
Da die Rekonstruktion dieser der Hamburg-Ahrensburger Kultur bzw. dem Spätmagdalenien 
angehörenden Bauten mit zahlreichen wertvollen paläoethnographischen Beobachtungen zusam 
men von A. Rust angegeben wurde (von denen es sich besonders die auf die innere Raumverteilung 
bezüglichen Angaben mit rezenten nordeuropäischen und asiatischen Analogien zu vergleichen 
lohnt)5, können wir von einem ähnlichen Versuch Abstand nehmen. Die erwähnten Zeltgrundrisse 
bestehen in Nordwestdeutschland aus viel größeren Steinblöcken, die Form der Auspflasterung 
und die Lage der Steine sind jedoch unserer Meinung nach bei uns viel regelmäßiger als dort. 
Leider kann man dagegen das archäologische Fundmaterial mit dem dortigen nicht vergleichen. 
Das Holzkohlenmaterial des Fundortes ist trotz seiner großen Menge nicht zur Untersuchung geeig-
net, als Faunenrest kam ein einziger Rehzahn zum Vorschein. Darum läßt sich die chronolo-
4
 A. RUST: Die jungpaläolithischen Zeltanlagen 5 G. RÄNK: Das System der Raumeinteilung in den 
von Ahrensburg. Neumünster 1958. 40 — 05 usw. Behausungen der nordeurasischen Völker. 1951. 
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gische Bestimmung bloß auf eine stratigraphische Untersucliung gründen.® Gedenkenshalber sei 
noch erwähnt, daß die Kultur von Poggenwisch nach der С 14-Datierung 13.800 Jahre alt ist,7 
das französische Spätmagdalenien noch zwischen 9 -10.000 lebte8 - und dieses Mesolithikum 
jünger ist als jenes, da es unserer Annahme nach zwischen 6 8.000 gesetzt werden kann. 
Im Laufe der letzteren Ausgrabung kamen 12 500 Absplisse, Rohmaterialbruchstücke, 
kleine Nukleussteine und 30 Geräte an die Erdoberfläche. Das Verhältnis des Abfallmaterials und 
der Werkzeuge hat sich also im Vergleich zu der vorangehenden Grabung nicht geändert. Auch 
die Typen weichen nicht von jenen ab, die wir früher veröffentlich haben: es kamen unretuschierte 
Klingen bzw. Klingenfragmente, kleine Kratzer zum Vorschein, es erschienen bisweilen einige 
an der Basis schräg retuschierte Klingen, Pfeilspitzen, sowie kleine keilförmige Geräte. Letztere 
sind mit denen des Junggravettiens identisch. Die geometrischen Formen fehlen nach wie vor, 
was unbedingt ihre chronologische Lage im Sinne der typologischen Gerätentwicklung sichert. 
Die älteren mesolithischen Funde Tószeg, Hugyaj, Koroncó, das Material in der Um-
gebung von Győr —, ebenso wie auch die von Sződliget, sind viel zu arm, um einen gründlicheren 
typologischen Vergleich zu ermöglichen.9 Zwei neuere Fundorte sind jedocii zu erwähnen, deren 
Industrie wesentlich reicher als die bisher erwähnten ist. Der eine Fundort ist Szekszárd, wo das 
Gerätinventar gleichfalls viel eher einen mesolithischen als einen paläolithischen Charakter auf-
weist. Die hiesigen Typen weichen jedoch von den unsrigen ab, die Industrie zeigt Züge von 
Gravette und Azil.10 Das Alter des Fundortes beträgt nach der С 14-Datierung 10.350 Jahre. 
Der andere Ort ist das Mesolithikum von Parnuk und Kaposhomok, in dem Rückenmesserchen. 
Kratzer und trapezförmige Pfeilspitzen vorkommen.11 Es geiiört wahrscheinlich zu dem Jung-
tardenoisien und ist jünger als Sződliget. 
In dem über Mikrogeräte verfügenden Mesolithikum Ungarns sind unserer Ansicht nach 
in der Chronologie und in den Entwicklungsstufen Abweichungen zu verzeichnen: in dem einen 
gibt es noch Spätgravettien-Fornien, in dem anderen kommen bereits neue geometrische Typen 
vor. Aber man kann sie wegen der geringen Anzahl der Fundorte noch nicht gruppieren. Das 
Frühmesolithikum, zumindest ein Teil davon, ging hierzulande aus spätpaläolithischen Grund 
lagen und zwar aus Gravettien-Wurzeln hervor. Die Auswirkungen dieser scheinen bis zum Endo 
des Mesolithikums weitergelebt zu haben. Die Mikrolitisation der Gravettienindustrie am Ausgang 
der Eiszeit ist wohlbekannt und dieser Prozeß scheint bis zum Erscheinen des Mesolithikums eine 
lange Zeit überbrückt zu haben. Es ist ziemlich wahrscheinlich, daß in unserem Gebiet das Früh-
mesolithikum durch eine autochthone, innere Entwicklung entstand, und wir halten selbst das 
nicht für sicher, daß die für das Tardenoisien charakteristischen Segmente die Einwirkung einer 
fremden Kultur bedeuten. Diese gut retuschierten, halbmondförmigen, kleinen Geräte erscheinen 
früh, z.B. auch in der «Hölilemnikrogravettien-Gruppe» des W 3, im nordöstlichen Teil Trans-
danubiens. Darum halten wir vielmehr die späteren, geometrischen Typen für die Übernahme 
neuerer Elemente, aus einer fremden Einwirkung. Aber auch dies bleibt fraglich, da sie auch infolge 
einer örtlichen Entwicklung entstanden sein konnten. Jedenfalls kann auch typoiogisch mit 
Bestimmtheit festgestellt werden, daß das Mesolithikum von Sződliget mit dem Zeltgrundriß 
und den Feuerstellen zu einer älteren, frühzeitigen Entwicklungsphase dieser Mikrogerätkultur ge-
hört, in der noch die Gravettien-Elemente den überwiegenden Teil je eines Gerätinventars aus-
machten. 
6
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EINE SIEDLUNG DER SPÄTBADENER KULTUR 
ÍN SALGÓTARJÁN—PECSKÖ 
(TAFELN I I I - X I V ) 
I 
Im Auftrag und auf Kosten des Museums von Salgótarján nahm ich 1960 gemeinsam 
mit P. Patay an der bekannten Fundstelle Salgótarján—Pécskő1 Ausgrabungen vor. Auf den Fund-
ort hatte mich B. Dornyay aufmerksam gemacht, der im dortigen Steinbruch auch kleinere 
Versuchsgrabungen durchgeführt hatte. Von den Funden, die an dem durch Abbau des Gesteins 
gestörten Fundort zum Vorschein gekommen waren, gab es auch vor mir schon zwei kleinere 
Privatsammlungen, von denen die eine, diejenige, die P. Bene, Werkleiter der Stahlfabrik angelegt 
hatte, mir zum näheren Studium zugänglich gemacht wurde. Die in ihr enthaltenen wichtigeren 
Stücke habe ich bei meiner Bearbeitung verwertet. Die andere Sammlung von F. Tóth, die aus-
schließlich beinerne Werkzeuge und Gebrauchsgegenständo enthält, war mir nicht zugänglich. 
Pécskő heißt die flache Kuppe eines 590 m hohen Andesitberges östlich von Salgótarján 
zwischen dem Sajo-Fluß und dem Zagyva-Bach. Das Andesitgestein ragt rund 30 m in die Höhe 
empor. Im Zuge seiner Geländebegehungen fiel P. Patay .das massenhafte Vorkommen von 
Scherben der Badener Kul tur auf den Abhängen rings um die Bergkuppe auf. In zweien von 
ihm erschlossenen Probeabschnitten stieß er auf eine einschichtige Siedlung, im dritten, am Südost-
hang des Berges, in etwa 560 m Höhe, auf eine Siedlung mit Lehmbewurfsschichten. Hier schien 
es am aussichtsreichsten, den Spaten anzusetzen. Während der im Mai 1960 vorgenommenen 
Ausgrabungsarbeiten erschlossen wir sechs kleinere Flächen und einen Graben2. 
Das Ausgrabungsgelände fiel nach zweierlei Richtungen ab. Abschüssig war die Ostseite, wo durch 
den Abbruch des Gesteins eine nord-südlich verlaufende profilartige Wand entstand, an deren NO-Seite wir auf 
einem verhältnismäßig unversehrt gebliebenen Geländeteil die I. Fläche freilegten, vor allem, um uns mi t den 
Schichtverhältnissen der Siedlung vertraut zu machen. Dem N zu hatte der Abhang eine sanfte Neigung. Wir 
gingen so vor, daß wir in der ersten Fläche spatenstichweise immer tiefer drangen, wobei wir darauf achteten, 
die horizontale Flächenlage beizubehalten. Unebenheiten ergaben sich durch den steinigen Boden. Bei der II. , 
westlich an die I. anschließenden Fläche befolgten wir das gleiche Verfahren unter Berücksichtigung der in der 
I. Fläche wahrgenommenen Lehmbewürfe und der Neigungsverhältnisse. Bei der an die II. Fläche gleichfalls 
westwärts anschließenden IV. Fläche achteten wir auch auf die in der II. Fläche beobachteten Lehmbewürfe. 
Durch die Profilierung der beim Gesteinsabbau angegrenzten Seite erhielten wir ein ebenes Gelände, in das wil-
den III. Graben vortrieben, den wir nicht durch eine Fläche bezeichneten, weil er nur Funde aus den unteren 
Schichten der Siedlung enthalten konnte, nachdem die darüber liegenden Schichten teils beim Abbruch des 
Gesteins, teils bei der Profilierung nicht untersucht waren. Die V. und VI. Fläche erschlossen wir zur Berichtigung 
des N—S Profils bzw. zur Freilegung der im III. Graben und in der I. Fläche wahrgenommenen Objekte (Abb. 1.). 
I. Fläche. 3 x 1 m. Die obere Humus-Schicht war z. T. abgebröckelt, zum geringeren Teil durch den 
Gesteinsabbau angegriffen. 
0 — 20 cm. Schwarzer Waldhmnus mit kleinen Steinchen. Siedlungsspuren fanden sich nicht, aber zahl-
reiche Tierknochen und Scherben, u. a. das halbe Fragment einer kugelbauchigen, schwarzen kleinen Tasse mit 
Halsansatz und matter Oberfläche (T. III . 1.). Von ähnlicher Form dürfte ein zweites Bruchstück gewesen sein, 
auf dessen Schulterteil un ter dem kurzen Hals kleine Warzen aneinandergereiht waren. Das Gefäß war graubraun 
(T. III. 2.). Ferner kamen Fragmente von mehreren graubraunen Krügen mit zylindrischem Hals und ausladen-
dem Rand (T. III . 3.), sowie ähnliche Fragmente von grauen Gefäßen mit gleichfalls zylindrischem Hals und 
geradem Rand (T. III. 4.) zum Vorschein. An verzierten Scherben fanden sich ausschließlich Seiten- und Boden-
fragmente mit eingekämmtem Muster. 
1
 B. DORNYAY: Salgótarján és a Karancsvidék 
részletes kalauza (Detaillierter Führer durch Salgó-
tarján und die Karancs-Gegend) Salgótarján 1929. 
59. — В. DORNYAY: Adatok Salgótarján és vidéke 
őskorához (Beiträge zur Urgeschichte Salgótarjáns 
und seiner Umgebung) Salgótarján 1926. 8. 
2
 Das Material befindet sich im Museum von Salgó-
tarján unter der Inv. Nr. 60.1.1—514. 
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20 — 40 cm. Waldhumus, der nach unten zu an die graubraune Kuli ursehicht reichte. Er barg im verzierte 
grauschwarze Scherben, ab und zu auch solche mit eingekämmtem Muster. Bis zu dieser Tiefe fanden sich 
keine Scherben mi t einer für die Badener Kultur bezeichnenden Verzierung. 
10 — 70 cm. Graubraune Füllerde, deren unterste Schicht über dem Lehmbewurf lag, die aber keine 
Scherben enthielt. Von dem in 70 cm Tiefe auftretenden Lehmbewurf fiel nur ein 10 cm breiter Streifen in die 
Fläche. Das nördliche Ende war rotgebrannt. E s geht aus der Profilzeichnung Abb. 2. hervor, daß es sieh beim 
Lehmhewurf um einen Hausgrund handelt, auf dem sich eine Feuerstelle befand. 
In der II . Fläche setzte sich der Lehmbewurf in 110 cm Breite und 3 m Länge fort (Abb. 8. 7.). 
Hier kamen folgende Scherben zum Vorschein: die Hälfte einer schwarzen, 5,5 cm hohen Schale mit 
flachem Boden (T. IV. 1.), ein stumpfkegelförmiges Schöpfgefäßfragment (T. IV. 4.), das Bruchstück einer Ge-
fäßwand mit einem dreireihigen, in vertikale Kannelüren eingefügten horizontalen Linienmuster (T. IV. 5.), ein 
Gefäßwandfragment mi t keilförmig zusammenlaufender Einritzung (T. IV. Ii.), ferner ein rotes Wandbruchstück 
mit eingekämmter Verzierung (T. IV. 2.), ein Halsfragment mit einer Warzenreihe (T. IV. 3.) und ein Schüssel-
fragment mit gekerbtem Rand (T. IV. 8.) sowie der Teil einer dickwandigen Tasse mit Henkel (T. TV. 7.). 
^ ^ ^ ^ S c h u r f g r u b e 
'1. Schürf grübe 
Zusammenfassender Plan 
"" ' III. G r a b e n 
ySchurfgrube 
Abbau 
• Grenze der Grube 
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1 1 1 1 
Abb. 1. Zusammenfassender Plan der I960 in Salgótarján-Pécskő durchgeführten Ausgrabung 
70—100 cm. Nach Durchschneiden des Lehmbewurfes drangen wir bis zu 1 in Tiefe vor. Zwischen 70 
imd 80 cm war die Erde unmittelbar unter dem Lehmbewurf mit Kohlenkörnchen und Asche vermengt. Unter 
den hier vorgefundenen Scherben befanden sich ein graues Gefäßwandfragment mit zweireihiger Punktverzie-
rung (T. III. 7.), das Bruchstück v o m Hals eines rotbraunen Kruges mit eingekerbten Dreiecken und vertikaler 
Kannelierung (T. I I I . 6.). Aus dieser Schicht s tammt auch ein gutgeschlämmter, grauer Gefäßwandschcrben mit 
zweireihig angeordneten vertikalen Einkerbungen (T. III . 5.). In großer Zahl fanden sich Boden- und Wandfrag-
inente aus körnigem Ton mit eingekämmtem Muster (T. III. 8.). I n 80—100 cm Tiefe war die Bodenbeschaffen -
licit die gleiche, nur die Erde war viel steiniger. I n dieser steinigen Schicht stießen wir auf verstreute Scherben, 
die ihrem Werkstoff und ihrer Verzierung nach mit den vorhin genannten übereinstimmten. 
Die gleiche Schicht der II . Fläche barg zahlreiche Scherben; unter diesen waren die folgenden am 
bezeichnendsten: das kannelierte Wandfragment einer flachen Tasse (T. IV. 12, 13.), ein Bruchstück mit breitem 
Henkel (T. IV. 9.), ein innen gerilltes Schüsselfragment (T. IV. 10.), Scheiben mit eingekämmten, Fingertupf-
und plastischen Ornamenten (T. IV. 11, 15.), das Fragment einer Schüssel mit eingezogenem Rand (T. ÍV. 14.) 
und einer Schüssel mit Punktreihenverzierung (T. IV. JG.). 
100—120 ст. (I. Fläche). In 120 cm Tiefe beobachteten wir im südliehen Teil der Fläche einen kleineren 
Lehmbewurf. Unter den vorgefundenen Scherben sind eine Schüssel mit eingezogenem, kerbverziertem Rand; 
ein kleines, topfförmiges Vorratsgefäß mit Einschnitten unter dem Rand und kannelierte Wandfragmente 
bezeichnend. 
In der II . Fläche setzte sich der Lehmbewurf in einem ovalen Fleck von 320 X 125 cm Größe fort. (Abb. 
8. 8.) Hier kamen mehrere kannelierte Krugfragmente zum Vorsehein (T. IV. 17, 18): seltener waren diejenigen 
mit Strichelmustern, die die Kannelierung in horizontaler Richtung unterbrachen (T. IV. 19). Ferner kamen vor: 
Schüsselfragmente mit gut gearbeiteten Punktreihenornamenten (T. IV. 20), Bruchstücke konischer Schöpf-
gefäße mit hohem Henkelansatz (T. IV. 22) und Fragmente von Töpfen mit eingekämmtem Muster und Finger-
tupfornamenten (T. IV. 21.). 
120—160 cm (I. Fläche). Helle, graubraune Kulturschieht. I m S-Profil stießen wir auf eine mi t Kohlen-
körnchen vermengte, aufgetragene gelbe Lehmschicht. Unter den liier angetroffenen Scherben ist vor allem das 
Halsfragment eines rötlichen Kruges mit gegliedertem Bandhenkel und über dem oberen Henkelende mit ei-
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nor buckeiförmigen Vorwölbung ties Randes beachtenswert (T. I I I . 9.). Bezeichnend ist das häufige V orkommen 
kannelierter Krugfragmente, deren Kannelierung durch ein- oder zweireihige horizontale Linienornamente unter-
brochen wurde (T. III . 10.). Ferner kamen das Bruchstück einer roten, gut gearbeiteten Schüssel mit Punkt-
ornament auf der Innenseite (T. III . 12.), ein schwarzer Scherben aus körnigem Ton mit Fingertupfmuster und 
eingekämmter Verzierung unter dem Rand (T. II. 13.) sowie ein sorgfältig bearbeiteter Knochenmeißel aus einem 
Hirschgeweih in 5 X 2 cm Größe (T. III . 11.) zum Vorschein. 
160—180 cm (I. Fläche). Helle, graubraune Erde mit gebrannten Lehmbrocken, die weniger kerami-
sches Material als die über ihr liegende Schicht enthielt. Bezeichnende Scherbenfunde: Schüsselrandfragment aus 
rotem, glasiertem Ton mit rings unter dem Rand eingestochener Punktreihe (T. III. 14.), roter Schüsselscherben 
mit ausladendem, gerilltem Rand (T. III . 15.), rotgebranntes Randfragment mit drei eingetieften Punktreihen 
a m Halsansatz (T. III. 16.), Wandfragment eines dickwandigen Kruges mit vertikal verlaufenden Kerbrillen 
(T. III. 18.) und ein Gefäßwandfragment aus rotbraunem, körnigem Ton mit eingekämmter Verzierung (T. III . 17). 
südliches Profil 
westliches Profil nördliches Profil 
Humus j gelber Lehmbewurf 
Y / / A graubraune Kulturschicht [ ( 3 ) |Stein 1m 
Z 2 hellgraubraune Kulturschicht 
I— I Kohlenschicht 
rotgebrannter Lehmbewurf 
steriler,steiniger Boden 
Abb. 2. Profile der I. Fläche 
ISO—200 cm (I. Fläche). Steiniger, hell graubrauner Boden, unter dessen keramischem Material wir 
folgende bezeichnendere Stücke erwähnen: Glasierter Wandscherben mit kleinem Buckelhenkel, über dem in 
drei Horizontalreihen vertikale Einkerbungen zu sehen sind (T. III . 19.), Bruchstück einer runden Schüssel mit 
Kalottenboden aus derbem, körnigem Ton, mit einem Punktornament auf der Innenseite (T. III. 21.), schwarzes 
Wandfragment mit keilförmig zusammenlaufender, eingeritzter Linienverzierung (T. III . 23.), roter Schüssel-
wandscherben mit gekerbtem Gitter- und vertieftem Punktornament (T. III. 22.), Randfragment eines dick-
wandigen, grauen Topfes mit vertikal gegliedertem, aufgesetztem und eingekerbtem Bandornament und hori-
zontal eingekämmtem Muster (T. III . 20.). 
200 — 220 cm (I. Fläche). Aus dieser Tiefe kamen nur vereinzelte Scherben zum Vorschein, u. a. das 
Randfragment eines roten Topfes mit Punktornament im wulstigen Schultertejl (T. III . 25.). Wegen seiner Ver-
zierung verdient das schwarze Fragment mit einem Bandhenkel von kleiner Öffnung Beachtung, bei dem sieb 
<ler seitlich durch Fingertupfomamente gegliederte Henkel als eingedrückte Rippe auf der Gefäßwand fortsetzt 
(T. IIT. 24.). Ferner kam hier noch ein kleines Bruchstück einer sorgfältig gearbeiteten Schüssel mit Punktorna-
ment zum Vorschein (T. III . 26.). 
In 220 cm Tiefe erreichten wir hier die untere Grenze der Kulturschicht, die mit ihrem Geröll und mit 
der dunkler gefärbten, steinigen Erde die ursprüngliche Oberfläche vor der Siedlung anzeigt. 
I I I . Graben, VI. Fläche. Beim Abbruch des Gesteins war z. T. eine in N—S Richtung verlaufende Wand 
entstanden, die wir zu einem Profil ausgestalteten. Bei den Ebnungsarbeiten gewahrten wir an dem mit Nr. 2. 
bezeichneten Ort (Abb. 3.) in 160 cm Tiefe eine Feuerstelle; südlieh von dieser Stelle kam in der gleichen Ebene 
der Teil eines Hockerskeletts (Abb. 3.) zum Vorschein, das in N — S Richtung orientiert gewesen sein dürfte. 
Die Unterschenkel befanden sich noch in der ursprünglichen Lage, während der R u m p f fehlte. Zwar verweist 
11er Erhaltungszustand der Skelettknochen auf prähistorische Zeiten, aber es ist doch ungewiß, ob der Tote zur 
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Siedlung gehörte. Unsere Annahme, es handle sieh u m die Überreste eines zur Siedlung der oberen Schicht gehö-
rigen Mitglieds jener Gemeinschaft, die nicht zur Badener Kultur zählte, scheint darin eine zusätzliche Bestä-
tigung zu finden, daß innerhalb dieses Gebietes selbst sporadisch keine Funde zugetreten, die sich mi t einer 
anderen Kultur in Verbindung bringen lassen. 
In der Mitte kam in 160 cm Tiefe ein zweiteiliger Herd zum Vorschein (Abb. 3. Nr. 3.). Der obere stand 
auf lehmverputztem Boden, er war über einem Tonscherbengrund mit Lehm verkittet. Zur Vergrößerung des 
Herdes verwendete man ein Fundament aus zwei Reihen Steinen, die gleichfalls mit L e h m verkittet waren. In 
15 cm Dicke war der Herd durchgebrannt (Abb. 4). 
An der Nordseite der VI. Fläche lag ein Haufen Scherben (Abb. 3. Nr. 4), der zu dem nur kürzere Zeil 
benützten Herd gehörte. Der Form nach ließ sich unter den Gefäßfragmenten nur das Bruchstück einer Tasse 
mit hochsitzendem Henkel bestimmen (T. V. 16.). 
Sobald wir auf dem, zufolge des Gesteinsabbruohes, unebenen Gelände die be im Abbau ausgestaltete 
Ebene erreicht hatten, waren wir in der Lage, zum Ersehließen der untersten Siedlungsschieht einen regelrechten 
Graben von 8 x 2 m anzulegen. Nach Entfernung des v o m Steinbruch im Graben angehäuften Humus fanden v i r 
Grundriß des II!.Grabens und der VI.Fläche in 160 cm Tiefe 
Grundriß des III.Grabens und der VI.Fläche beim O-Niveau 
1m 
rotgebrannte 
^ U 4 L.ehmbewurf 
Abb. 3. Grundriß des I i i . Grabens und der VI. Fläche 
aufgetragene gelbe Erde vor, die in allen Teilen des I I I . Grabens und auch in der gleichen Tiefe der VI. Fläche 
in Erscheinung trat. Sie ist im Westprofil des III . Grabens und der VI. Fläche gut zu erkennen (Abb. 5). Die 
Stärke der Humusdecke beträgt hier 120 cm. Im Profil fand sich in 92 em Tiefe eine 30 em lange Brandspur, 
darunter trat dort, wo der Humus an die Kulturschicht grenzte, in 125 cm Länge eine durchbrannte Boden-
fläche zutage. In der Mitte des Profils ist der mit Nr. 3 bezeichnete Herd bzw. der Grundriß des Hauses zu er-
kennen. Die einigermaßen bogenförmig angeordneten Steine waren mit gelbem Lehm verkittet, den Standort 
des zweiteiligen Herdes bezeichnet rotbegrannter Lehm. Über den mittleren Abschnitt der Fläche zog sich eine 
dicke streifenförmige Kohlenschicht von weit größerer Ausdehnung als die oben erwähnte hin, stellenweise mit gel-
bem Lehmbewurf, was auf einen größeren Siedlungsbrand schließen läßt. Eine ähnliche verkohlte Schicht finde! 
sich auch zwischen den Lehmbewürfen с und d der II . Fläche. 
Im mittleren Teil des III . Grabens erreichte der Lehmbewurf eine Länge von 380 cm, doch ließ er sich 
in kleineren oder größeren Flecken entlang des gesamten Profils verfolgen. Die dickere Lehmschicht im mittleren 
Abschnitt der Fläche bildet die Grundlage eines für dauerhafteren Aufenthalt bestimmten Hauses. Auch das 
O-Profil des III. Grabens deutet darauf hin, daß die Bodenneigung durch Lehmbewurf ausgeglichen und für 
Siedlungszwecke geebnet worden war (Abb. 6). Der rund 8 m lange und etwa 280 cm breite Lehmbewurf war 
an mehreren Stellen vom Feuer durchgebrannt. Außer einem größeren zentralen Herd fanden sich Spuren weiterer 
neun kleiner runder Feuerstellen (Abb. 3), von 40 — 60 cm Durchmesser, in verschiedenen Tiefen, die unter-
einander um 5 — 38 cm abweichen. Einige dieser Herde dürften gleichzeitig benützt werden sein, während der 
Rest als Ersatz errichtet worden war. Ihre über den Geländeabschnitt verstreute Lage läßt darauf schließen. 
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Abb. 5. Westprofil îles III. Grabens und der VI. Fläche 
daß sie nicht dauernd überdacht waren, was auch durch das Fehlen von Pfostenlöchern bestätigt wird. Ähn-
lichen Siedlungsmerkmalen begegneten wir in Ozd—Kőaljatető,3 wo es innerhalb einer Fläche von 4 x • 1 m sechs 
Feuerstellen gab, die sich mit keinem der Form nach bestimmbaren Objekt in Verbindung bringen ließen. 
In der Nähe der Herde stießen wir auf zahlreiche Scherben. Aus dem Lehmverputz des 1. Herdes bar-
gen wir folgende Stücke: das Wandfragment eines größeren Kruges mit sanfter Kannelierung auf der Außen-
fläche, die durch gruppenweise neben den Rillen eingeritzte und horizontal eingetiefte Linien eine leiterförmigo 
Musterung erhielt (T. V. 9.), ein graues Henkelfragment mit beidseitigen und einer mittleren Rippe, die in flachen 
Scheiben enden (T. V. 11.), ein schwarzes Gefäßwandfragment mit einem Ornament aus vertikal nebeneinander 
laufenden Warzenreihen (T. V. 12.), ein schwarzer Randscherben mit f lachem, horizontal durchbohrtem Henkel, 
den ein Ritzmuster ziert (T. V. 13.) und schmale Bandhenkelfragmente (T. V. 7, 8.). 
Aus der 2. Feuerstelle stammt ein grauer, derb bearbeiteter Wandseherben mit vertikal und horizontal 
eingekämmter Verzierung (T. V. 19.). 
.7. BANNER: Die Receler Kultur. Arch. Hung. 35 (1956) 99. Abb. 20. 
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Aus der 3. Feuerstelle kamen u. a. zum Vorschein: das Bruchstück eines kannelierten Kruges mit einge-
kerbter plastischer Verzierung a m Halsansatz (T. V. 10.), ein Wandfragment mit kombiniertem Warzen- und 
Linienornament (T. V. 14.), ein kanneliertes Wandfragment mit gruppenweise angeordnetem, leiterförmigem 
ßitzmnster (T. V. 18.), ein Bruchstück mit einem in die Gefäßwand eingelassenen Tunnelhenkel (T. V. 15.) und 
ein Randfragment mit eingekerbtem Sägezahnrand (T. V. 17.). 
Die I I . Fläche schließt unter Anpassung an das Geländeniveau westlich an die I. Fläche an. Der Länge 
nach mißt sie 5,10 bzw. 6 m, in der Breite 4 m . Die Fläche fällt nach zwei Richtungen hin ah. Während die Nei-
gung nach N kaum nennenswert ist und an der Steilwand des früher betriebenen Steinbruches endet, fällt das 
Terrain nach 0 zu in einem Winkel von 30° stark ah. Die Ungleichmäßigkeit der Neigung ist entlang < 1er Südwand 
gut zu erkennen (Abb. 7). Zwischen 0 und I m befindet sieh eine Senke, die sich aus der terrassenförmigen Glie-
derung der Siedlung ergibt. Dieser Teil gehört noch zu den Siedlungen auf der I. Terrasse (I. Fläche, III . Graben). 
IV. Fläche. Die II. Fläche erweiterten wir westwärts u m einen Geländestreifen von 6 x 2 m, teils um 
die Ausdehnung der in der II. Fläche beobachteten Lehmbewürfe bestimmen zu können, teils um durch eine 
den Lehmschichten folgende genauere Erschließung eine innere Stratigraphie zu gewinnen. Da die in den bei-
den Flächen wahrgenommenen Gegebenheiten zusammengehören, wollen wir uns mit ihnen gemeinsam beschäf-
I igen. Der größere Teil der IL Fläche liegt auf e inem 3 m breiten Abschnitt auf der gleichen Terrasse wie die ganze 
IV. Fläche. D a wir in der II. und IV. Fläche auf sieben unteroinanderliegende Lehmschichten stießen, wollen 
wir aufgrund der in der SW-Ecke der II. Fläche beobachteten Tiefenangaben der Reihenfolge nach über das 
zwischen den einzelnen Lehmschichten vorgefundene Material berichten. 
0 40 cm. Beide Flächen waren von Waldhumus bedeckt, Siedlungsspuren waren nicht vorhanden, 
Scherben traten nur sporadisch zutage. 
40 — 80 cm. Die untere Grenze der Humusschicht erreichten wir in 80 cm Tiefe. Bei GO cm Tiefe nahmen 
wir einen Lehmbewurf wahr, den wir mit a bezeichnen. Aus einer Tiefe von 40—60 cm oberhalb dieser Lehm-
sehicht kam der bedeutendste Fund, das größere Bruchstück einer flachen grauen Tonschüssel mit vertikaler 
Steilwand von 4,5 cm Höhe zum Vorschein (T. VI. 9.). Aus dem reichhaltigen Scherbenmaterial heben wir fol-
gende bezeichnende Stücke hervor: Fragment einer Schüssel mit eingezogenem Rand und mit seitlichem Buckel-
griff, von derber, rauher Oberfläche (T. VI. 5.), das Bruchstück eines Topfes mit ausladendem Rand, im Halsan-
satz mit schräg eingekämmtem Muster (T. VI. 1.), Scherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand und breiter 
glatter Innenfläche sowie einer f lachen Warze an der Außenfläche (T. VI. 2.), dickwandiger Topfseherben mit 
ausladendem Rand, unter dem eine Warze mit eingedrücktem P u n k t in der Mitte sitzt (T. VI. 3.). Ferner Rand-
fragmente eines schwarzen Topfes (T. VI. 4, 6.), das Randfragment einer derben, dickwandigen Schüssel, mit 
einem massiven, gegliederten Buckel (T. VI. 7.), ein gelber Wandseherben mit kleiner, runder Warze (T. VI. 8.). 
Von den Steiiiwerkzeugen sind ein flacher, abgenützter Schlagstein, ein 6 cm langer Feuerstein und die Hälf te 
eines durchbohrten steinernen Beils (T. XI . 21.) nennenswert. Ferner gelangte ein Werkzeug aus Geweih zum 
Vorschein, dessen zugeschnittenes und geschliffenes spitzes Ende zum Lochen hergerichtet war (T. X I . 6.) und 
als besonders bedeutsamer Fund ein beinernes Miniaturwerkzeug (T. X I . 20.). Schließlich fanden wir das Bruch-
stück eines konischen Tonbeschwerers. Aus der Schicht oberhalb des Lehmbewurfes a kam kein Scherben mit 
bezeichnender Badener Verzierung zum Vorschein. 
Die in 60 em Tiefe auftretende Lehmschicht a zeichnete sieli in 120 cm Länge innerhalb der II . Fläche 
deutlich ab, doch ließen sich ihre Ränder nicht genau feststellen. Die Fläche, die sie bedeckte, hatte eine klar 
erkennbare Ausdehnung von 120 X 80 cm. In der gleichen Tiefe der IV. Fläche schloß sieh ihr eine größere Lehm-
schicht an, deren Längsseite 360 em, deren von einer Geraden begrenzter Teil 150 em maß. Die beiden Lehm-
schichten bildeten das zusammengehörige Fundament einer Hütte , deren Längsdurchmesser wir auf 360 cm und 
deren Breite wir auf 230 — 250 em veranschlagen. Die eine Seite (Abb. 8) schloß bestimmt gerade ab, die andere 
halbkreisförmig. Der in der II. Fläche beobachtete dicke Lehmbewurf war die Feuerstelle auf dem Hausgrund. 
doch es lagen keine Pfostenlöeher vor, aus denen man auf ein Dachgerüst schließen könnte. In der durchschnitt-
lich 10—12 cm dicken Lehmschicht gab es nur wenige Seherben und keine mit einer für die Badener Kultur be-
zeichnenden Verzierung. 
80—110 cm. In 110 cm Tiefe stießen wir auf eine weitere Lehmschicht, die wir mit b bezeichnen. 
Die Mehrzahl jener Scherben, die wir in dem zur II. Fläche gehörigen Teil antrafen, war unverziert. 
Bemerkenswert war ein Bandhenkelfragment, über dessen graue, glasierte Oberfläche in Zickzacklinien ein 
Stiehbandmuster läuft (T. VI. 10.). Auf Badener Verzierungstechnik deutet die Punktreihe eines Schüsselfrag-
ments (T. VI. 11.). Von hier s tammen noch das Bruchstück einer schwarzen Schüssel mit ausladendem Rand 
(T. VI. 12.), der Randseherben einer grauen glasierten Schüssel mi t eingezogenem Rand, das Fragment eines 
seitlich durchlöcherten Ausgußgefäßes und das kleine- Bruchstück eines Spinnwirteis von 5 cm Durchmesser 
mit verdickter Achse. 
In der gleichen Ebene der IV. Fläche waren unter dem keramischen Fundmaterial folgende Gefäßfor-
men und Verzierungsarten vertreten: eine sorgfältig gearbeitete Schüssel mit eingezogenem Rand, kannelierter 
Wand und Punktreihenornament a m Randsaum (T. VI. 13.), eine rings unter dem Gefäßrand verlaufende Reihe 
tiefgezogener Punkte mit anschließender doppelter vertikaler Punktreihe (T. VI. 14.), geschweifter hoher 
Bandhenkel (T. VI. 15.), Tassenfragmente mit Bandhenkel (T. VI. 16, 24.), Bruchstücke mit profiliertem Rand 
(T. VI. 17, 18.), gerade Gefäßrandscherben mit spitzen kleinen Warzen (T. VI. 20, 21.), Randfragment einer Schüs-
sel mit Warze und ver tief 1er plastischer Verzierung (T. VI. 19.). Der Randseherben eines Kruges weist eine einge-
tiefte Ripponverzierung auf, die auf der kannelierten Seitenfläche durch vier Reihen ähnlich gearbeiteter plasti-
scher Hängerornamente ergänzt wird (T. VI. 23.). Ein Bruchstück mit eingekämmtem Muster war zu einem Be-
schwerer umgestaltet, von dem ein Viertelteil erhalten blieb (T. VI. 22.). In der mit Asche vermengten Erde der 
Fläche stießen wir auf zwei Spinnwirtel. Der eine von ihnen war von abgeflachter doppelkonischer Form (T. X I . 
17.), der andere paßt sich der geschwellten Achse an (T. XI . 18.). In der Nähe lag ein Feuerstein (T. X I . 23.) und 
ein aus einem Geweih angefertigter Hammer mit zylindrischem Bohrloch und geborstenem Ende (T. X I . 1.). 
Der Lehmbewurf b war 10 cm dick und erwies sieli als doppelte Lehmschicht. Die obere war ein eckig 
zulaufender Hausgrund mit 300 X 360 cm maximalem Durchmesser (Abb. 8. 2), unter dieser gewahrten wir eine 
Lehmfläche von 1 0 0 x 1 0 0 cm, die vermutlieh die ursprüngliche Lelimverkittnng des Herdes war und dann als 
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Hausgrund erneuert wurde. Der Lehmbewurf bestellt aus einem Gemisch von Lehm und der Erde der Kultur-
schicht. 
120—150 cm. Das Zwischenstück zwischen der Lehmschicht b und der Oberfläche der in 150 cm Tiefe 
angetroffenen Lehmdecke c. 
Bezeichnende Stücke aus dem in die II. Fläche entfallenden Fundmaterial: Wandfragment eines der-
ben Gefäßes mit eingedrückter Verzierung und vertikal sowie horizontal eingekämmtem Muster, Scherben einer 
dickwandigen, am Band hochgezogenen Schüssel mit einem kleinen durchbohrten Buckelhenkel unter dem Rand-
zipfel, kannelierte (T. VII. 1.) und mit horizontalen Punktreihen verzierte (T. VII. 2.) Krugfragmente, ferner 
Meißel aus Geweihstücken (T. VII. 3, 6.), deren einer aus einem in der Mitte durchbohrten Werkzeug nachträglich 
ausgestaltet wurde. 
Ferner fanden sich hier das Bruchstück eines wulstigen Schüsselrandes mit vertikalen Einkerbungen 
(T. VII. 5.), ein dünnwandiges Schüsselfragment, imien und außen mit eingekämmtem Mustor (T. VII. 6.), ein 
Randscherben mit breitem, verdicktem Streifen und einer Punktverzierung an dessen unterem Saum (T. VII. 7.), 
ein Schüsselrandfragment mit Kerbmuster am inneren Randsaum (T. VII. 8.) und ein braunes Wandfraement mit 
durchbohrtem Buckelhenkel (T. VII. 9.). 
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Abb. 8. Grundrisse der Lehmbewürfe der II. und IV. bzw. der I. und I I . Flächen 
Das Fundmaterial aus der gleichen Ebene der IV. Fläche enthielt folgende Stücke: Halsfragment eine 
Kruges (T. VII. 10.), einen Bandhenkel (T. VII. 13.),Randscherben einer unverzierten Schüssel (T. VII. 12, 14.), 
Bruchstücke mit Buckel- und Bandhenkel (T. VII. 11, 24.). Unmittelbar über dem Lehmbewürfe stießen wir 
auf mehrere Scherben mit plastischer Verzierung, unter ihnen auf das Wandfragment eines größeren schwarzen 
Kruges mit drei vertikalen, abgeflachten Rippen (T. VII. 19.), auf Halsfragmente eines grauen Kruges mit ein-
getieften, vertikalen Rippen (T. VII. 20, 21.), Bruchstück einer flachen Tasse mit Punktreihenornament unter 
dem Rand (T. VII. 22.) und Scherben mit eingekämmtem Muster (T. VII. 23.). Auch aus der Lehmschicht b 
kamen einige Scherben zum Vorschein, u. a. das Halsfragment eines kannelierten Kruges (T. VII. 18.), Wand-
scherhen mit eingekämmter Verzierung (T. VII. 16, 17.) und das Bruchstück eines grauen, zylindrischen Griff-
zungenlöffels aus Ton (T. VII. 15.). Unter den hier angetroffenen Werkzeugen erwähnen wir einen doppelkoni-
schen Spinnwirtel (T. XT. 19.) und aus Unterschenkelknochen gesplissene Nadeln mit zugeschliffener Spitze, 
deren Länge 11, 8 und 10 em erreicht (T. XI . 9—11.). 
Ein Querschnitt durch den Lehmbewurf с verriet, daß hier ein Herd stand, an den ein kleiner Hütten-
grund anschloß. Der rotgebrannte Lehm des Herdes bedeckte eine Fläche von 80 X 80 cm, das ovale Hüttenfunda-
ment maß 200 x110 cm (Abb. 8. 3). 
150—180 cm. Diese Sehicht erstreckte sich vom Lehmbewurf с bis zu der in 180 cm Tiefe angetroffenen 
Lehmschicht d. 
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Der auf die II. Fläche entfallende Teil enthielt zahlreiche Scherben, unter denen a m häufigsten die 
Topfformen mit eingezogenem Rand (T. VIII , 2, 4, 5, 6, 8.), mi t flachem, gebogenem Buckelgriff (T. VII! . 1.), 
ferner glasierte Scherben m i t Linien- (T. VIII. 3.) und Punktreihenverzierung (T. VIII. 9.) vertreten waren. Ein 
Bruchstück stammt von einer Art Sehöpfgefäß mit erhöhtem Henkel (T. VIII . 7.). 
Es kamen in der gleichen Ebene der IV. Fläche mehrere Topffragmente mit plastischen Rippen und 
Fingertupfornamenten zum Vorschein (T. VII. 2ö, 27.), ferner das Henkelfragment eines Schöpfgefäßes mi t ho-
hem Henkel (T. VII. 26.), das Bruchstück eines am Halsansatz m i t Punktreihe verzierten Topfes (T. VII . 28.) 
und ein Wandscherben mit eingekämmtem Muster (T. VII. 29.). In der gleichen Tiefe stießen wir auf das Bruch-
stück eines Steinbeils von ova lem Querschnitt und mit gerade geschliffenem Grat (T. X I . 22.). 
Entlang der Westwand der Fläche erreichten wir den unergiebigen Boden, doch bekamen wir aus den 
anderen Teilen noch eine Re ihe von Scherben: den großen Randscherben eines derb gearbeiteten Topfes, mit 
spitzer Warze zwischen dem Fingertupfornament der Schulterbiegung (T. VIII. 10.), ein rötliches Randfragment 
mit scharf gegliederter plastischer Verzierung (T. VIII . 11), einen glasierten, gezackten Randscherben mit durch -
bohrtem Buckolgriff (T. VIII . 12.), ein 4,5 cm breites, glänzend braunes Henkelbandfragment mit einem mitt-
leren Rhombenmuster zwischen eingestochenen, schraffierten Dreiecken zu beiden Seiten (T. VIEL 13.), einen 
dünnwandigen Randseherben (T. VIII. 16.), das Bruchstück einer Tasse mit kleinem Hals und seitlicher Kannelie-
rung (T. VIII . 17.), ein graues Wandfragment mit Henkelbandstumpf (T. VIII. 18.) und einige dünnwandige 
Randscherben (T. VIII. 14, 15.). 
Die eckig verlaufende Lehmschicht d, die eine Ausdehnung von 3 0 0 x 2 6 7 cm erreicht, zieht sich durch 
beide Flächen hindurch. Ein rotgebrannter Fleck von 80 cm Durchmesser an der Westseite des Hausgrundes be-
zeichnet die einstige Herdstelle (Abb. 8, 4). 
180—208 cm. Der zwischen den Lehmschichten d und e liegende Abschnitt. 
Keramisches Fundmaterial des in die II . Fläche entfallenden Teiles: Randscherben einer dickwandigen 
braunen Schüssel mit glänzender Oberfläche, gekerbtem Rand und bogenförmigem Buckelgriff (T. V H I . 19.), 
Randfragment einer Schüssel mit Fingertupfornament auf dem Schulterteil und wandseitigem eingekämmtem 
Muster (T. VIII. 20.), Wandfragment eines kleineren Kruges mi t Henkel (T. VIII. 21.), kanneliertes Seitenwand-
stück eines Kruges mit horizontalem Strichelmuster (T. VIII. 22.), braunglasierter Wandscherben mit Punkt-
reihenverzierung am Halsansatz (T. VIII. 23.), schwarzes Wandfragment mit zweireihigem Punktmuster (T. 
VIII. 24.) und ein Randfragment mit Punktreihe auf der Innenseite (T. VIII. 25.). 
Der in die IV. Fläche reichende Teil enthielt nur sehr wenig Scherbon, u. a. Henkelfragmente schmaler 
Schöpfgefäße mit hohen Henkeln und einen schwarzen Randscherben mit Punktreihenornament. 
Auch der Lehmbewurf e erstreckte sicli auf beide Flächen, obwohl er nur zum geringen Teil in die IV. 
Fläche hinüberreichte. Auch hier handelt es sich u m einen rechteckigen Hüttengrund mit einer in X — S Richtung 
verlaufenden Längsseite von 260 cm und einer mit Bestimmtheit verfolgbaren О—W-Ausdehnung von 220 cm. 
Der gelbe Lehmgrund war mi t Asche vermischt (Abb. 8, 5). 
208 — 220 cm. Die zwischen den Lehmbewürfen с und / gelegene Erdschicht. 
Auch diese enthielt nur sehr spärliches Fundmaterial, u. a. den Wandscherben eines dickwandigen gel-
ben Gefäßes mit breitem, nur wenig vorgewölbtem Henkel (T. I X . 1.), das Halsfragment, eines dickwandigen 
Kruges (T. I X . 2.) und das Bruchstück eines gekerbten, seitlich kannelierten eingezogenen Schüsselrandes (T. IX . 
3.). Außer Scherben stießen wir hier auf einen aus Tierrippe bogenförmig gekrümmten Glätter (T. V. 1.) und auf 
einen 8 cm langen, am Schneidenteil beidseitig geschliffenen Meißel aus Geweihstück (T. V. 2.). 
Die Lehmschicht / entfiel zum überwiegenden Teil auf die II. Fläche und reichte nur mit einem klei-
nen Zipfel in die IV. Fläche hinüber. Sie lag in der Mitte der Fläche und hatte eine Ausdehnung von 260 X 220 cm. 
Zwei runde, stark durchgebrannte Herdflecken von je 50 cm Durchmesser zeichneten sich deutlicli auf ihr ab 
(Abb. 8, 6, und / J . 
220 — 240 cm. Die Schicht zwischen den Lehmbewürfen / und у ; letzterer lag in einer Tiefe von 240 cm, 
Aus dieser Schicht kam folgendes Fundmaterial zum Vorschein: ein rotgrauer dickwandiger Randscherben mit 
vertikaler, von schrägen Kerbschnitten verzierter Rippe (T. I X . 9.), ein schwarzes, dickwandiges Krugfragment 
mit kannelierter Außenwand (T. I X . 10.), ein bräunlicher, glasierter und kannelierter Bandhenkel (T. I X . 4.), 
ein Randfragment mit einer kleinen Warze zwischen länglichen Einkerbungen (T. IX . 5.), ein Seitenfragment 
mit tiefer vertikaler Kannelierung und einem vierreihigen, rollsiegelartigen Muster aus horizontalen Vertiefungen 
(T. I X . 16.), ein grauer Wandscherben mit zweireihiger Punktverzierung und unter dieser mit einem Mustor aus 
einander ablösenden vertikalen und horizontalen Strichen (T. I X . 6), das Bruchstück eines Schüsselrandes mit 
zweireihigem ovalem Punktornament in der Biegung (T. IX. 15.). Ferner das Bruchstück einer derb gearbeiteten, 
halbkugelförmigen Schüssel (T. I X . 8.), Scherben topfartiger Gefäße mit Fingertupfverzierung und profilierten 
Buckeln (T. I X . 12, 13.), das Randfragment einer dünnwandigen grauen Tasse (T. IX . 17.), ein roter Gefäß-
wandscherben mit eingekämmtem Muster (T. I X . 11.), ein gelber Wandscherben mit durchbohrtem Buckel 
(T. I X . 14.), ein in der Mitte durchbohrter Beschwerer aus einer grauen, glasierten Gefäßwand (T. I X . 7.), schwar-
ze, glasierte Gefäßwand teile eines Kruges, deren kaum wahrnehmbare Kannelierung mit horizontalen Kerb-
schnittmustern verziert sind (T. I X . 18, 19.), grauer Randscherben mit plastischer, am unteren Rand wellenför-
mig verlaufender Wulst (T. I X . 20.), Bruchstück eines Schüsselrandes mit gekerbtem Innensaum (T. I X . 21.), 
grauer Randscherben (T. I X . 22.), Gefäßwandfragment mit einer durchbohrten Warze zwischen einer oberen 
ovalen und einer unteren eingestochenen Punktreihenverzierung (T. JX. 23.), Randfragmente von Tassen mit 
hochgezogenen Henkeln (T. I X . 24, 25.). 
Auf der Lehmsehicht lagen vier beschädigte Henkeltassen des gleichen Typus, mit rundem Boden, 
hoch über den Rand emporgezogenen Henkeln und kannelierten Außenwänden (T. X . 1—4.). Sie hatten fol-
gende Größenmaße: 1) IL: 10 cm, Randdm.: 10,4 cm; 2) H.: 6, Rdm.: 10,5; 3) H.: 6,2, Rdm.: 10,5; 4) H . : 5, 
Rh].: 12 cm. Unter den Scherben waren Becher und Tassen mit hochgezogencn Henkeln und Bruchstücke mit ein-
gekämmtem Muster in großer Zahl vertreten (T. V. 6.). Unmittelbar über der Lehmsehicht fanden wir eine 5,2 cm 
lange, an beiden Enden sorgfältig abgeschliffene, gebogene beinerne Platte, vermutlich Teil eines beinernen 
Behälters (T. V. 3.), die kleine dreieckige Spitze eines Feuersteins (T. V. 4.) und die Spitze einer fein zugeschliffe-
nen beinernen Nadel (T. V. 5.). 
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Der Lehmbewurf g lag über geebnetem Grund. Das Erdreich unter der dünnen, 2 — 3 em starken und 
in der Mitte abgenützten Lehmschicht war nicht mehr vorhanden. Der auf diese Fläche entfallende Teil der Lehm-
schicht maß 1 2 0 x 1 6 0 cm und war von eckigem Grundriß (Abb. 8, 7). 
An der erschlossenen Fundstelle zeichnet sich eine über einem Steilhang angelegte Siedlung ab, die 
sieh, wie man es aus dem schematischen Querschnitt der Flächen I., II. und IV. (Abb. 10) ersieht, den gegebenen 
Geländeverhältnissen anpaßt. Auf den wegen des abschüssigen Bodens angelegten Terrassen schichteten sich 
die Siedlungen dicht übereinander. Innerhalb der stellenweise 280 cm starken Siedlungsschicht stießen wir auf 
eine Reihe untereinander liegender Lehmbewürfe, deren Zahl in den Flächen IL und IV. sieben erreichte. 
In der über dem Boden liegenden 60 — 80 em dicken Waldhumusdecke, bzw. dort, wo diese an die hell-
graue Kulturschicht grenzte, gewahrten wir Lehmbewürfe. Im Westprofil «los III . Grabens und der VI Fläche 
sind in der Humusdecke übereinander deutlich zwei Lehmschichten von geringer Ausdehnung zu erkennen 
(Abb. 5). Auf dem Grund der Humusdecke begegneten wir sowohl in der II. wie auch in der TV. Fläche einer 
П И I Humus 
t Z Z j gelber Lehmbewurf 
Г 5 Л Stein 
1— —1 Kohlenwurf 
[ g S l Ocker 
^ ^ ^ rotgebrannter Lehmbewurf 
Y / / A graubraune Kulturschicht 
Y / \ hellgraubraune Kulturschicht 
Westprofil der II. Fläche 
V / с / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / V / / / / / / / 
G Z / / / / / / / / / / / / / // ' ' / / 7
 / / X X x 
/ / / / / / 
X X X X 
x- 'x fx- ,x-
/ X X / V 
X X X X X X 
ал- X • 
mit Asche gemischte hellgraubraune 
Kulturschicht 
steriler, steiniger Boden 
Abb. 9. Westprofil der IL Fläche 
Lelmischicht, die wir mit « bezeichneten (s. westliches îSeitenprofil der II. Fläche, Abb. 9, bzw. schematisohe 
Querschnitte, Abb. 10). Die aus dem Erdreich oberhalb der Lehmschicht a zum Vorschein gebrachte Keramik 
weicht vom Material der Lehmschichten 6—;/ insofern ab, als die für die Badener Kultur bezeichnenden Formen 
und Verzierungselemente in ihr nicht vorkommen. Aber auch im Material selbst zeigen sieli Unterschiede. Die 
aus den authentischen Siedlungsschichten zutage geförderten Scherben sind zu fragmentarisoh, um sie mit Ge-
wißheit einer genauer bestimmbaren Kultur zuweisen zu können (T. III. 1 — 4.; T. VI. 1—9.). Anhaltspunkte zu 
ihrer näheren Bestimmung bieten die aus diesem Gebiet in die Privatsammlung von Péter Bene gelangten Stücke, 
unter denen sich mehrere verzierte Scherben befinden, die für die Vuéedol — Zók-Kultur bezeichnend sind und 
vielleicht zur Datierung der über der Lehmschicht a gelegenen Siedlung von Pécskő verhelfen. Unter den Scher-
ben der Sammlung von Péter Bene kommt eine schwarze Schüssel mit niedrigem Fuß (T. X I I . 1.) vor, diese 
Form ist ziemlich häufig, besonders bezeichnend ist jedoch eine graubraune, auf der Innenfläche verzierte Schüs-
sel aus gilt gebranntem, mit Sand vermengtem Ton mit etwas eckig zulaufendem Fuß (T. X I V . 3.), von der die 
Sammlung zwei größere, einander ergänzende Bruchstücke enthält. Die Verzierung der Innenfläche besteht aus 
unregelmäßigen, eingeritzten Linien- und Kreisornamenten. Ein sorgfältig gearbeitetes, in Felder aufgeteiltes 
Muster zeigt ein anderes Schüsselfragment der Sammlung (T. XIV. 2.), an dem längs- und querschraffierte Strei-
fen einander mit unverzierten ablösen, das bezeichnendste keramische Dekorationsmuster der Vucedol-Kultur.' 
I )ie flachen, derb gearbeiteten Schüsselchen (T. XIV. 8, 9.), das Bruchstück einer ganz flachen, eckigen Schüssel 
(T. XIV. '>.), die stumpfkegelförmigen Schüsseln mit facettiertem Rand (T. XIV. 11.), Tassenfragmente mit 
1
 J. CSALOG: Arch. Ért. (1941) T. IL 1,6; T. I I I . 8. 
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Buckelgriff oder f lachem Henkel (T. X I V . 0, 7.) st immen mit dem in der oberen Schicht der erschlossenen Flä-
chen vorgefundenen keramischen Material überein. Zum typischen Vucedoler Formengut gehören die kreisbo-
genförmige plastische Verzierung (T. X I V . 4.) und der Spinnwirtel mit der verdickten Achse. Der Zusammcn-
zt tzung nach war das Material mit jenem der von N. Kalicz umschriebenen Gruppe von Makó-Caka5 vollkommen 
identisch und schloß räumlich an die in der Südslowakei festgestellte slawonische Kultur an.0 
Abb. 10. Schematischer Querschnitt durch den erschlossenen Teil der Siedlung 
Die Ergebnisse der in Pécskő vorgenommenen Ausgrabungen erhellen einige mit der 
.Spätzeit der Badener Kultur zusammenhängende Fragen. Bei seiner Bearbeitung der Pilinyer 
Streufunde beobachtete J . Banner, daß die Verzierungselemente der Siedlungskeramik eine 
besondere Gruppe darstellen, und vor allem, was die Henkelformen anbelangt, aufs engste mit den 
Siedlungsfunden der Umgebung von Ózd zusammenhängen.7 J . Banner 1. B. Kutzián, die sich 
mit der inneren Chronologie der Badener Kultur beschäftigten, reihten folgende vier Gruppen in 
deren Spätperiode: jene von Viss, Kogtolac, Uny und Bosáca.8 Bei der Analyse des veröffentlichten 
heimischen Materials gelangten sie zu der Feststellung, daß im N und NO Ungarns keramische 
Elemente von Kostolac, Vis und Bosáca miteinander verflochten sind und daß sich der Einfluß der 
Bosáca-Gruppe deutlich bemerkbar macht." 
° N . KALICZ: Északkelet-Magyarország bronzkora 
es kapcsolatai (Die Bronzezeit Nordostungarns und 
ihre Zusammenhänge) Rég. Dolg. 4 (1962). Thesen der 
K a n d i d a t u r s d i s s e r t a t i o n . — A . TOCIK — J . PAUXIK: 
Hlov. Arch, (i960) 59—110. 
0
 В . NOVOTNY: Slov. Arch. 3 (1955) 1 — 61. 
7
 J. BANNER: op. cit. 182—183. 
8
 J. BANNER B. KUTZIÁN: Acta Hung. 13 (1961) 
22. 
9
 J . B A N N E R — B V KUTZIÁN: o p . c i t . 2 9 . I n d e n 
Fundorten Center, Ozd und Piliny. 
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Versuche man nun zu ergründen, inwiefern sich diese Feststellung auf die Fundstätte 
Salgótarján -Pécskő anwenden läßt, und welche deren topographische und kulturelle Charak-
teristik sind. Pécskő ist eine typische Mittelgebirgssiedlung, zu der als geeignetster Ort der Berggipfel, 
bzw. die Hochplateaus gewählt wurden. Ähnliche Siedlungsmerkmale treten in Ungarn auf dem 
Burgberg von Piliny und in Ózd Kőaljtető in Erscheinung.10 Auf benachbarten Gebieten finden 
sich ähnliche topografische Verhältnisse in Bosáca,11 in zahlreichen Siedlungen der Zipser Gruppe,12  
im mährischen Brno Lisen13 und im österreichischen Judenburg—Pölshals.14 Pécskő weicht 
von diesen Siedlungen nur insofern ab, als die Terrassenbildung des abschüssigen Geländes den 
allgemeinen Charakter und zugleich auch den Platz der Siedlungsobjekte bestimmte. Dadurch 
erklärt sich auch, daß die Siedler ihre Bauteil mit geringen örtlichen Verschiebungen immer 
wieder auf demselben Platz errichten, ihre Häuser und Herde ebenda wiederaufstellen mußten, 
wie es aus den Lehmschichten b-g der II . und TV. Fläche hervorgeht. Für die Siedlung sind die 
klemen Hütten bezeichnend. Die Lelimsehicht b ergibt einen eckigen Grundriß von 3 6 0 x 3 0 0 cm. 
Zweifellos waren auch die Lehmbewürfe d, e und / Hüttengründe von annähernder Rechteckform 
mit abgerundeten Ecken. Die Grundfläche der kleinen Hütten belief sich auf durchschnittlich 
10 bis 12 ш2. 
Auf dem Plateau erscheint die Siedlungsform als verstreut und einschichtig. In den 
drei am Südhang des Berges gegrabenen Probeabschnitten fanden wir keine Spuren einer Schicht -
weisen Siedlung, und es zeigten sich auch von irgendwelcher Befestigung keine deutlichen Anzeichen. 
Die Geländeerhebungen an den Rändern des sanft abfallenden Plateaus erwiesen sich als neuzeit-
liche, beim Abbau des Gesteins entstandene Halden. Weder in Ózd, noch auf dem Burghügel 
von Piliny, noch auch bei den oben erwähnten ausländischen Fundstät ten fanden sich Spuren 
zeitgenössischer Befestigungen, mit Ausnahme von Brno—Lisen, wo die Siedlung von einem Gra 
ben umgeben war.15 Man darf mit Recht vermuten, daß die hochgelegene Siedlung eine Art Refu 
gium bildete. 
Unter den Tonscherben gibt es nur wenige, aufgrund deren sich die betreffenden Gefäß-
formen bestimmen lassen. Ergänzbare Stücke waren allein die aus den Lehmschichten f-g der II. 
Fläche zu Tage geförderten Henkeltassen mit gerundetem Boden (T. X. 1 --4). Zahlreiche Frag-
mente stammten aus solchen Tassen auch wenn sie z.T. schon zu einem schlankeren, gestreck-
teren Турин dieser Form gehörten -, die sich als «Krug» bezeichnen lassen. Zur üblichen Verzie-
rungsart zählt die Kannelierung. Tassen und Krüge fanden sich in allen Lehmschichten der zur 
Badener Kultur gehörigen Siedlungsschichten von Pécskő. Es geht aus der statistischen Zusammen-
stellung des aus der I I . und I V. Fläche stammenden Materials hervor, daß man dieser Gefäßform 
schon in der untersten Siedlungsschicht begegnet, daß sie am häufigsten in den Lehmschichten 
<1-е und e-f vertreten war, und daß ihre Anzahl in den über diesen gelegenen höheren Lehmschichten 
merklich abnahm. Mann kann anhand der Scherben dasselbe auch von der Krugform behaupten. 
Was die hauptsächlich auf Tassen und Krügen vorkommendè Kannelierung anbelangt, steht 
deren Häufigkeit mit der zunehmenden Tiefenlage im gleichen Verhältnis, wie die genannten 
Gefäßformen. Tassen, Krügen und der Kannelenverzierung begegnet man auf dem gesamten 
Verbreitungsgebiet der Badener Kultur, sie sind die allgemeinen Charakteristik des spätbadener 
Horizontes sowohl in der Kostolac- wie auch in der Bosáca-Gruppe.16 
LU
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Auf die übrigen Gefäßformen kann man aus dem fragmentarischen Material nur schließen. 
Daraus, daß wir in diesem Teil der Siedlung auf keine Scherben größerer Vorratsgefäße stießen, 
kann keineswegs auf deren eindeutiges Fehlen geschlossen werden, wenn auch die Vermutung 
naheliegt, daß die Gemeinschaft in dem geschlossenen Waldgebiet ihren Lebensunterhalt in 
Anpassung an die geographischen Verhältnisse vorwiegend durch J a g d und Viehzucht deckte, 
wodurch die Anfertigung großer Vorratsgefäße überflüssig wurde. In dem erschlossenen Teil der 
Siedlung fanden sich einige Scherben der in allen spätzeitlichen Siedlungen der Badener Kultur 
gebräuchlichen konischen Schöpfbecher.17 Die am häufigsten vertretene Gefäßform war der 
1 - 2 Liter fassende Topf, dessen Rand in der Mehrzahl der Fälle ein Kerbmuster, und dessen 
ganze Wandfläche ein eingekämmtes Muster zierte. Solchen Gefäßen begegnet man in allen Sied-
lungen der Badener Kultur N- und NO-Ungarns.18 Diese Art der Verzierung bildet ein gemein-
sames Merkmal der derberen Hauskeramik beider in der Siedlung vertretenen Kulturen, der Ba-
dener ebenso wie der Vucedoler. 
Es wurde bereits erwähnt, daß die Kannelierung ein allgemein übliches Dekorationsele-
ment der Tassen und Krüge bildete. Auf welcher Gefäßform immer sie in Pécskő auftr i t t , verläuft 
sie stets vertikal und flach, worin sie sich beispielsweise von der Gruppe von Uny unterscheidet, 
bei der die Kannelierung gleichfalls sehr häufig vorkommt.19 Das zweite wesentlichere Merkmal 
ist die Gliederung der einheitlichen kannelierten Fläche, die sich aber nie auf die ganze Gefäß-
wand, sondern nur auf einen kleineren Teil von ihr erstreckt und immer in Flecken in Erscheinung 
tritt , wobei die einheitliche Fläche durch vertikale, leiterförmig angeordnete Streifen unterbrochen 
wird. In der Mehrzahl der Fälle sind auf den Leitersprossen nicht dicht gestrichelte Einritzungen, 
sondern Kerbschnitte angebracht. Diese Verzierungsart kam auf Scherben der I. Fläche in einer 
Tiefe von 120 bis 160 cm (T. I I I . 10) vor, und ebenso in der I I . und IV. Fläche in den Lehmschichten 
е-/ (T. VIII . 22) und f-g (T. IX. 16, 18, 19) und auch im I I I . Graben (T. V. 18). Sie weist zahlreiche 
Varianten auf (Abb. II), die von etwas breiteren horizontalen Vertiefungen über bogenförmige 
Einkerbungen und ovalen Gebilden bis zu deren Kombinationen reichen. Die Schichtlage dieser 
Ornamentik spricht dafür, daß man sie erst nach erfolgter Ansiedlung an diesem Ort zu verwenden 
begann. In den oberen Badener Schichten verliert sie an Bedeutung. Eine Brechung der Kannelü-
ren durch horizontale Strich- und Linienmuster tritt innerhalb des einheimischen Materials nur 
in der Umgebung von Ozd in Erscheinung,20 doch begegnet man derselben Verzierungsart in der 
Kostolac-Gruppe, und über ähnliche Beobachtungen berichtet Milojcic aus Oaska.21 Ferner kommt 
sie auf österreichischem Boden in dem spätbadener, von Pittioni als Pölshals-Strappelkogel-
Typus bezeichneten Material von Wolfsberg vor.22 Unter den zeitgenössischen keramischen Fun-
den der Slowakei findet man diese Gefäßornamentik in der Zipser Gruppe zumeist in Form einer 
Kannelürenunterbrechung, worauf N. Novotna bei BearbeitungdesTrentschiner Materials hinwies,20 
das einen ähnlich gemischten Charakter aufweist, wie jenes von Pécskő. Weitere Vorkommen: 
auf mehreren aus der Siedlung Brno Lisen stammenden Stücken,24 die vom Bearbeiter mit 
der Bosáca-Gruppe in Zusammenhang gebracht wird, ferner in der spätrössener25 und in der 
Cotofener Kultur.26 Im Zusammenhang mit dem der Form nach abweichenden, in der Verzierung 
" B a n n e r s Formtafel C X I I I . 4 2 - 4 5 und Ózd 
L X X I I . 1 — 5. Trencin: J. PAVELCIK: Cas. st. m. 7 
(1958) T. I . 1. M. NOVOTNA: Sbornik F . F . U . K . 
Musaica 12 (1961) 21 — 34. T. IV. 1 - 9 . — 8. DIMIT-
RIEJEVIC: Prilog stupnjevanju badenske kulture u sje-
vernoj Jugoslavij i (Ein Beitrag zur Stufeneintei lung 
der Badener Kul tur in Nordjugoslawien) Jugosla-
venska Akademija Znamosti i Umjetnost i (1962) 
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jedoch verwandte Züge aufweisenden Grabfund von Baktalórántháza27 vertri t t N. Kalicz im 
Hinblick auf die Nosswitzer und Salzmündener Funde — die Ansicht: das leiterförmige Ritz-
muster sei nordischer Herkunft. Es tr i t t zwar an manchen Orten in Erscheinung, aber seine 
Vorherrschaft erstreckt sich dennoch auf die nördlich von Ungarn gelegenen Gebiete. Da es in 
dem einheimischen Material nur in den Siedlungen N- und NO-Ungarns vorkommt, liegt es auf 
der Hand, daß es sich unter dem Einfluß nordischer Elemente erst im spätesten Abschnitt der 
Badener Kultur entwickelte, als sich diese in nördlicher Richtung verlagerte. 
Da die Verzierungstechnik kein selbständiges Muster hervorbringt, vielmehr nur eine Va-
riante, die ein für eine bereits bestehende Kultur in deren Gesamtheit bezeichnendes Merkmal bildet, 
könnte der Gedanke aufkommen: diese Variante verdanke ihr Entstehen der Berührung mit der 
Vucedoler Kultur, die gemeinsam mit der Kostolacer Gruppe in Jugoslawien beheimatet war,28 
und unter deren Verzierungselementen Kerbschnitt- und Rillenmuster am bezeichnendsten sind. 
Bei der Innenwandverzierung der Schüsseln spielen auch die leiterförmigen Ornamente eine 
maßgebliche Rolle.29 Möglicherweise gelangte diese Ornamentik durch die Aufnahme von Bezie-
hungen zum Vucedoler Volk auf die Badener Gefäßformen, als dieses Volk sich schon des frucht-
bareren Flachlandes bemächtigt hat te. 
Der durch horizontale Durchbohrung der verdickten Gefäßwand ausgestaltete Röhren-
henkel spielt in Pécskő bei jenen Gefäßformen (Schüsseln und Töpfen auf anderen Gebieten des 
Landes), deren Attr ibut er in anderen Gruppen für gewöhnlieh bildet, nur eine untergeordnete 
Rolle und verbindet sich hier mit dem Buckelgriff. 
Auf Tassen, Krügen und Schöpfgefäßen herrscht der Bandhenkel vor. Unter den zu 
niedrigen Krügen gehörigen Henkelstümpfen verdienen zwei Stücke erhöhte Beachtung. Der 
eine Henkelstrumpf kam aus der Lehm-chieht b der II. Fläche zum Vorschein, er gehört also 
zur zeitlich letzten Siedlungsschicht (T. VI. 10). Er ist zu beiden Seiten der Oberfläche mit drei-
eckigem Stichbandmuster verziert. Auf den zweiten ornamentierten Bandhenkel stießen wir 
zwischen den Lehmbewürfen b und с der IV. Fläche (T. VIII. 13). Hier zieht sich die Henkelachse 
entlang ein Muster aus vertikal mit der Spitze aneinandergefügten, mit Stichellinien konturierten 
und mit parallel verlaufenden Linien ausgefüllten Rhomben. Dem Dreieck muster oder der zusam-
mengesetzten Zickzackverzierung begegnet man als Innenflächendekor auf den Schulteramätzen 
von Schüsseln in allen Gruppen der Badener Kultur. Innerhalb des spätbadener Materials tritt 
dieses О marnent als typisches Verzierungselement der Kostolac-Gruppe meist als punktiertes 
Muster in Erscheinung. Es genügt in diesem Zusammenhang auf die Siedlung von Palotabozsok 
zu verweisen, wo Ritzlinien zuweilen in Gemeinschaft mit unterbrochenen Stichbandmustern 
auftreten.30 Gepaart mit Zickzacklinien kommen Keilstichmuster auf Henkeln im kupferzeit-
liehen keramischen Fundmaterial der benachbarten Gebiete vor, u.a. in der Gajár-Gruppe31 und 
im mährischen Klucova.32 Noch näher steht uns das im gleichfalls mährischen B-no —Lisen 
gefundene Stück,33 für dessen Siedlungskeramik (laut Angabe der Bearbeiterin Benesova) Kosto-
lac- und Boááca-Elemente bezeichnend sind. Benesova kam bei der gründlichen Untersuchung 
der Siedlung zu dem Schluß, daß dort zwei Kulturen vertreten sind, in der oberen Schicht die von 
ihr slawonisch genannte Kultur mit einem für Vucedol und Zok bezeichnenden Material, während 
der Rest der Bosáca-Gruppe der Badener Kultur zugehört.34 Unter den von Benesova veröffent-
lichten Funden gibt es einen Henkel, dessen den Rändern zu eingeritztes, gestricheltes Dreieck-
27
 N. KALICZ: Jósa András Múzeum Évkönyve 3 0 J. BANNER: op. cit. T. CVTI. 14. 
(Jahrbuch des András Jósa Museums) 2 (1959) 12. 31 A. TOŐIK: PAM. Arch. (1961) 324. 
28
 S . DIMITRIJEVTC: o p . o i t . 2 5 5 . — S . DIMITRIJE- 3 2 V . VILDOMEC: A r c h . R o z i . 3 ( 1 9 5 1 ) A b b . 31 . 
viő: Problem neolita i eneolita u sjeverozapadnoj 33 A. BENESOVÁ: Arch. Roz i . 5 (1954) 148—151, 
Jugoslavia (Probleme des Neolithikums und Äneo- 173. Abb. 68. 
bthikums in Nordwestjugoslawien) Opuscula Arch. 34 A. MEDTJNOVÁ—A. BENESOVÁ: op. cit. 119. 
5. 6 5 . Abb. 29. 
29
 G Y . NOVÁKY: A r c h . É r t . 92 ( 1 9 6 5 ) 5 . A b b . 2. 
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muster (eine doppelte Zickzacklinie entlang) mit dem Henkel von Pécskő vollkommen iden-
tisch ist. Zwischen dem Badener Material von Pécskő und jenem von Brno — Lisen bestehen 
nicht nur im Hankelornament, in der Häufigkeit niedriger Bandhenkeltassen, vielmehr auch im 
Kerbmuster und in der eingekämmten Verzierung der Gefäße gewisse Zusammenhänge. In Öster-
reich findet sich das Stichhandmuster in der Rotzer Gruppe. Eine nahezu analoge Verzierung 
weist ein seiner Form nach abweichender Krug innerhalb des Badener Materials am Neusiedler 
See auf.35 Ferner begegnet man dieser Verzierungsart in Bosnien,38 aber auch in der Furchenstich-
keramik von Retz-Gajár. Laut Ansicht von J . Bona tauchte sie gleichzeitig mit der für die Entwick-
lung der Péceler Kultur maßgeblichen Volksgruppe auf und sie verbreitete sich in Ungarn die 
Donau entlang.37 Die auf diese Einwirkungen zurückgehende Ornamentik dürf te erst sehr spät 
im N und NO Ungarns Eingang gefunden haben. 
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Der in der Özder Siedlung vorherrschende Henkeltvpus, der in eine flache Scheibe ausläuft, 
gehörte in Pécskő zu den seltenen Henkelformen.38 Aus einer Siedlungsschicht kam er nur in der 
I. Fläche in 120 160 cm Tiefe (T. III . 9) und im 1. Herd des I I I . Grabens (T. V. 11) zum Vor-
schein, mithin an Stellen, die zum Frühabschnitt der Siedlung gehören. Das deutet darauf hin, 
daß zwischen den Siedlungen von Ózd und Pécskő in diesem Frühabschnitt Beziehungen bestanden, 
bzw., daß die hier angesiedelte Volksgruppe diese Henkelform schon fertig mit sich brachte; diese 
Form bildet übrigens weder ein Merkmal der Kostolac- noch eines der Bosáca-Gruppe, ja sie 
fehlt in der letzteren völlig. Die Henkelform entstand auf einheimischem Boden, durch Verall-
gemeinerung der zur Scheidewand zweigeteilter Schüsseln verwendeten flachen Scheibe. Nördlich 
von Ungarn kommt sie nur im keramischen Material der Zipser Gruppe vor.39 
3 5
 R . PITTIONI: o p . c i t . 183 . A b b . 1 2 0 . 
3 6
 A . RENAŐ: G Z M M S . 14 ( 1 9 5 9 ) T . IIT. 9. 
37
 J. RÓNA: Becsevölgyi női idol. A Göcseji Múzeum 
Jub. Emlékkönyve (Das weibliche Idol von Becse-
völgy. Jubiläums-Gedenkbuch des Göcsejer Museums) 
4 * 
( 1 9 5 0 - 6 0 ) 91. 
38
 J . B A N N E R : o p . c i t . T . L X X . 0 — 1 1 ; T . L X X V . 
2 2 - 2 4 . 
39
 M. NOVOTNA—T. STEFANOVICOVA: o p . c i t . T . I I . 
12, 13. 
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Am allgemeinsten verbreitet waren innerhalb der Gefäßornamentik der Badener Kul tur die 
verschiedenen Spielarten der Punktverzierung. Ihre Häufigkeit nimmt im späten Horizont der 
Kostolac-Gruppe zu, ihre des öfteren inkrustierten Motive erleichtern die Umgrenzung dieser 
Gruppe. Im Material von Pécskő spielt diese Verzierungsart nur eine ganz untergeordnete Rolle, 
wo man ihr meist unter dem Gefäßrand (T. I I I . 14; T. VII I . 9), auf der Innenfläche von Schüsseln 
(T. III . 21) begegnet. Das für die Kostolac-Gruppe bezeichnende, abschnittweise angewandte, 
mehrreihige Punktmuster, das man auch in dem dieser Gruppe verwandten Material des Donau-
knies häufig antrifft40 und das mit dem Vordringen der Gruppe nach dem N in Pécskő Eingang 
gefunden hat, kam in der Lehmschicht с der II . Fläche zum Vorschein. 
Statt der Punktverzierung sind kleine vertiefte Linienornamente und Einkerbungen 
bezeichnend, die nicht flächenfüllend, vielmehr mit willkürlicher Unregelmäßigkeit in verstreuten, 
belebenden Flecken zur Anwendung gelangen und damit die Eintönigkeit der Oberfläche unter-
brechen. Bei dieser Verzierungsart fällt es schwer, die Kostolac- und Bosáca-Elemente zu unter-
scheiden, zumal die beiden Gruppen zugrundeliegende Auffassung identisch ist, worauf schon J . 
Tocik hingewiesen hat.41 Eine gemeinsame Eigenart bildet das kleine vertikale oder horizontale 
stäbchenartige Ritzmuster (T. I I I . 19; T. IX. 23), das auch im Bosáca-Material häufig auftritt,42 
hingegen in der rein Kostolacer Verzierungstechnik nicht vorkommt,43 vielmehr nur dort, wo 
die Badener Kultur mit Kostolacer Elementen durchsetzt ist.44 Gemeinsamer Zug ist noch die 
Biegung der kleinen Linien, bzw. Auflösung mit Wellenlinien.45 Die eingekerbten Dreieckmuster 
(T. III . 5) sind gleichfalls ein gemeinsames Merkmal der späten Gruppen, nehmen aber in Pécskő 
eher ovale Gestalt an (Abb. 12, 3, 4, 6). Durch Verdopplung der ovalen Einkerbungen erweckt 
das Motiv den Eindruck eines paarweisen Blattornaments (Abb. 12, 1, 2). Ausnahmsweise ordnen 
sicli die ovalen Einkerbungen auch zu einem Dreieck (Abb. 12, 5), das an die dreieckigen Kerb-
verzierungen der Kostolac-Gruppe erinnert. Die Formeigenart der Einkerbungen ist in der Bosáca-
Gruppe ausgeprägter.46 
Ein bezeichnendes Verzierungselemente des keramischen Materials von Pécskő, das dieses 
von anderen unterscheidet, sind die mit Ornamentstiche] oder Prägestempel zur nachträglichen 
Inkrustierung angebrachten zusammengesetzten Kerbmuster (T. IX. 9). Wie aus den auf Abb. 
13 veranschaulichten hauptsächlichen Typen hervorgeht, wurden sie z.T. mit Hand geformt 
(Abb. 13, 4, 5, 6), doch gibt es unter ihnen auch ganz regelmäßige Reihenmuster, die nicht mit 
freier Hand in die Gefäßwand eingraviert werden konnten, vielmehr die Verwendung eines Präge-
stempels vermuten lassen (Abb. 13, 1, 2). Man kann aus der Schichtlage der einschlägigen Funde 
daraufschließen, daß sich die Prägestempel-Verzierungstechnik aufgrund der von der frühen Phase 
der Vucedoler Kultur ausgehenden Anregungen in Pécskő während der mittleren Siedlungsperiode 
einbürgerte. 
Eingekämmte Muster treten in der Mehrzahl der Fälle auf Topfwänden in Erscheinung. 
Man begegnet ihnen schon in der untersten Siedlungsschicht, in größeren Mengen aber in den 
Lehmschichten e und / der II. und IV. Fläche, in denen die Zahl solcher Scherben im Vergleich 
zu der früheren Siedlungsschicht auf das Dreifache anwächst. Dieses häufige Vorkommen reicht 
bis zur obersten Badener Siedlungsschicht und tritt im Vucedoler Material der Lehmschicht и 
noch prägnanter auf den Plan. 
10
 J . B A N N E R — B . KUTZIÁN: o p . c i t . S z i g e t m o n o s -
tor T. I I I . 12. 
41
 A . TOCIK—J. PAULIK: S1OV. A r c h . ( I 9 6 0 ) ILO. 
42Ivaiíovce: В. NOVOTNY: Slovensko v mladáej 
Karnenej. Bratislava 1958. T. LVLT. 3; Bojnice: 
CMSS 2 7 - 2 8 ( 1 9 3 6 - 3 7 ) 192; Oponiö: CMSS 38 
( 1 9 4 7 ) 3 - 6 . 
4 3
 A . BENAC: G Z M U S a r n j e v u ( 1 9 6 2 ) 21 - 4 0 . 
44
 Szentendre-Dera patak: J. IIANNER—B. KUTZIÁN: 
op. cit. T. I I . 10. 
45Szii/etmonostor: J . B A N N E R — В . KUTZIÁN: o p . 
cit. T. V.; Ivanovce: В. NOVOTNY: Slovensko . . . T. 
LVII. 6; Barum: Arch. Rozi . (1951) 417. Abb. 244.; 
Streckt nad Bodrogom: Arch. Rozi. (1961) T. VT. 
46
 Baden bei Wien: Arch. Austr. 15 (1954) T. VII. 
30.; Královice и Slanemo: Arch. Rozi . 2 (1950) Abb. 
137. 
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Ahl). 12. Kerbornamente 
Ein Teil der plastischen Verzierungen deutet auf den Einfluß der Viss-Gruppe, u.a. die abge-
flachten Längsrippen47 (Т. VII. 19- 21). Nur für die nördliche Gruppe bezeichnend ist das die 
Fläche in dichten Reihen ausfüllende, bzw. raumfüllende Warzenmuster (T. V. 12), das man im 
47
 .T. BANNER: o p . c i t . T . X X V T . 2 3 . 
Art a A relut eoloy ira A cademiae Scientiarum ! In ugarira г 21), 100 S 
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einheimischen Material in Piliny und Ózd ziemlich häufig antrifft48 und dessen Ursprung auf 
südöstliche Zusammenhänge schließen läßt.49 
In den Badener Kulturschichten der Pécskőer Siedlung mischen sich Kostolacer Elemente 
mit solchen von Bosáca. Das gilt vornehmlich für die ornamentalen Motive. Infolge der dichten Be-
siedlung des Donauknies konnten sieh Kostolacer Elemente in Pécsi:о leicht Eingang verschaffen, 
während das Auftauchen der Bosáca-Einflüsse einer Erklärung bedarf. Wenn auch die Keramik des 
Bosáca-Typus in der Fachliteratur schon seit mehr als 35 Jahren bekannt ist, verdanken wir die nä-
here Bestimmung ihres Verbreitungsgebietes, ihrer Genetik und Chronologie erst den größeren Aus-
Abb. 13. Ornamentstäbchen- und Prägestempelverzierungen 
grabungen und Bearbeitungen der letzten Jahre, vor allem jener von Banov, Trencin und Eisen. 
Die Bosáca-Gruppe konzentrierte sich auf die Gegend der Weißen Karpaten, ihr Einfluß macht 
sich im Waagtal, in der Zipser Gruppe geltend und reicht bis nach Schlesien. Die bisher veröffent-
lichten Fundstätten enthielten gemischtes Material, bei dem in den Spätgruppen der Badener 
Kultur (Trenéin, Ostmähren) Kostolacer und Bosáca-Einflüsse zutagetraten. Wie Pavelcik fest-
stellte, gelangte in der Trenciner Siedlung die Bosáca-Merkmale aufweisende Keramik aus der 
oberen Schicht zum Vorschein, woraus er den Schluß zog, daß sieh zuerst die Träger der kanne-
lierten Keramik angesiedelt hatten und erst nach ihnen jene Volksgruppe, die den Bcsáca-Typus 
vertrat, wie das auf slowakischem und mährischem Gebiet ganz allgemein der Pall war. Die für 
die Bosáca-Gruppe bezeichnende Keramik stimmt nach Pavelcik zeitlich mit der B-Schicht der 
48
 J . BANNER: o p . c i t . T . X X V I I . 4 6 ; T . L X X I . 3 , 4 9 H . SCHOIXENDER: D i e S t e i n - u n d K u p f e r z e i t 
6; T. LXXVII . 10. Siebenbürgens. Berlin 1933. T. 29, Abb. 14, T. 31, 
Abb. 9. 
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Jevisovce-Kultur und mit der slawonischen Kultur übercin. Seiner Ansieht nach entwickelte sie 
sich in den Weißen Karpaten und in den benachbarten Gebieten aus der lokalen kannelierten 
Keramik über südlichen Einfluß und erreichte ihre Blütezeit während der slawonischen Kultur-
periode.50 Die einen äußerst zusammengesetzten Charakter aufweisende Keramik der Siedlung 
von Pécskő scheint von der Zipser Gruppe Anregungen empfangen zu haben, wohin die Bcsáca-
Verzierungselemente über das Waagtal Eingang gefunden hatten. Andere Gtfäßmuster übernahm 
sie von der Vucedol-Zóker Völkergruppe. Die Grundlage bildet die ältere Hinterlassenschaft der 
Badener Kultur, der das lokale Kolorit von den oben genannten unterschiedlichen Kempenenten 
verliehen wurde. 
Für das Wirtschaftsleben der Siedlung sind die in ihr vorgefundenen Arbeitsgeräte bezeich-
nend. Die Wirtschaftsstufe und deren Form stimmt mit denjenigen der Völkerschaft von Ózd-
Kó'aljatető vollkommen überein, welche Siedlung als Winterquartier diente. In der inmitten einer 
zusammenhängenden Waldlandschaft gelegenen Siedlung lebte die Bevölkerung vorwiegend von 
der Jagd. Sándor Bökönvi kam bei seinen einschlägigen Untersuchungen zu dem Schluß, daß 
das meistgejagte Wild der Hirsch war. Außer den Tierknocherifunden bestätigen dies die in der 
Siedlung zum Vorschein gelangten Pfrieme, Nadeln und Meißel aus Knochen und Geweih, die 
in allen Siedlungsschichten in großer Anzahl vorhanden waren. Die gebiäuchlichsten Typen wa ren 
der aus der I. Fläche stammende Geweihmeißel (T. I I I . 11), die beiden aus der Lelmschicht с 
der II. Fläche geborgenen Meißel (T. VII. 3, 4). der Rippenglätter (T. V. 1), der Lcchlohrer (T. 
V. 2) und die beinerne Plat te (T. V. 3). Meißel und Locher (T. XL 5, C) wurden nahezu ausschließ-
lich aus Geweihenden angefertigt, Pfrieme und Nadeln (T. XI. 7— 16) aus gesplissenenTierl ncchen. 
Aus dem erschlossenen Teil der Siedlung kamen 30 knöcherne Geräte und Werkzeuge zum Vor-
schein, doch geht die Zahl der schon zuvor von Sammlern aufgelesenen ebenso wie in der Ózder 
Siedlung in die Hunderte.51 Durchbohrte Geweihstücke sind weniger häufig als in Ózd (T. XI. 
1—4), und ein eindeutiger Hackentypus fand sich in Pécskő überhaupt nicht. Die in der Mitte 
durchbohrten Geweihstücke dienten eher als Schlagwerkzeuge. 
An steinernen Werkzeugen war die Siedlung sehr arm. Die Lehmschicht a der IV. Fläche 
enthielt ein durchbohrtes, 3 cm dickes steinernes Beil und die Badener Schicht zwei sehr fragmen-
tarische Steinbeile (T. XI. 21, 22). Kleine Feuersteine (T. XI. 23) bzw. Flintsplitter standen 
zwar in Verwendung, aber sie fanden sich nur in äußerst geringer Zahl. Die in Ptc°kő geborgenen 
Spinnwirtel waren ebenso wie in Ózd von flacher Stumpf к egelform (T. XI. 17 — 19) oder in Schci-
benform aus Gefäßwänden geschnitten.52 Die konischen Tonbeschwerer lagen in der Lehmschicht а 
der IV. Fläche, folglich dürften sie sich erst im letzten Siedlungsabschnitt eingebürgert haben und 
mit der Vucedol-Kultur in Beziehung stehen. 
Förderte die Ausgrabung auch keinen Metallgegenstand zutage, so lassen die vorgefundenen 
Gußmodelle dennoch auf eine Metallbearbeitung innerhalb der Siedlung schließen. Bei der authen-
tischen Ausgrabung gelangte nur in der I I I . Versuchsgrube ein Gußmodell zum Vorschein (Abb. 1 ). 
In dem aus brüchigem Sandstein hergestellten Modell ist die Form eines rechteckigen starken 
Meißels zu erkennen (T. XII . 3). Unter den in Begleitung des Gußmodells angetroffenen Seherben 
befinden sich solche des Badener Typus, u.a. das halbe Bruchstück eines Topfes mit rundem Boden 
und hochragendem Henkelstumpf. Alles weitere war Hau-keramik, doch stimmten die in ihr 
vertretenen Schüsselfragmente mit facettierter Innenfläche mit dem über der Lehmschicht а 
angetroffenen Material überein. 
Ohne Beobachtung ihrer Schichtlage wurden vor Beginn der Ausgrabung in Pécskő zwei 
Gußmodelle geborgen, deren eines aus Sandstein (T. XI I . 1, la) unvollständig war und beidseitig 
50
 J. P A VELŐIK: Arch. Para. (1964) 288, 292. 1 - 7 ; T. LXVII . 1 — 5. 
51
 J . BANNER: op. c i t . T. L X V . 1 — 13; T. L X V I . 52 J . BANNER: op. cit . T. L X V I I . 6—11, 13—16. 
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eine Gußform enthielt. Eine der beiden Seiten enthielt das Modell eines trapezförmigen, der 
Schneide zu verbreiterten Meißels (T. XII . 1) mit einer größten Schneidenbreite von 2,5 cm, einer 
Dicke von 1 cm und einer Länge von 6,5 cm. In die andere Seite der Gußform (T. XII . la) war 
das Negativ eines 2,5 cm breiten und 4,1 cm langen Flachmeißels eingehöhlt, in wenig sorgfältiger 
Ausführung und. - was auffallend ist in horizontaler Richtung in den oberen Teil des Guß-
modells. Die Gußform selbst ist 6,5 cm lang, 5 cm breit und 2,5 cm dick. Das andere Stück ist die 
Hälfte eines rechteckigen Gußmodells aus rotem Sandstein, gleichfalls auf beiden Seiten behauen, 
deren eine (T. XI I . 2) das Negativ eines 2 cm breiten und 2 mm starken Flachmeißels, die andere 
(T. XII . 2a) jenes eines schmal auslaufenden Messers oder einer flachen Pfeilspitze (Pfriem?) 
aufweist. Die Breite dieses Gußformbruchstücks beträgt 6,5 cm, seine Dicke 2,6 cm. 
Größere Kupfergeräte sind in der Badener Kultur eine Seltenheit . Außerhalb der Streu-
funde der Ózder Siedlung kennt man Kupfermeißel nur aus der Budapester Andor-utca und aus 
Bogojeva, während Gußmodelle bisher überhaupt nicht zum Vorschein kamen.53 In der spätbade-
ner Schicht von Vucedol kaimte man bereits die Metallbearbeitung. Die zum Vucedoler Horizont 
gehörigen Formen liefern die genauen Formanalogien der in Pécskő vorgefundenen Stücke.54 Das 
Vucedoler Kulturniveau vertritt auch der aus Vradiste-Skalica stammende Flachmeißel.55 Der 
trapezförmige Meißel aus dem steirischen Judenburg-Pölshals58 zeigt mitsam der in seiner Beglei-
tung angetroffenen Keramik mit dem Pécskőer Fund zahlreiche Analogien. Diese flache Form 
war auch in Mikulcice vertreten,57 wo allerdings genauere Angaben über sein Vorkommen fehlen. 
Nähere Aufschlüsse erteilt uns der Kupfer-Verwahrfund aus der Siedlung Brno-Lisen,58 in dem 
man neben dem Flachmeißel auf ein Beil des Bányabükk-Typus und auf zwei schmale Meißel 
stieß. Der Depotfund kam aus der oberen Humusschicht in 60 cm Tiefe zum Vorschein. Aufgrund 
der Analogien datiert Benesova diesen Fund auf jene Zeit, in der das Vucedoler Volk sich schon in 
der Lisener Siedlung niedergelassen hatte. Das gemischte Scherbenmaterial der I I I . Grube scheint 
gleichfalls zu bestätigen, daß das Metallgewerbe in der Siedlung von Pécskő durch das Erscheinen 
des Vucedoler Volkes einen Auftrieb erfuhr. 
Mit dem Spätabschnitt der Kupferzeit stehen die tönernen Nachbildungen der Steinwerk-
zeuge in Verbindung, die im N und NO Ungarns vorkommen. Ihre Schichtlage vermochte auch 
die Ausgrabung in Pécskő nicht zu klären, da hier keine solchen Geräte zum Vorschein gelangten. 
Immerhin bietet das aus der IV. Fläche geborgene beinerne Miniaturwerkzeug einen Anhalts-
punkt zu einer genaueren zeitlichen Bestimmung. Solche Miniaturgeräte fanden sich in dieser 
Siedlung in stattlicher Zahl und die Sammlung von Péter Bene enthält davon manches schöne 
Stück: 1. ein Beilfragment, dessen Schneide in die Achse des Werkzeugs fällt. Die Spur des Bohrlo-
ches ist an der Bruchstelle noch zu erkennen (T. XI I I . 10). Das aus grau gebranntem, körnigem 
Ton angefertigte Stück ist eine getreue Nachbildung des geschliffenen steinernen Schaftlochbeils. 
2. Keramikkopie einer Geweihhacke aus grau gebranntem Ton (T. XII I . 11), deren Spitze wie 
bei den meisten Geweihhacken quer zur Achse des schräg geschnittenen Schaftlochs steht. 3. 
Graugelbes Tonbeil (T. XIII . 12), Nachbildung eines in der Mitte durchbohrten, flachen, ge-
schliffenen Steinbeils. 4. Werkzeug von ovalem Querschnitt mit halbkreisförmiger Schneide aus 
körnigem, rotgebranntem Ton (T. XIII . 13), seiner Form nach einem geschliffenen Steinmeißel 
angeglichen. J . Makkay, der sich mit den im Museum von Nyíregyháza aufbewahrten Stücken 
beschäftigte, wollte in den Miniaturwerkzeugen Votivgegenstände erblicken,59 während N. Kalicz 
ihren Ursprung von der mit östlichen Steppenvölkern hierher verschlagenen Moldauer Völkerschaft 
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herleitet, durch deren Vermittlung sie in die Verlassenschaft der Badener Kultur gelangt wären.60 
Aufgrund des oberhalb der Lehmschicht a zutage geförderten, aus einem Knochen geschnitzten 
Beils (T. XI. 20) lassen sich die Miniaturwerkzeuge u. E. mit Sicherheit an die Vucedoler Schicht 
knüpfen. Ihre Verbreitung begann erst nach dem Ende der Badener Kultur. 
Auch Tierplastiken treten nur in den N- und NO-Gebieten der Badener Kultur in Erschei-
nung. Die in den Siedlungen von Piliny und Ózd—Kőaljatető zum Vorschein gelangten Exemplare61 
wurden deshalb dieser Kultur zugereiht, weil an diesen Fundstätten die Badener Kultur nach-
gewiesen werden konnte und weil man keinerlei frühbronzezeitlichem Material begegnet, in dem 
Tieridole häufiger vorkommen. In Ózd stammen die Tieridole ausnahmslos aus Streufunden, nicht 
aber aus Ausgrabungen. Das gleiche gilt für Piliny—Várhegy, immerhin war innerhalb dieses 
Gebietes auch die Bronzezeit vertreten. Die in der Siedlung Pécskő vor Beginn der Ausgrabung 
gefundenen Examplare (T. XII . 4; T. XIII . 1 -7) stellen uns vor die Frage der Altersbestimmung 
dieser Tierplastiken, von denen wir im Laufe der Ausgrabung keine einzige fanden. Im N und 
NW von Ungarn sind solche aus Stara-Mesto62 und Brno —Lisen63 bekannt, vom erstgenannten 
Ort aus Streufunden, in letzterem aus ungeklärter Schichtlage. 
Teils mit einer Verwendung als Schmuckstücke bzw. mit Glaubensvorstellungen hängen 
folgende Streufunde der Siedlung zusammen: der durchbohrte Schneidezahn eines Hirsches (T. 
XIII . 14), der gleichfalls durchbohrte Schneidezahn eines Schweines (T. XIII . 18), durchbohrte, 
aus Schweineknochen geschnitzte Anhänger (T. XI I I . 15, 16) und ein durchbohrter Muschelan-
hänger (T. XIII . 17). 
Erhöhte Beachtung verdient unter den Streufunden ein menschlicher Kopf aus Sandstein 
(T. X. 5a, b, c). von breitgesichtigem Kurzschädeltypus in naturgetreuen Proportionen, mit betont 
ausgestalteten Ohren und dickem Hals. Vor allem ist die Verwendung von Sandstein als Werk-
stoff auffallend, der so ungewöhnlich ist, daß man zunächst an eine Fälschung dachte, ein Ver-
dacht, der durch die den Kopf bedeckende einheitliche Patina entkräftet wurde. Der Mund und 
der rechte Augenbogen wurden im Sammlereifer nachträglich durch zusätzliches Einritzen stärker 
hervorgehoben, was aus den frischen Ritzlinien deutlich hervorgeht. Steinerne Idole sind der 
einheimischen Kupferzeit fremd, obwohl ihr Auftreten in der Badener Kultur nicht beispiellos 
ist. In der Gemarkung von Cegléd stieß Prof. L. Hidvégi auf einen steinernen Bärenkopf,64 an dessen 
Fundort gelegentlich einer Waldaufforstung ein Gräberfeld und eine Siedlung der Badener Kultur 
aufgedeckt wurden. Die Steinskulptur dürfte mithin allem Anschein nach zur Badener Kultur 
gehören; weiteres Material fand sich auf diesem Gebiet nicht. Die bisher bekannten flachen Idole 
der Badener Kultur (Malajdok, Ózd, Vucedol, Levici)65 lassen sich mit den aus Pécskő stammen-
den Stücken nicht vergleichen. Zu den Exemplaren, die mit der Badener Kultur in Verbindung 
gebracht werden können, zählt allenfalls das im Unterteil erhalten gebliebene Idol von Bogojeva66 
mit ausgearbeitetem Kopf. Der Form nach erinnert der Kopf an die Idole des Chersones, von 
Sparta und Hagia-Triada.67 Insofern also der Kopf von Pécskő der Badener Kultur angehört, 
kann er vielleicht mit diesen mediterranen Funden in Zusammenhang gebracht werden. 
Die in Salgótarján -Pécskő durchgeführte Ausgrabung zeitigte erstmals in Ungarn eine 
vertikale Stratigraphie in der Badener und Vucedoler Kultur. Gelegentlich einer Analyse über 
die Zusammenhänge zwischen den beiden Kulturen erkannte J . Banner treffend, daß es sich 
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in den meisten Gegenden des Landes nicht um deren gleichzeitiges Zusammenleben handelt, son-
dern vielmehr um die Übernahme einzelner Elemente im Zuge der Ablösung in der Vorherrschaft,88 
während an anderen Orten, beispielsweise in NO-Ungarn beide Völker auch nebeneinander 
bestanden. Die Forschungen von N. Kalicz ergaben, daß man im NO Ungarns mit einer auf starken 
Vu cedol-Bindungen fußenden Volksgruppe rechnen muß89 und immer mehr setzt sich die Auffas-
sung durch, daß die auf südslowakischem Gebiet an Zahl ständig zunehmenden Vucedoler Funde 
nicht allein zufolge der Auswirkung dieser Kultur dahin gelangten, sondern daß auch dort ein 
bedeutender Zustrom erfolgte.70 Die vordringende Vucedoler Volksgruppe nahm das fruchtbare 
Flachland in Besitz und verdrängte die kleineren Volkssplitter der Badener Kultur in die Berge. 
In Pécskő erfolgte die Ablösung mit dem Niederbrennen der letzten über der Lehmschicht Ь errich-
teten Badener Bauten. Die Badener Bevölkerung scheint das Gebiet fluchtartig verlassen zu haben, 
denn in den Siedlungsschichten der von den Eroberern erhauten Objekte weist die Keramik 
weder ihrer Form nach noch in ihren Verzierungselementen Badener Merkmale auf. Die Eroberer 
hielten sich hier nicht lange auf, sie schufen keine neuen Sicdlungsschichten und sahen in Pécskő 
keinen Anlaß dazu, sich durch Errichtung von Schanzen oder Wällen gegen den Druck der ande-
ren, sie von dort verdrängenden bronzezeitlichen Völker (Nagyrév, Hatvan) zu schützen.71 
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DIE WIRBELTIERFAUNA DER SIEDLUNG VON SALGÖTARJAN-PECSKÖ 
Von J . Korek und P. Patav wurden im Sommer des Jahres 1960 am Berg Pécskő 
bei Salgótarján Ausgrabungen durchgeführt.1 Die Grabungen förderten Teile einer spätkupfer-
frühbronzezeitlichen Siedlung ans Tageslicht. Im archäologischen Fundmaterial waren zwei Kul-
turen vertreten und zwar die Péceler Kultur, d. h. die letzte Periode der Kupferzeit, und die 
Zóker Kultur vom Anfang der Frühbronzezeit. Die mächtigere Schicht der Siedlung war die der 
Péceler Kultur, und so gehört der Großteil des Materials dieser Kultur an, das Material der Zó-
ker Kultur ist minimal, und es fand sich, der Natur des Fundortes gemäß2, in ziemlich hoher 
Anzahl auch ein, aus gemischten — beide Kulturen vertretenden — Schichten stammendes 
Material. Auf Grund dessen teilten wir die aus dem Fundort zum Vorschein gekommenen Tierreste 
in drei Gruppen (der Péceler Kultur, der Zóker Kultur angehörendes bzw. gemischtes Material) und 
wir behandeln sie auf dieselbe Weise im Laufe der quantitativen Bewertung. Aber bei der quali-
tativen Auswertung vereinigen wir die drei Gruppen und untersuchen sie nur dort getrennt, wo 
sich im Material der einzelnen Gruppen der Rassenkunde nach oder in der Grössenordnung Unter-
schiede nachweisen lassen. Der Grund für die zweierlei Behandlung der drei Materialgruppen liegt 
darin, daß während man durch quantitative Untersuchungen, die sich auf die Bestimmung der 
zahlenmässigen Zusammensetzung der Fauna beziehen, auf Grund der Erfahrungen3 Unterschiede 
auch bei Kulturen, die dicht hintereinander lolgen, ja sogar parallel nebeneinander leben, nachzu-
weisen vermag, bei den qualitativen Untersuchungen, die sich auf Rassenkunde, Grössenord-
nung usw. beziehen, man hingegen die Fauna der beiden Perioden als ein einheitliches Gan-
zes ansehen muß, da die 250—300 Jahre währende Herrschaft der beiden Kulturen im Leben 
der Siedlung im urzeitlichen Verhältnis keine so lange Zeit darstellt, um im Haustierbestand 
wesentliche qualitative Änderungen zustandebringen zu können. 
Die historisch-zoologische Forschung, bei der die dynamische Auswertung des Forschungs-
materials — von einigen Ausnahmen abgesehen — im allgemeinen erst in den letzteren ein bis 
zwei Jahrzehnten in den Vordergrund getreten ist, befaßte sich bisher in diesem Sinne vor allem 
mit der Fauna der Urzeit (hier und im weiteren verstehen wir unter Urzeit den Zeitraum, der sich 
vom Erscheinen der ersten Haustiere d. h. vom Ende des Mesolithikums bzw. vom Beginn des 
Neolithikums bis zum Ausgang der Latènezeit erstreckt, wir zählen daher das Paläolithikum und 
den Großteil des Mesolithikums nicht dazu; die Verengerung des Begriffes der Urzeit geschieht hier 
lediglich der Einfachheit halber) und untersuchte die übrigen Epochen nur in grösseren Zügen. 
Über die Fauna sämtlicher Epochen bzw. Kulturen der Urzeit konnten wir natürlich kein gleich-
1
 S'. die in diesem Band veröffentlichte Studie von 
J . KOREK. 
2
 Der Fundort liegt nämlich am Fuße eines riesen-
großen Basaltblockes, der die Bergspitze bildet, auf 
einem sehr steilen Bergabhang; darum verlaufen die 
Schichten infolge der einstigen Bergstürze und Ab-
bröckelungen im allgemeinen nicht horizontal und sie 
sind oft gemischt. 
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mäßig genaues Bild gewinnen. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, daß das Knochen-
material, das zur Bearbeitung gelangte, praktisch ausnahmslos als Ergebnis archäologischer 
Ausgrabungen in die Hände der Zoologen kam. Befaßte sich demnach die Archäologie augen-
blicklich nicht mit der Erforschung einer bestimmten Epoche oder Kultur, so entstand auch in der 
Kenntnis der Fauna dieser Epoche oder Kultur eine Lücke. (Natürlich war dies nur der Haupt-
grund, dabei spielte noch eine ganze Reihe anderer Ursachen mit, es genüge hier beispielsweise 
zu erwähnen, daß es Epochen gibt, aus denen Siedlungen bisher überhaupt nicht bekannt sind, 
das Tierknochenmaterial der Gräberfelder und in den Gräbern bloß den Bestattungsritus und 
nicht das authentische Bild der damaligen Tierwelt widerspiegelt.) Aus der Urzeit ist uns hier-
zulande die Fauna von zwei Epochen und auch die mir mangelhaft bekannt, diese sind die Erüh-
und Späteisenzeit.4 Aus dieser Zeit kam bisher noch kein erwähnenswertes Siedlungsmaterial 
zum Vorschein. Schlecht bestellt ist es auch mit der Kupferzeit, da wir ein reichliches Knochen-
material lediglich nur aus der Lengyeler Kul tur besitzen,5 aus der Tiszapolgárer Kultur 
haben wir hingegen nur das Material eines Gräberfeldes und unbedeutendes Siedlungsmaterial, 
aus der Bodrogkereszturer Kultur in geringer Menge das Material eines Gräberfeldes und dasjenige 
von zwei Siedlungen, sowie aus der Péceler Kul tur das Material einer größeren Siedlung," und 
schließlich aus der Zóker Kultur verfügen wir überhaupt über kein Material. Mit dem Knochen-
material, das wir in der vorliegenden Abhandlung beschreiben, bezwecken wir eben die Stärkung 
der obigen schwachen Punkte und die Erweiterung unserer Kenntnisse über die frühbronzezeitliche 
Fauna bzw. indem wir in Kenntnis der Fauna der Zóker Kultur die ersten Angaben veröffentlichen. 
Deshalb beschränken wir uns hier nicht nur auf die Untersuchung nur jenes Knochenmaterials, 
das in Salgótarján-Pécskő zum Vorschein gekommen ist, sondern wir wollen auch jenes andere 
Knochenmaterial der Péceler oder Zóker Kul tur analysieren, das seit clem Erscheinen unserer 
Zusammenfassung über vorzeitliche Knochen bestimmt wurde. Dieses letztere Material ist leider 
sehr gering und s tammt von folgenden Fundorten: Üllő-Tehénjárás (Ausgrabung von M. Kis, 
1936; Péceler Kultur) , Baja-Dózsa Gvörgy-Strasse 233 (Ausgrabung von M. Kőhegyi, 1961: 
Péceler Kultur), Mezőlak (Ausgrabung von G}7. Gallus, 1942; Zóker Kultur) und Csongrád 
Sandgrube der Petőfi-LPG (Ausgrabung von Gy. Gazdapusztai 1958; Zóker Kultur). 
In Salgótarján-Pécskő kamen im Laufe der Ausgrabungen Tierreste von etwa 1000 St. 
zum Vorschein. Die Knochen sind graubraun, ziemlich schlecht erhalten: ihr größter Teil ist zer-
stückelt, für das Ausmaß der Zerstückelung ist es charakteristisch, daß von groß wüchsigen Tieren 
Rind, Ur, Rothirsch — kein einziger Langknochen in unverselii-tem Zustand gefunden wurde), 
ein Teil, vornehmlich die Hirschgeweihe sind bearbeitet. Die Schädel fehlen, Hornzapfen sind 
auch sehr selten vorhanden. Von den Knochen waren 818 St., die 18 Arten angehören, bestimmbar. 
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Säugetiere — Mammalia 
Wildsäuger 
Feldhase — Lepus europäeus Fall  
Biber — Castor f iber L  
Wildkatze — Felis silvestris Schreb  
Fuchs — Vulpes vulpes L  
Wolf — Canis lupus L  
Braunbär — Ursus arctos L  
Wildschwein — Sus scrofa fer. 1 
Reh — Capreolus capreolus L  
Rothirsch — Cervus elaphus L  















































Wildtiere insgesamt  
















Hund — Canis i'amiliaris L  
Pferd — Equus caballus T,  
Hausschwein — Sus scrofa dorn. L  
Schaf — Ovis aries L. ) 
Ziege — Capra bircus L. j 
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Insgesamt  554 100,00 78 100,00 187 100,00 818 
Die Fauna setzt sicli folgendermaßen zusammen: 
Man ersieht aus dieser Zusammenstellung, daß die ausschlaggebende Mehrheit der bestimm-
baren Tierreste jenen Schichten des Fundortes angehört, die der Péceler Kultur zugerechnet wer-
den. Für die Fauna dieser Schichten ist folgendes charakteristisch: 
1. Die große Anzahl der vorkommenden Arten; denn 16 von den 18 Arten des Fundortes 
kamen aus den Schichten dieser Kultur zum Vorschein (nur der Fuchs und die Taube sind liier 
unter den Arten nicht vertreten), was im hiesigen urzeitlichen Verhältnis und in einem Material 
von diesem Umfang eine sehr beträchtliche Zahl ist. Es sei zum Vergleich erwähnt, daß hierzulande 
von den der Péceler Kultur angehörenden Siedlungen in Budapest-Andorstraße (465 St. Knochen) 
von 12 Arten,7 in Polgár-Basatanya (148 St. Knochen) von 6,8 und in Székely-Zöldtelek (81 St. 
Knochen) von 4 Arten9 die Reste ans Tageslicht gekommen sind und daß im kompletten Material 
der Wirbeltierfauna der Lengyeler Kultur (vier Fundorte mit 1952 St. Knochen) 13 Arten vor-
kommen.10 Diese verhältnismäßig große Anzahl der Arten - die der Häufigkeit der Wildtierarten 
zuzuschreiben ist (das Pferd ist die einzige Art von den Haustieren, die in der Fauna der hiesigen 
kupferzeitlichen Siedlungen im allgemeinen nicht vorzukommen pfiegt was offenbar mit dem 
Rcfugiumscharakter der Siedlung in Verbindung steht (worauf übrigens auch jene Gründe verwei-
sen, die im weiteren angeführt werden). 
7
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2. Das Haustier-Wildtier-Verhältnis (68,48 : 31,52%) zeugt von der ernsten Bedeutung 
der Jagd. Abgesehen von einzelnen Siedlungen der frühkupferzeitliehen Lengyeler Kultur1 1 kcmmen 
hierzulande aus der Kupferzeit in so großer Zahl Wildtierknochen nirgends vor, insbesondere nicht 
in der starke Tierzucht aufweisenden Péceler Kultur.12 Am Fundort Budapest-Andorstraße, der 
dieser Kultur angehört, sind Wildtierknochen insgesamt zu 6,81% zum Vorschein gekommen13 
(die übrigen publizierten Angaben der Siedlungen der Péceler Kultur lassen sich wegen des gerin-
gen Materials nicht zum Vergleich heranziehen), und in der zur Péceler Kultur gehörenden Siedlung 
von Tiszaszöllös-Csákányszeg (Ausgrabung von Zs. Csalog, 1961; 562 St. Knochen), deren Angaben 
bisher noch nicht beröffentlicht sind, belaufen sich die Wildtierknochen insgesamt auf 9,96% 
(und selbst von diesen sind 2,69% Säugetiere, die übrigen Fische). Da in den Fundorten der ein-
zelnen Kulturen das Haustier-Wildtier-Verhältnis so ziemlich das gleiche ist, verweist das Vor-
kommen der vielen Wildtierknochen in Salgótarján-Pécskő darauf, daß hier die Bedeutung 
der Jagd bei weitem größer als gewöhnlich war und dies bestätigt die Abweichung von der übli -
chen Lebensweise, d. h. es ist ein neuerer Beweis dafür, daß der Fundort als Refugium diente. 
3. In der Haustierfauna stellt das Rind die dominante Art dar, die an Häufigkeit die 
übrigen bei weitem übertrifft (es hat auch die absolute Mehrheit), ihm folgt die Schaf-Ziege-
Gruppe, die wegen Trennungsschwierigkeiten14 in dieser Hinsicht gemeinsam behandelt wird, dann 
kommen die Schweine und Hunde. Das Erscheinen des mit einem einzigen Knochen vertretenen 
Pferdes in den Schichten der Péceler Kultur ist eine bereits lange erwartete Überraschung. (Mit 
ihrer Bedeutung werden wir uns weiter unten befassen.) Vergleicht man das quantitative Vor-
kommen der Haustierarten mit dem Bild der Fauna anderer Siedlungen der Péceler Kultur, 
so läßt sich eine wesentliche Abweichung beobachten, die sich in der Verschiebung des Verhält-
nisses zwischen den Rindern und der Schaf-Ziege-Gruppe zeigt. In Budapest-Andorstraße kommen 
nämlich neben 32,07% Rindern 38,88% Schafe-Ziegen vor,15 und in Tiszaszöllös-Csákányszeg Find 
neben den zu 13,88% vorkommenden Rindern 66,73% (!) Schafe-Ziegen nachzuweisen. Die zuneh-
mende Häufigkeit der beiden kleinen Hauswiederkäuer in der Haustierfauna der gemäßigten Zone 
Europas16 hat man im allgemeinen im Postneolithikum auch früher schon nachgewiesen.17 Als 
Ursache dieser Erscheinung hob neuerdings Tschumi den Übergang von der Lederbekleidung 
zur Wollbekleidung hervor,18 wir selbst möchten jedoch eine ebenso wichtige Ursache in den aus 
dem östlichen Teil des Mediterraneums, einem Domestikationsgebiet der Schafe und Ziegen, hierher 
zuströmenden Völkern, erblicken, die in immer größerer Menge diese beiden kleinen Wiederkäuer 
mit sich geführt haben. Früher wurde jedoch der Zeitpunkt dieses Häufigkeitsanwuchses auf die 
Bronzezeit gesetzt, während es sich neuerdings herausstellte, dass der Anwuchs bereits zur Kupfer-
zeit einsetzte. Dies läßt sich in der Tripolje-Kultur gut beobachten, in der bis zur frühen Kupfer-
zeit (B - (%-Periode) das Schaf-Ziege-Zahlenverhältnis fast auf das Doppelte des Neolithikums 
stieg, in der spätkupferzeitlichen C2-Periode noch mehr sich der Zahl der Rinder näherte und 
11
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das Fünffache der Schweine19 erreichte; oder in der hochkupferzeitlichen Bodrogkereszturei Kultur, 
wo das Schaf-Ziege-Zahlenverhältnis die Zahl der Schweine20 erreicht (im ungarischen Neolithikum 
kommt das Hausschwein mit Ausnahme der Zselizer Gruppe der Linearkeramik immer 
häufiger als die Schaf-Ziege-Gruppe vor), oder gerade in der Péceler Kultur, wo in der Urzeit 
hierzulande die Zahl der Schafe-Ziegen alleinstehend diejenige der Rinder auch noch übertrifft.21 
Nun läßt sich das Vordringen der Schaf-Ziege-Gruppe in der Kupferzeit auch in Salgótarján-
Pécskő beobachten und sie kommt auch hier häufiger als das Schwein vor, aber sie bleibt doch 
hinter jener großen Verhältniszahl, die wir in der Péceler Kultur erkannt haben, zurück, was 
abermals den veränderten Lebensverhältnissen der Bevölkerung und den spezialen geographischen 
Gegebenheiten des Fundortes zuzuschreiben ist. Die Siedlungen aus gleicher Zeit, die zum Vergleich 
herangezogen wurden, liegen nämlich auf der Ebene. 
4. Die Wildtierfauna der Siedlung umfaßt — mit Ausnahme des Feldhasen lauter Wald-
arten. Sie ist bezeichnend vorzüglich für die Umwelt des Fundortes, die ja heute noch mit 
großen, zusammenhängenden Wäldern bedeckt ist. (Übrigens ist der Wald auch dem Feldhasen 
kein fremdes Biotop: zumindest die Hälf te seines Lebens verbringt er dort.) Die bei weitem häufigste 
Art der Wildfauna stellt der Rothirsch dar, ihm folgen das Wildschwein, der Ur und das Reh ; 
im Vergleich zu diesen vier kommen die übrigen Wildtierarten nur in verschwindend geringer 
Anzahl vor (die vorher erwähnten vier Wildsäugetier arten sind hierzulande übrigens die am 
häufigsten vorkommenden und bedeutendsten Wildtiere). Die Fauna unserer neolithischen Sied-
lungen pflegt man unter anderen auf Grund des Ur-Rothirsch-Verhältnisses von den späteren 
Perioden zu trennen, da im Neolithikum der Ur das häufigste Wildtier der Siedlungen ist, in den 
ersten zwei Perioden der Kupferzeit steigt indessen die Zahl der Rothirsche an und sie erreicht 
die Zahl der Ure; von der dritten Periode ankommen die Rothirsche immer häufiger als die Ure vor22; 
den wilden Ahnen unserer Hausrinder überholt manchmal — wie auch in diesem Fundort 
auch das Wildschwein. Früher haben wir diesen Verlauf ausschließlich der durch die maßlose Jagd 
bedingten Ausrottung des Ures zugeschrieben,23 neuerdings sind wir jedoch der Anrieht — eben 
auch auf Grund des Materials dieser Fundstelle - , daß darin auch die stärkere Bewaldung, infolge 
des feuchter gewordenen Klimas mitgespielt haben mag. (Das Biotop des Ures ist nämlich die 
Waldsteppe oder der ganz lockere Hochwald, hingegen sucht der Rothirsch und das Wildschwein 
den dichteren Wald auf.) Die Hauptwildtierarten unseres Fundortes stimmen zwar aus den vorher 
angegebenen Gründen nicht in absoluten Zahlen, aber doch in ihrer gegenseitigen Verhältniszahl 
mit derjenigen der Siedlung Budapest-Andorstraße überein, insbesondere was das Ur-Rothirsch-
Verhältnis betrifft.24 
Über die Faunenzusammensetzung der zweiten Periode des Fundortes, der Zóker Kultur, 
können wir leider viel weniger feststellen, da wir aus dieser nur über ein so geringes Unter-
suchungsmaterial verfügen, woraus man zuverlässige Schlüsse in bezug auf die quantitativen 
Verhältnisse der Fauna nicht ziehen kann. Die Zusammensetzung der Fauna entspricht auch auf 
Grund dieses geringen Knochenmaterials jedenfalls derjenigen einer frühbronzezeitlichen Siedlung,25 
da das häufigste Haustier das Rind ist, dem die Schaf-Ziege-Gruppe und schließlich das Schwein 
folgt. Unter den Wildtieren ist der Rothirsch häufiger als der Ur anzutreffen, lediglich das Fehlen 
des Hauspferdes und die hohe Verhältniszahl, in welcher die Wildtiere vorkommen, paßt nicht in 
den Rahmen der Wirbeltierfauna der bronzezeitlichen Siedlungen. 
Die Zusammensetzung der Fauna in der Sandgrube der Csongráder Petőfi-LPG, der uns 
zu Verfügung stehenden anderen Siedlung der Zóker Kultur, ist wie folgt: 
19
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Rind — Bos t a u r u s L  
Haussäuger insgesamt  272 97,14 
Die Menge des Untersuchungsmaterials reicht leider auch hier nicht aus, um von der Zusam-
mensetzung der Fauna ein authentisches Bild zu gewinnen, aber die Angaben dürften — den Geset-
zen der Statistik entsprechend die tatsächliche Lage einigermaßen widerspiegeln. Hier sind 
wie auf den meisten bronzezeitlichen Siedlungen die Haustiere in Hinblick auf ihre Häufig-
keit den Wildtieren ausschlaggebend überlegen. Bei weitem an erster Stelle steht das Rind, ihm 
folgt — knapp vor dem Schwein die Schaf-Ziege-Gruppe und die Reihe wird von dem ganz 
selten vorkommenden Hund abgeschlossen; unter den Wildtieren sind der Ur und das Wildschwein 
in gleicher Verhältniszahl vertreten und erst nachher kommt der Rothirsch. Es ist sehr interessant, 
daß das Pferd auch hier fehlt, obwohl es an einem anderen Ort dieser Kultur (Mezőlak) vorhanden 
ist. Das umgekehrte Ur-Rothirsch-Verhältnis schreiben wir indessen ausschließlich dem in geringer 
Menge vorkommenden Knochenmaterial zu. Laut obigen zeigt demnach die zahlenmäßige Zusam-
mensetzung der F a u n a aucli bei dieser Fundstelle das bei den bronzezeitlichen Siedlungen 
gewohnte Bild. 
Kommen wir nach all diesem zu der qualitativen Untersuchung unseres Knochenmaterials. 
Es läßt sicli bei den verschiedenen Arten folgendes feststellen: 
Taube — Columba sp. 
Der einzige Vogelknochen unseres Fundortes ist ein beschädigter Humerus (Abb. 1) 
(aus der Schicht der Zóker Kultur) von einer unserer wilden Taubenarten. Seine Länge beträgt 
45,5 mm. Auf Grund dieses Maßes war die Taube kleiner als die Ringeltaube (Columba palam-
bus), von der sie sieh auch morphologisch unterscheidet, die Felsentaube (C. Ii via) kommt nicht 
in Betracht, da ihr Verbreitungsgebiet außerhalb unseres Landes liegt, so kann allein an die Kleine 
Holztaube (C. oenas) gedacht werden. Aucli der Größe nach stimmte unser Fund mit dieser über-
ein, aber aus unserer Vergleichssammlung fehlt leider gerade das Skelett dieser Art, und darum 
müssen wir auf eine sichere Bestimmung verzichten. 
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Feldhase Lepus еигораеш Pall. 
Der Feldhase läl.it sieh bereits aus unserer ältesten neolithisehen Kultur, der Körös-
Kultur nachweisen28 und kommt im Material einer jeden Epoche vor, erreicht jedoch eine 
größere Häufigkeit in der Fauna der Siedlungen erst im Mittelalter. Zu dieser Zeit ging nämlich 
die Prozentzahl der größeren Wildtierarten infolge der maßlosen Jagd und der sich immer mehr 
ausbreitenden Anbauflächen (Kultursteppen) stark zurück und so kam es dazu, daß die Hasen 
in höherem Maße gejagt wurden.27 
IL 
1 
A b b . I 
Tu unserem Fundort kamen drei Knochen des Feldhasen zum Vorschein, alle drei aus der 
Péceler Schicht. Von diesen waren nur zwei Scapula-Teile zum Messen geeignet; die Maße sind 
die folgenden: 
Kleinste B r e i t e de® Collum scapu lae S 8,2 
Brei te des A i igu lu s ar t icular is i Iii 16,5 
Tiefe clor F a c i e s ar t icular is 13 12,4 
Leider sind in der Fachliteratur Vergleichmaße kaum zu finden, so können wir uns von 
der Größe der Hasen dieses Fundorte kein Bild machen. 
Biber Cantor fiber L. 
Der Biber, das häufigste Nagetier der urzeitlichen Siedlungen in Ungarn, kommt in der 
Fauna fast jedes unserer Fundorte vor, doch liegt seine Häufigkeit stets unter 2%.28 Viel häufiger 
26
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ist sein Vorkommen an anderen europäischen Fundorten, so kamen in Seematte-Gelfingen (Neo-
lithikum) unter 225 Wildtieren 12 Biber vor,29 in Ustow (Neolithikum) war nur der Hirsch häufiger 
als er,30 in der Lichtensteiner Ortschaft Schaan (Römerzeit) waren nur der Hirsch und das Wild-
sehwein stärker vertreten,31 in Grodno stellt er im 12. —16. Jahrhundert in der Reihe hinter dem 
Hirsch, Wisent, Wildschwein und Reh,32 im mittelalterlichen Gdansk geht er dem Rothirsch weit 
voran und nur der Fleh, Ur und das Wildschwein ist häufiger als er anzutreffen.33 Es wurde 
nicht allein seines Pelzes wegen auf ihn gejagt, von welchem noch im 16. Jahrhundert eine 
ansehnliche Menge aus Ungarn ausgeführt wurde,31 er wurde auch verzehrt: an der Speisenfolge 
des Konstanzer Konzils ist der Biber als Festspeise bezeichnet35 und noch im 17. Jahrhundert 
ist er auf den Festessen der ungarischer Magnaten wiederholt anzutreffen.36 Aus diesen Gründen 
wurde gern auf ihn gejagt, was in einigen Gebieten Europas in England z. B. im 12. Jahrhun-
dert37 — sehr bald zu seiner völligen Ausrottung geführt hat und er lebt heute nur mehr in einzel-
nen Naturschutzgebieten.38 Was die Größe der subfossilen Biber anbelangt, waren diese — laut 
Wiesel größer als die heutigen.39 
In Salgótarján-Pécskő ist der Biber durch eine linke Mandibelhälfte vertreten (Péceler 
Kultur). Die Molarenreihe ist 35 mm lang. Dies weist auf kein großwüchsiges Tier hin, im neolithi-
sehen Fundort Egolzwil 2 ist nämlich dies das kleinste Maß,40 es steht in der Variationsbreite der 
mittelalterlichen Biber Lettlands in der Mitte,41 und zeigt bei den heutigen Bibern des Gebietes 
an der Elbe auch ein kleinwüchsiges Tier an.42 
Fuchs Vulpes vulpes L. 
Der Fuchs ist im Material der urzeitlichen Siedlungen eines der am häufigsten vorkommen-
den Raubtiere. Aus seinem häufigen Vorkommen und aus den vielfach gefundenen Spuren, die auf 
den Knochen eingeschnitten und abgenagt waren, zog Rütimeyer die an der Hand liegende Folge-
rung, daß der Mensch in der Urzeit den Fuchs verzehrte.43 Von Rütimeyer ausgehend, vermeinten 
übrigens ältere Autoren in den urzeitlichen Fundorten zwei Formen des Fuchses nachweisen zu 
können, eine kleine grazile und die kraftvolle Form von großem Wuchs. Diese Frage ist bis auf 
heute noch nicht bereinigt, aber Boessneck hält es neuerdings nicht für unmöglich, daß es hier nicht 
um zwei verschiedene Formen ginge, sondern um eine, die mehrere Varianten aufwiese.44 
Über die Größe oder Typenzugehörigkeit können wir auf Grund des einzigen, in unserem 
Fundort zum Vorschein gekommenen Fuchsknochens, des Mandibelfragments eines entwickelten 
Tieres, von dem keine Maße genommen werden konnten, leider nichts aussagen. 
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Wolf (Janis lupus L. 
Gegenüber dem Fuchs sind Reste des Wolfes bereits viel seltener in subfossilen Fund-
orten zu finden; so konnten wir z. B. in unserer zusammenfassenden Abhandlung über die Urzeit 
aus den ersten drei Perioden der Urzeit Ungarns neben 22 Fuchsknochen nicht mehr als 8 Wolfs-
knochen nachweisen.45 Unter den subfossilen Wolfsfunden finden sich mehrere, die einem groß-
wüchsigen Tier angehört haben, wie auch der Mandibelteil, den Reményi aus dem bronzezeitlichen 
Fundort Tószeg beschrieben hat.46 
In unserem Fundort kamen zwei Wolfsknochen zum Vorschein (beide aus der Péceler 
Schicht) und zwar sind es zwei linksseitige Mandibelstücke. Eines ist das Mandibelfragment eines 
entwickelten, das andere eines alten Tieres mit abgewetzten Zähnen. Beide sind Mandibeln von 
großwüchsigen Tieren. 
Braunbär Ureus arctos L. 
Reste des Braunbären - die im Material der Pfahlbauten der Schweiz durchaus keine 
Seltenheiten sind47 — kommen in unseren urzeitlichen Fundorten nur stellenweise vor. Die ge-
fundenen Knochen sind meist aufgebrochen, was darauf hinweist, daß der Mensch der Urzeit 
den Bären nicht nur des Pelzes, sondern auch seines Fleisches wegen gejagt hat. Aus der Péceler 
Schicht kam in Pécskő ein einzelner Bärknochen ans Tageslicht und zwar ein beschädigtes Meta-
podium. Es stammt von einem entwickelten Tier, da es sich jedoch in beschädigtem Zustand 
befand, konnten wir davon keine Maße nehmen und so kann auf seine Größe nicht geschlossen 
werden. 
Wildkatze Felis silvestris Schreb. 
Die Wildkatze läßt sieh in unseren heimischen Fundorten seit Beginn des Neolithikums 
nachweisen,48 kam jedoch über den ganzen Kontinent49 nirgends besonders häufig vor. 
Den geographischen Verhältnissen angemessen war ihre Körpergröße scheinbar sehr verschieden,50 
wie bei ihrem Verwandten, dem Luchs (Lynx lynx), von dem wir ein Riesenexemplar hier-
zulande gerade von einem Fundort der Bronzezeit (Tiszaluc-Dankadomb) nachzuweisen ver-
mochten.51 
In unserem Fundort wird auch die Wildkatze durch einen einzigen Knochen, eine links-
seitige Mandibelhälfte aus der Péceler Schicht vertreten. Auf dieser ist die Molarzahnreihe 31,2 mm 
lang, woraus sich auf ein Tier von kleinem Wuchs schließen läßt, bei Gaffrev liegt nämlich dieses 
Maß im Falle von rezenten Wildkatzen zwischen 31,0 35,0 mm.52 
Wildschwein Sus scrofa fer. L. 
Das Wildschwein ist eines der am häufigsten vorkommenden vier Wildtiere in den urzeit-
lichen Siedlungen Ungarns.53 Was seine Häufigkeit betrifft, kommt es im allgemeinen nach dem 
Ur und dem Rothirsch, seit der Kupferzeit jedoch - wie es auch in dieser Siedlung zu beobachten 
ist nimmt es zuweilen seinen Platz vor dem einen oder anderen ein. Es gibt so manche Fundor-
te in Europa, wo es des öfteren viel häufiger vorkommt als der Ur und oft auch die Zahl des Rothir-
13
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sches erreicht oder sie sogar übertrifft,54 ausgenommen Nordeuropa, wo es als typische südliche 
Art etwas seltener55, bzw. über dem 57. Breitengrad, wo es bereits überhaupt nicht mehr vor-
kommt.5® Die Häufigkeit der Wildschweinknochen in den urzeitlichen Siedlungen hängt einerseits 
damit zusammen, daß das erlegte Wildschwein den Siedlungsbewohnern in reichlicher Menge 
Fleisch lieferte und daß in der wildreichen Urzeit ein wesentlicher Gesichtspunkt der Jagd in der Fr-
legung eines je größeren Wildtieres bestand, andererseits war er damit verbunden was ein noch 
triftigerer Grund war , daß in der Urzeit, in erster Linie im Neolithikum, sich zwischen Jagd und 
Domestikation ein sehr enges Verhältnis gestaltete: in der Hauptsache wurden diejenigen Arten ge-
jagt, deren Jungen eingefangen werden konnten, die sodann domestiziert den Haustierbestand, die 
Grundlage des «Vermögens» vermehrt hatten. (Diese unsere Ansicht wird auch durch die Tatsache 
unterstützt, daß die Domestizierung des Wildschweines durch die Knochen, die hierzulande im 
urzeitlichen Fundmaterial in großer Anzahl vorkommen und von den t bergangsformen zwischen 
Haus-und Wildschwein, also von vor kurzem domestizierten Tieren herrühren, deutlich nachweisbar 
ist.57) Neben den obigen kann als dritte Ursache der Häufigkeit, jedoch bereits von geringerer 
Bedeutung auch noch vorgebracht werden, daß dem Wildschwein in einzelnen hiesigen und aus-
ländischen Kulturen und bei verschiedenen Völkern eine totemtierartige Rolle zukam und daß es 
zum Bestattungsritus gehörte, daß die Mandibeln bzw. aus Hauern gefertigte Schmucksachen dem 
Toten beigelegt werden; um solche Begräbnisbeigaben zu erlangen, wurden auch Wildschweine 
erlegt, deren Knochen ebenfalls die Zahl der in den Siedlungen auffindbaren Wildschweinknochen 
erhöhten. 
Die subfossilen Wildschweine waren größer als die heutigen, was fast jeder Verfasser 
hervorhebt. So hat bereits Rütimeyer, der Bahnbrecher der historischen Haustierforschung auf 
Grund der urzeitlichen Wildsehweinfunde in der Schweiz den großen Wuchs der dortigen Wild-
schweine hervorgehoben und beschreibt sie deshalb unter dem Namen Sus scrofa antiques 
als selbständige Subspezies.58 Pira wies unter den europäischen urzeitlichen und den heutigen 
Wildschweinen auch einige kraniologische Unterschiede nach,59 zu gleicher Zeit hat er die urzeit -
liehen Wildschweine Schwedens mit denen der Schweiz identifiziert.60 Die Wildschweine Schwedens 
stimmen von ein bis zwei unbedeutenden Abweichungen abgesehen auch mit den frühallu-
vialen Wildschweinen Schleswig-Holsteins überein.61 Laut Herre unterscheiden sich die heutigen 
europäischen Wildschweine von den urzeitlichen nur in der Grösse62 und so sei Sus scrofa antiquus 
nichts anderes als eine zur gleichen Zeit lebende verschiedene Rasse des heutigen europäischen 
Wildschweins. (Übrigens herrschte auch in der Systematik der rezenten eurasischen Wildschweine 
ein ziemlich großes Durcheinander, die verschiedenen Autoren beschrieben eine Reihe Rassen, 
Subspezies, sogar Spezies; erst neuerdings stellte Keim die Systematik der Wildschweine klar und 
er wies nach, daß die europäischen und asiatischen Wildschweine einem einzigen Formenkreis 
angehören, wo auf der einen Seite Sus scrofa, auf der anderen Sus vit tatus steht.63) 
Ihre riesigen Körpermaße hatten die urzeitlichen Wildschweine offenbar den besseren 
Lebensbedingungen zu verdanken: auf den mächtigen, zusammenhängenden Waldgebieten fanden 
sie leichter ihre Nahrung und konnten in größeren Populationen leben, deshalb waren sie 
nicht von der Verzwergung bedroht, die in vereinzelten Beständen of t auftrat . Wann die Verrin-
gerung der Körpergröße bei den Wildschweinen eingesetzt hat und wie sie verlaufen ist, wissen 
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wir zur Zeit noch nicht genau, wir halten es jedoch für sehr wahrscheinlich, daß in dieser Erschei-
nung nebst den verschlechterten Ernährungsverhältnissen und der Ausgestaltung von kleinen 
Beständen auch die Kreuzung mit den extensiv gehaltenen Hausschweinen in hohem Maße mit-
gespielt haben. 
In unserem Fundort, insbesondere wie wir es bereits weiter oben erwähnt haben 
in den Schichten der Péceler Kultur, kamen in ziemlich großer Anzahl Wildschweinknochen zum 
Vorschein (das Wildschwein ist etwas häufiger vorzufinden als das Hausschwein) und bei einem 
beträchtlichen 'feil der Knochen ließen sich auch die Maße abnehmen. Auf Grund der Maße 
konnten die Knochen der Haus- und Wildschweine gut auseinandergehalten werden; Ubergangs-
formen, die von frisch domestizierten Tieren oder von Kreiiziingsprodukten der Haus- und Wild-
formen stammen, lassen sich nicht nachweisen. 
Untenstehend bringen wir die Maße der Wildschweinknochen des Fundortes und wir 
vergleichen sie mit den entsprechenden Maßen der Wiidschweinknochen einiger neolithischer, 
kupferzeitlicher und bronzezeitlicher Fundorte Europas. 
Scapula 
! Kleinste Breite Breite des 
des Collum Angulus 
scapulae artieularis 
S a l g ó t a r j á n Pécskő 32,5 47 p* 
Bundsö 6 1 34 51 
Fuohsberg-St idcnsoe 6 5 34,35 — 
Altenerding 0 6 41,5 52 
Polling6 7  35,3(1 52 
Egolzwil 26s 28- 42 
Seemat te -Gel f ingen 6 9  27—3(1 
bebő 7 9 33,34 48,50 
F u n d o r t e de r bengve l e r Ku l tu r 7 1 32—3(1 44—49 
Truses t i 7 2 3(1.38 50,53 
*p = Péceler K u l t u r 
z = Zóker K u l t u r 
g = gemisch te S c h i c h t e n 
H umera.1 
Kleinste Breite (1er Kleinste Tiefe der 
Breite der' distalen Tiefe der distalen 
Diaphyse Kpiphyse Diaphyse Lpiphy.se 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 49,5 51 p 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 52 52 p 
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Truses t i 8 1 .' 4 9 , 5 - 5 9 
Argissa-Magula8 5 5.4,5 
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Epiphyse ! Diaphyse Epiphyse 1 Epiphyse | Epiphyse 
S a l g ó t a r j á n Pécskő j 41 
S a l g ó t a r j á n Pécskő ! 39,5 
S a l g ó t a r j á n Pécskő 
S a l g ó t a r j á n Pécskő 
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S a l g ó t a r j á n - P é c s k ő 
Kildegaard™ 31,2 
Kuehsb'erg-Südenspp8 7 38 
Kgozwil 288 i 32 
Burgäschi 8 9 33,5 




















Breite der Tiefe der 
distalen distalen 
Epiphyse Epiphyse 
S a l g ó t a r j á n Pécskő 
I I 
37,5 33 7. 
S a l g ó t a r j á n Pécskő 39,5 37 z 
Vinde-Hels inge 9 1  33,6, 34 30.5, HO 
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Ki ldegaard 9 3 35,5 — 
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he bő 1 9 " . 3 7 - 4 2 33,5 38 
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Lu tzengüe t l e 1 0 2 3 0 - 42,5 
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Astragalus 
71 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 
S a l g ó t a r j á n - - P é c s k ő 
S a l g ó t a r j á n - P é c s k ő 
V i n d e - H e l s i n g o 1 0 3 
ö g a a r d e 1 0 1 
M a g l e ö 1 0 5 
H a l l e b y g a a r d 1 0 0 
D r ö s s e l h o l m 1 0 7 
F u c h s b e r g - S ü d e n s e e 1 0 8  
Videl les 1 0 9 
T h u n 1 1 0 ' 
B u r g a s c h i 1 1 1  
F u n d o r t e d e r L p n g v e l e r K u l t u r 1 1 2 
T r u s e s t i 1 1 3 V  
Größte Größte Größte 
Länge Breite Tiefe 
51 ,5 32 3 1 , 5 p 
53 3 3 30 p 
56 36 34 p 
59 35 3 4 p 
56 32 3 4 , 5 g 
46 ,5 , 50 ,5 
4 7 — 5 6 
4 6 , 5 — 
49, 51 — 
44 ,0 — -
5 0 — 5 7 , 5 — 
5 2 — 5 7 , 5 3 0 - 36 — 
5 4 — ^ — 
4 6 — 5 1 2 6 — 3 1 — 
55 32 3 1 , 5 
Calcaneus 
Größte Größte Größte 
Länge Breite Tiefe 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 106 29 3 8 , 5 p 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 106 ,5 28 ,5 4 0 , 5 p 
V i n d e - H e l s i n g e 1 1 4 96 ,5 
Ö g a a r d e 1 1 5 97 119 — . 
H a l l e b y g a a r d 1 1 0 97 — e a 
M a g l e ö 1 1 7 103 — > — 
R e g e n s b u r g - P ü r k e l g u t 1 1 8 113 — — 
Videl les 1 1 9 1 0 2 , 1 0 8 , 5 28 , 2 9 
W a u w y l e r s e e 1 2 0 90, 105 — — 
T h u n 1 2 1  92 — — 
T r u s e s t i 1 2 2 109- 117 
— 
Aus den obigen Tabellen geht hervor, daß die Knochenmaße der Wildschweine dieses 
Fundortes ziemlich variabel sind, immerhin stammen die meisten Knochen von großwüchsigen 
Tieren. Zehn Stück von den 18 meßbaren Knochen lassen sich in diese Kategorie einreihen, zwei 
von ihnen (der Radius der proximalen Epiphyse von 41 mm-Breite und der Astragalus von 59 nmi-
Länge) stammen von sehr großen Tieren her. Vergleichen wir die Wildschweinknochen der beiden 
Kulturniveaus des Fundortes, so fällt die interessante Erscheinung in die Augen, daß aus den 
Schichten der Zóker Kultur kein einziger Knochen zum Vorschein gekommen ist, der von einem 
großwüchsigen Wildschwein stammt. 
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lieh Gapreolus capreolnv L. 
Das Reh kommt bereits unter den erjagten "Pieren unserer ältesten neolithisehen Kultur, 
der Körös-Kultur vor und kann nicht nur aus dem Knochen material,123 sondern auch auf Grund 
von Darstellungen124 nachgewiesen werden. Auch in den weiteren archäologischen Epochen ist 
es immer eines der vier bedeutsamsten gejagten Wildtiere, da es nicht allein seines Fleisches wegen 
gejagt wurde, sondern aus seinem Geweih und seinen Knochen auch Geräte hergestellt worden 
sind. Allerdings kommt es im Verhältnis zu unserem anderen einheimischen Cervide, zum Rot-
hirsch bis zum Beginn der Neuzeit nur in geringerer Anzahl vor. Dies ist zum Teil darauf zurück-
zuführen, daß man zur Zeit, da Hirsche reicher vorhanden waren, eifriger dieses Wild von viel 
größerem Wuchs gejagt hat (das Körpergewicht des Rehs beträgt nach Van den Brink 15 27 kg,125 
nach Gaffrev 17 — 30 kg,120 laut Tegner war der in England erlegte grösste Rehbock 68 Pfund 
schwer,127 und Raefeld erwähnt aus Ostpreußen und aus den Ostkarpaten je ein 38 kg schweres 
Rehwild,128 dementgegen liegt das Körpergewicht des Rothirsches laut Van den Brink hei 95 350 
kg,120 laut Gaffrev hei 100 220 kg,130 laut Szederjei wiegt es 140 300 kg oder noch mehr;131 
sämtliche Angaben beziehen sich auf de?)- AIk weitere Ursache könnte bezeichnet werden, daß der 
Hirsch in der Urzeit, ja ganz bis zum Mittelalter ein starker Konkurrent des Rehes war,132 sowie, 
daß der allzu dichte, stark bewachsene Wald der frühen Zeitabschnitte kein entsprechendes Biotop 
für das vielmehr offeneres Gelände bevorzugende Rehwild bildete.133 
Das Reh der Fundorte der Urzeit war im allgemeinen größer als das heutige, obwohl 
die Körpergröße in den verschiedenen Fundorten stark abweichend war,134 und zuweilen kamen 
auch Individuen von kleinem Wuchs vor. Die Verringerung der Urwälder und das Lichten der 
Wälder führte zunächst zum Anwachsen der Körpergröße. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, 
daß hierzulande die stärksten Rehexemplare im Mittelalter zu finden sind,135 am Anfang der Neu-
zeit setzte jedoch eine Verkleinerung der Rehe ein, die mit der Zunahme der Kultursteppe und 
damit einherging, daß die Jagd nach Trophäen immer mehr um sich griff. 
An unserem Fundort kam leider kein einziger unversehrter Röhrenknochen des Rehs 
zum Vorschein, die Geweihe und Mandibeln waren größtenteils beschädigt oder mangelhaft. Das 
Maß der vier unversehrten Rosen belauft sich auf 110, 118, 122 und 128 mm (die ersten drei 
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S a l g ó t a r j á n Pécskő 40 P 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 40. -> z 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 17 27 39 fí 
S a lgó t a r j án - Pécskő 17 39 
К 
27,8—,28,5 41, 38 
F t o q u a i 1 3 7 26, 27 36, 37 
Obormeílen 1 3 8 _ 26 - 29 36- 30 
I .cbő 1 3 9 17 ,5 ,18 27,5. 28 38 
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stammen aus der Péceler, die vierte aus der Zóker Schicht) und sind mit Ausnahme der letzteren 
starken, als mittelmäßige anzusprechen. 
Auch die Mandibeln weisen keine besonders großen Maße auf, was auch aus der entspre-
chenden vergleichenden Tabelle hervorgeht. 
Der einzige Astragalus wie es die nachfolgende Tabelle zeigt stammt von einem 
verhältnismäßig grol.îwüchsigen Tier. 
Astragal us 
CniBtc < liefet ilrößte 
Ii! nur Brette Tlefn 
S a l g ó t a r j á n P é c s k ő .42 Ml,5 IS g 
r t o q u a i 1 4 0 2 s .4 
A l l m o s e n 1 4 1 27 46 
R e g e n s b u r g - K a r t h a u s e r s t r a s s e 1 1 2 3 I 17.Ö 
Aus Obigem ist zu ersehen, daß die Rehe unseres Fundortes von mittelgroßem oder großem 
Wuchs sind, kleinwüchsige finden sich nicht darunter. Dies stimmt mit dem über die heimischen 
Rehe der Urzeit gemachten Bilde überein. 
Rothirsch С er vus daphus L. 
Der Rothirsch der neolithischen Siedlungen Ungarns steht unter den Wildtieren 
wie wir es weiter oben gesehen hatten an zweiter Stelle hinter dem Ur; in den ersten zwei 
Perioden der Kupferzeit erreicht seine Verhältniszahl bereits diejenige des Ures, um dann zum 
Ausgang der Kupferzeit bis zum Mittelalter in der Wildtierfauna die erste Stelle zu erlangen. 
Iii anderen Gegenden Europas kommt er im allgemeinen noch häufiger vor. Am bezeichnendsten 
ist für seine Häufigkeit, daß Rütimever auf Grund der in den Siedlungen in großer Menge auffind-
baren Hirschknochen das Schweizer Neolithikum als «Hirschzeit» bezeichnet.113 Wie das Reh, 
so wurde auch der Hirsch nicht allein wegen seines Fleisches, sondern auch wegen seines Geweihes 
und seiner Knochen gejagt, die als Rohmaterial von Werkzeugen dienten.144 
Der Rothirsch war in der Urzeit ähnlich der beiden vorangehenden Wildtierarten 
gleichfalls von größerem Wuchs als heutzutage. Großwüchsige Hirsche beschrieben zahlreiche 
Autoren, sowohl aus dieser als auch aus späteren Epochen, ganz bis zum Mittelalter. Aber von der 
Verringerung des Körperwuchses, genauer von ihrem Verlauf wissen wir ziemlich wenig, da der 
Jagd nach dem Neolithikum und nach der Kupferzeit in der Ernährung des Menschen eine all-
mählich geringere Rolle zufiel, und so kommen auch die Hirschknochen in den archäologischen 
Fundorten in stets geringerer Anzahl vor. Der Rückgang der Körpergröße, dessen Ursache schein-
bar in demselben Umstand zu liegen mag, wie beim Reh, d. h. in der verringerten Waldfläche 
und in der maßlosen Jagd auf Trophäen, hielt im allgemeinen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts an. 
Von diesem Zeitpunkt an hat infolge der richtigen Jagdwirtschaft die Körpergröße des Rot-
hirsches von neuem zugenommen.145 
Der überwiegende Teil der in unseren Fundorten in großer Menge zum Vorschein gekom-
menen Hirschreste ist sehr fragmentarisch, darum konnten Maße nur an verhältnismäßig wenigen 
Knochen genommen werden. (Das Material weist übrigens auffallend viele bearbeitete Geweih -
und Knochenstiicke auf.) 
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Z ü r i c h . 8 0 ( 1 9 3 5 ) 2 6 0 . 
1 3 9
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Unter den Rothirschresten kamen zwei solche Geweihe zum Vorschein, deren Rosenum-
fang gemessen werden konnte; er betrug auf dem einen etwa 300, auf dem anderen etwa 360 mm. 
(Das erste Geweili stammt aus der Péceler. das zweite aus der gemischten Schicht.) Die obi-
gen Maße zeigen, daß beide Geweihe von aussergewohnlich kräftigen Hirschen stammen und 
heute zu kapitalen Trophäen zählen würden. Zum Vergleich soll hier angeführt sein, daß 1060 
Stück der Hirsche, die in den Jahren 1828 bis 1959 in Ungarn erlegt wurden, den Rosenumfang 
von 220 mm erreicht bzw. übertroffen haben und nur bei 26 von diesen der Rosenumfang 300 mm 
oder mehr betrug; der größte Rosenumfang, der auf dem Geweili eines in Kisrákos (Komitat Vas) 
im Jahre 1954 erlegten Hirsches zu messen war, betrug 333 mm.148 Dieses Maß wird durch den 
Rosenumfang unseres größeren Geweihfragments wesentlich übertroffen. Die Größe der obigen 
zwei Geweihfragmente ist ein klarer Beweis fü r die Riesenmaße der subfossilen Hirsche. (Vom 
neolithischen Fundort der Ortschaft Borsod in Nordostengarn besitzen wir übrigens ebenfalls 
ein Geweihstück von 300 mm-Rosenumfang.) 
Auch die meßbaren Extremitätenknochen weisen auf großwüchsige Tiere hin; alles in 
allem fanden wir einen einzigen Astragalus von einem mittelgroßen bzw. ein Radiusfragment von 
einem kleinwüchsigen Hirsch, demgegenüber zählen das Metacarpus-Stück und die zwei Calcanei 
zu den größten, die die Fachliteratur kennt, wie dies auch die folgenden Tabellen bestätigen. 
II umerus 
Breite der Tiefe der 
distalen distalen 
Epiphyse Epiphyse 
S a l g ó t a r j á n - P é c s k ő 64 64 g 
O b e r m e i l e n 1 1 7 5 3 — 6 3 , 3 — 
V i n d e - H e l s i n g e 1 1 8 « 0 — 6 2 , 5 — 
M a g l e ö 1 4 9  4 4 - 5 5 — 
T i n g b j e r g g a a r d 1 0 "  5 0 
K i l d e g a a r d 1 5 1  4 7 — 5 2 — 
V i d e l l e s 1 5 2  5 2 4 2 , 5 
F u n d o r t e d e r L c n g v e l e r K u l t u r 1 5 3 . 5 1 — 6 0 — 
T r u s e s t i 1 5 4  6 9 , 5 — 
Vrg i s sa -Magu la 1 5 5  5 1 — 5 9 
Radius 





S a l g ó t a r j á n - P é c s k ő 5 8 4 4 , 5 p 
S a l g ó t a r j á n - P é c s k ő 51 41 z 
O b e r m e i l e n 1 5 6  4 2 , 9 — 6 2 
H o r g e n 1 5 7 5 0 
U t o q u a i 1 5 8  4 9 , 2 — 5 0 , 8 
R o b e n h a u s e n 1 5 9  57 — 
S i p p l i n g e n 1 6 0  51 — 5 5 • — 
N u s s d o r l ' 1 6 1  46 -49 
H e s s e l b j e r g g a a r d 1 6 - '  5 5 
V i d e l l e s 1 6 3  48 — 5 5 3 1 — 3 8 
F u n d o r t e d e r L e n g y e l e r K u l t u r 1 6 1 5 2 — 6 2 — 
T r u s e s t i 1 6 5  65 — 7 3 — 
A r g i s s a - M a g u l a 1 6 6  4 5 - 5 0 , 5 
— 
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Z ü r i c h . 8 0 ( 1 9 3 5 ) 2 6 7 . 151 E b d . 2 0 2 . 
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 M . DEOERBÖL : а . а . O. 167. 152 T . .TOSIEN: а . а . O . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 20, 196S 
w i r b e l t i e r f a u n a d e r s i e d l u n g v o n s a l g ó t a r j á n — p é c s k r t 75 
Metacarpus 
Breite der Tiefe der 
distalen distalen 
Epiphyse Epiphyse 
S a l g ó t a r j á n - P é c s k ő 51 3 2 . 5 
M o o s s e e d o r f 1 6 7 4 5 
U t o q u a i 1 6 8 39 ,S 
O b e r m e i l e n 1 » 9 3 8 — 4 5 , 6 
S i p p l i n g e n 1 7 0 38 17 
H e s s e l b j e r g g a n r d 1 7 1 45 
Mag leö 1 7 - 12,6 2 9 , 3 
Vid e l les 1 7 3 3 8 Iii 27 31 
F u n d o r t e d e r T .engve le r K u l t u r 1 7 1 37 32 
T r u s e s t i 1 7 5 4 4 52 3 1 * 35 
A r g i s s a - M a g u l a 1 7 6 4 5 . 5 * 47 .5 
A stragalua 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 
V i n d e - H e l s i n g e 1 7 7 
ö g a a r d e 1 7 8 
H e s s e l b j e r g g a a r d 1 7 9 
Magleö 1 8 0 
T i n g b j e r g g a a r d 1 8 1 
H a l l e b y g a a r d 1 8 - ' 
K i l d e g a a r d 1 8 3 
Videl les 1 8 4 
F u n d o r t e d e r L e n g y e l e r K u l t u r 1 8 5 
Truses t i 1 8 6  
Bikovo 1 8 7 
A r g i s s a - M a g u l a 1 8 8  
Größte Größte Grüßte 
Länge Breite Tiefe 
54* 37 31 p 
58 37 34,5 p 
58.5 4 0 , 5 35 p 
59 37 ,5 33.5 p 
58 tili 
41 6 3 
60,5 
44 ,5 60 ,5 28 - 37,8 
46,2 53,7 27 34 — 
41 - 5 7 , 3 27 36 
48 52 2 8 , 3 - -31,5 
55, 50,5 33, 34 ,5 
53 -58 30 - 37 3 2 — 3 1 
02 -68 4 0 , 5 - 43 — 
5 9 , 5 — 6 3 38 - 42 3 4 - 3 6 
53 - 5 6 3 2 , 5 - -38 2g 32 
1 5 3
 S . BÖKÖNYI : J a n . P a n n . M ú z . É v k . 1962. 
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 S . HAIMOVIOI: а . а . O . 
155
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 E . K U H N : а . а . O . 
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1 6 3
 T . JOSIEN: А. А. O . 
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Calcaneus 
Gl ößte Grüßte Grüßte 
L inge Breite Tiefe 
Salgótarján Pécskő 128 43 1» 
Salgótarján -Pécskő 12S 44 48 g 
Bobenhausen1 8 9  130 
Utoquai190  116,6 120 
< Ibermeilen191  112,5 124.2 — 
Sipplingen192  1 LS 126 
1 nteruhldingen19 :1 ! 1 1 131 
Nunsdorf19 ' 129,5 
Ögaarde195  103 133 
Urösselholm190  99,5 103 
Fundorte der Lengveler Kultur 1911 " 99 108 27 31 38 40 
Argissa-Magula197  109 124,5 
Uг Ноs- ]>rimigenius fíoj. 
Der Ur ist wie oben gesehen — als das bedeutsamste Tier anzusehen, das im Neo-
lithikum Ungarn gejagt wurde. Diese dominante Rolle erwarb er erst zu Beginn des Neo-
lithikums gegenüber einer anderen wild lebenden Bovido, dem Wisent (Bison bonasus L.). Bis 
zum Ausgang des Rleistozäns kam nämlich von beiden der Wisent weit häufiger vor, der Ur 
nur selten.198 Seinen zahlenmäßigen Vorrang gegenüber dem Wisent bewahrte jedoch der Ur im 
Frühalluvium auch dann noch, als andere Wildtiere, wie der Rothirsch und zuweilen auch das 
Wildschwein ihn bereits überholten; so lebten z. B. laut Szalav noch im 7. Jahrhundert u. Z. in 
Mittel- und Nordeuropa weit mehr Ure als Wisente.199 Das Verhältnis zwischen Ur und Wisent 
dürfte laut Szalay noch zu Beginn des Mittelalters 5 : I gewesen sein, ausgenommen Polen und 
Galizien, also die Gegenden, wo der Wisent am längsten gelebt hat bzw. auch noch heute lebt, 
wo das Verhältnis 3 : 1 war.200 Dieses gründet Szalay auf die in verschiedener Häufigkeit vor-
kommenden Orts- und Personennamen, die aus dem Namen des Urs bzw. des Wisents gebildet 
wurden. Diese auf jeden Fall interessante Theorie bekräftigen die Knochenfunde ziemlieh gut,201 
auch in bezug auf Polen und Galizien, wie es nämlich die zusammenfassende Arbeit von Pido-
plitschko202 bezeugt, kommen in der Ukraine Wisentfunde viel häufiger als in Mittel- und Südost-
europa vor. Das obige Verhältnis zwischen Wisent und Ur änderte sich auch nach dem 7. Jahr-
hundert nicht aus dem Grunde, als hätte sich nachher der Wisent infolge klimatischer oder sonstiger 
Ursachen stärker vermehrt, sondern deshalb, weil der Ur viel eifriger gejagt wurde. Daß dem Ur 
gegenüber der Wisent auch heute noch lebt, ist laut Szalay dem Umstand zu verdanken, daß er ein 
besserer Bergsteiger als der Ur war, er konnte sich deshalb leichter in die ungangbaren Gebirge zu-
rückziehen, ferner, daß der die Eiszeit überlebende Wisent ein Waldtyp, während der Ur ein Tier der 
Waldsteppen war.203 Dieser Wisenttvp der Wälder war infolge seiner kurzen Hörner in seiner Be-
198
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wegung in den Urwäldern nicht gehindert und schließlich konnte er es dem Umstand verdanken, 
daß der nicht domestizierte Wisent keinem so schonungslosen .Jagen ausgesetzt war.'-01 So 
geschah es, daß während der Ur in Ungarn nach dem Tatarenzug ausgerottet wurde,205 der Wisent 
Iiier his zum Beginn des 16. Jahrhunderts lebte,200 in Siebenbürgen s tarb er sogar erst um das Jahr 
1790 aus.207 
Der Ur spielte also im Neolithikum, ja auch im großen Teil der Kupferzeit Ungarns eine 
sehr bedeutende Rolle unter den gejagten Tieren, kam in einzelnen Fundorten noch viel häufiger 
als das Gewohnte vor, häufiger als jedes andere Haus- oder Wildtier des Fundortes und drückte 
dadurch auch dem wirtschaftlichen Profil des Fundortes seinen Stempel auf.208 In diesen Fund-
orten läßt sich die Domestikation des Ures auch osteologisch deutlich nachweisen und veranschau-
lichen. Ebenso nachweisbar ist auch das Entstehen der Rinderzucht. Hier finden wir nämlich 
nicht nur Ure und frisch domestizierte Hausrinder, sondern auch Individuen, die bereits vor einigen 
Generationen domestiziert worden sind, was darauf hindeutet, daß die Einwohner der Siedlungen, 
als sie die guten Eigenschaften der domestizierten Tiere wahrgenommen hatten, mit aller Kraf t 
und mit allen Mitteln daran waren, den Bestand der Hausrinder zu vermehren und Ure (nach heu-
tigen Erfahrungen nur junge Tiere) in größerer Anzahl einzufangen. Diejenigen, die sie nicht einfan-
gen konnten, wurden erlegt. Dieser Zeitabschnitt kann als erste Periode der Ausrottung des Ures 
in Ungarn angesehen werden und damit erlischt die Rolle des Ures als eines herrschenden Wild-
tieres in der Fauna der Fundorte hierzulande. Die zweite Periode seiner Ausrottung fällt in das 
7. 9. Jahrhundert u. Z., als der Ur in Ungarn ein seltenes Wild wird, um schließlich, wie 
oben gesehen, in der dritten Periode um die Mitte des 13. Jahrhunderts, mit der völligen Aus-
rottung des Ures ihr Ende zu nehmen.209 Um diese Zeit starb der Ur in Braunschweig, Frank-
reich aus, zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Unter-Bayern,210 zu Beginn des 15. Jahrhunderts 
in Ostpreußen,211 der späteste Ur-Fund aus Schleswig-Holstein s tammt indessen aus den Jahren 
800 1050 aus der Wikingerstadt Haithabu,212 in Böhmen dürfteer im 11. 12. Jahrhundert aus-
gestorben sein, in der Schweiz um die erste Jahrtausend wende und am Balkan hat er noch im 
11. Jahrhundert gelebt, über sein dortiges weiteres Schicksal ist uns nichts bekannt.213 An seinem 
Aussterben war wie erwähnt allein der Mensch schuld, klimatische oder sonstige Ursachen 
hatten darin nicht mitgespielt.211 
Bei der Bestimmung der urzeitlichen Knochen der Siedlung von Salgótarján-Pécskő 
standen wir wie im allgemeinen bei den hiesigen Fundorten aus dieser Zeit zwei speziellen 
Problemen gegenüber. Das eine Problem war die Absonderung der Urknochen von den ihnen sehr 
ähnlichen Wisentknochen, wobei wir uns in erster Linie auf die Arbeiten von Schertz,215 Leh-
mann,120 Bibikowa217 und Olsen218 gestützt haben. Auf Grund dieser konnten wir jedoch — neben 
den Schädeln und den Hornzapfen nur die Astragalen und Metapodien der beiden Arten mit 
Gewißheit voneinander trennen, da in der ganzen ungarischen Urzeit indessen unter mehreren tau-
send Urknochen aus nicht mehr als zwei Fundorten einige Wisentknochen zum Vorschein gekommen 
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sind.219 Es ist also nicht wahrscheinlich, dal.î sich unter den anderen Knochen irgendwelche vom 
Wisent befinden. 
Das andere Problem, ein bereits etwas schwierigeres, war die Absonderung der Haus-
und Wildrindknochen. Wir pflichten völlig jenem von Herre aufgestellten Satz hei, daß es bei 
dem Wildtier kein einziges Organ, keinen einzigen Körperteil gibt, der sich im Zuge der Domesti-
kation nicht geändert hätte.220 Es unterliegt keinem Zweifel, daß der wild lebende Ur die sich 
während der Domestikation plötzlich geänderten Verhältnisse in der Umwelt, Nahrung und Lebens-
weise usw. mit einer ganzen Reihe von Reaktionen beantwortet ha t : es haben sich seine Körper-
größe, der Schädelbau, die Hornstellung, die Größe, Struktur und chemische Zusammensetzung 
der Knochen, die Farbe und Qualität der Behaarung, ja auch seine Biologie, Physiologie und 
Psyche geändert. 
Im Zusammenhang mit der Abtrennung der Ur- und Rinderknochen interessieren uns von 
den obigen Veränderungen verständlicherweise nur die Schädel- und Hornform sowie die Än-
derungen im Knochenbau. Alit diesen Fragen befaßten sich zahlreiche Autoren, nachdem es 
jedoch offenkundig wurde, daß wesentliche morphologische Änderungen lediglich auf dem Schädel 
und auf den Hornzapfen erfolgten,221 und auf den übrigen Knochen im wesentlichen Abweichungen 
nur in der Größe zu beobachten sind, behandelte man die Frage nur mehr mechanisch, versuchte 
bloß auf Grund je eines Knochenmaßes eine absolute Grenze zwischen den Haus- und Wildrind-
knochen zu ziehen. Hier gerät man jedoch in verschiedene Fallen, die in unserer Abhandlung über 
die subfossilen Ur-Kunde in Ungarn222 zusammengefaßt sind, deren Wesen sich in der verschiedenen 
Körpergröße der domestizierten Ur-Populationen, ferner darin liegt, daß die Knochen der Über-
gangsformen zwischen den Haus- und Wildrindern (frisch domestizierte Tiere und Bastarde) 
in der Abtrennung Schwierigkeiten bereiten: eine absolute Grenze läßt sich folglich nicht bestim-
men. Obwohl wir uns beim Auseinanderhalten der Knochen der Haus- und Wildformen in erster 
Linie auf die Maßangaben stützten, trugen wir neben diesen in hohem Maße auch der Dicke der 
Knochenwand, der Knochenstruktur, der Entwicklung der Muskelansatzstellen und nicht zuletzt 
auch den spezifischen Gewichtsverhältnissen Rechnung.229 
Auf dieser Grundlage konnten die Urknochen des Fundortes Pécskő von denen der Rinder-
knochen gut abgesondert werden. Von Übergangsformen kann man insgesamt in vier Fällen spre-
chen und zwar 1. bei einem Humerusende mit einer distalen Breite von 95 mm (hier liegt im hiesigen 
Material die Grenze zwischen der Haus- und Wildform bei 90 — 95 mm;224 Hescheler und Rüeger 
zählen die Humeri mit einer distalen Breite von 95 mm,225 Boessneck die von 96 mm22(i zum Ur); 
da der Knochen, von dem hier die Rede ist, eine sehr dicke Wand, rauhe Oberfläche und ein großes 
spezifisches Gewicht hat, reihten wir sie dem Ur ein. 2. Die beiden anderen Knochen sind distale 
Metacarpus-Hälften mit einer distalen Epiphysenbreite von 72 bzw. 73 mm. Im hiesigen Material 
liegt die Grenze bei 72 mm.® Da das oben erwähnte erste Stück von großem spezifischem Ge-
wicht ist und über eine dicke Wand verfügt, reihten wir es den Urknochen, das zweite, das eine 
leichtere und dünnere Wand hat, hingegen denen der Hausrinder zu. Wir glauben jedoch nicht 
zu irren, wenn wir behaupten, daß beide Stücke zu den Übergangsformen gehören, d. h. das 
Produkt der örtlichen Domestikation oder der Kreuzung zwischen Ur und Hausrind sind. 3. Das-
selbe bezieht sich auch auf den 79 mm langen Astragalus, den wir wegen seiner Leichtigkeit gleich-
falls den Hausrindknoehen zugewiesen haben. 
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Untenstehend werden die Maßangaben der in Salgótarján-Pécskő zum Vorschein gekom-
menen Urknochen bekanntgegeben im Vergleich zu den Knochen solcher Ure, die aus einigen 
neolithisch-bronzezeitlichen Fundorten Mittel- und Südosteuropas, sowie des Nahen Ostens 
stammen. 
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Aus Obigem ist zu ersehen, daß die Urknochen unseres Fundortes in erster Linie von 
Kühen stammen und auf nicht allzu großwüchsige Tiere zeigen, es läßt sich aber auf Grund 
der Knochen feststellen, daß auch die Stiere nicht zu den stärkeren Exemplaren der Art gehört 
haben. Es ist wahrscheinlich, daß man liier einem in enge Täler und Wälder zurückgedrängten 
Tierbestand gegenübersteht, der nicht in seinem gewohnten Biotop gelebt hat und infolge dieser 
Faktoren von kleinem Wuchs war. 
Unter den Urknochen kam übrigens auch ein Os phalangis I I I vor (Abb. 2), um dessen 
Gelenkfläche eine aus Exostosen bestehende Schale sichtbar ist ; dies ist keine seltene Erscheinung 
auf Extremitätenknochen der subfossilen Tiere, die als Lahmheit verursachende pathologische 
Mißbildung die Erlegung des Tieres erleichterte. 
A b b . 2 
Hund — Canis familiaris L. 
Mit den an dem Fundort zum Vorschein gekommenen Überresten der Hunde wollen wir 
uns an dieser Stelle nicht beschäftigen, da K. A. Reményi derzeit an einer zusammenfassenden 
Abhandlung über die subfossilen Hundfunde Ungarns arbeitet und wir begnügen uns mit dem 
Vermerk, daß alle hier ans Tageslicht gebrachten Hundereste von kleinwüchsigen oder mittel-
großen Tieren stammen. 
Pferd Equus caballus L. 
Das Pferd, vertreten von einem Os phalangis I.-Stück, kam aus einer Péceler Schicht 
zum Vorschein. Es stammt von einem kleinwüchsigen Tier, Maße konnten von ihm leider nicht 
abgenommen werden. 
Im Falle eines kupferzeitlichen Pferderestes erhebt sich immer als erste Frage, ob er von 
einem Haus- oder einem Wildpferd stammt? Und die Beantwortung dieser Frage ist eben das 
schwerste; einstweilen sind uns nämlich weder morphologische noch Maßunterschiede zwischen 
Haus- und Wildpferdknochen bekannt; auch die sonstigen heutigen Methoden, die zur Entschei-
dung dienen sollten, ob es an den verschiedenen Fundorten um Haus- oder Wildpferdknochen geht, 
sind nicht befriedigend. Die Feststellung von Hermes — «wo die Trense, dort ist in der Regel auch 
das gezähmte Pferd»260 ist zwar stichhaltig, sollten wir uns aber allein darauf stützen, so ließen 
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sich bis Mitte der Bronzezeit keine Hauspferde finden, da die ersten Knochen- und Geweihtren-
sen — die Vorfahren der Bronze- und Eisentrensen — erst zu dieser Zeit erschienen sind261 
(früher wurden also offenbar Trensen aus irgendeinem vermodernden Material gefertigt oder bei 
der Beschirrung möglicherweise noch nicht gebraucht). Die andere Methode, die sich an den Namen 
Ärzichowskis knüpft , hat gleichfalls schwache Seiten. Diese lautet: wenn unter den Pferdeknochen 
eines Fundortes ganze Skelette vorkommen, die Knochen alter Tiere fehlen und die der Stuten 
viel häufiger als die der Hengste zu finden sind, so ist von einem domestizierten Bestand die Rede; 
fehlen indessen die Wirbel und die Brustknochen und kommen auch die Knochen von alten 
Tieren vor, ferner ist die Verhältniszahl der Knochen beider Geschlechter gleich, so stehen wir 
einem Wildbestand gegenüber.262 In den spätneolithisch-kupferzeitliclien Siedlungen Europas fin-
det sich nämlich keine einzige, die in so großer Menge Pferdeknochen beinhaltet, daß sie sich zu 
einer Statistik eignen könnte. 
Da hier nur ein einziger Pferdeknochen zum Vorschein gekommen ist, und da wir von 
diesem Fundort nicht über Pferdegeschirrfunde verfügen, können wir mit obiger Methode keine 
Entscheidung treffen, ob der Pferdeknochen von einem Haus- oder einem Wildpferd stammt. 
Auch andere Funde deuten nicht darauf hin, als hätte man in der Siedlung Pferdezucht betrie-
ben. Trotz Obigem führen wir, und zwar aus drei Gründen, diesen Pferdeüberrest auf ein Haus-
pferd zurück. 
1. Die Wildpferde hierzulande, die möglicherweise das Pleistozän überlebt haben, sind im 
Laufe des Neolithikums ausgestorben, folglich kann ein Pferdefund aus der Kupferzeit nur vom 
Hauspferd stammen. 
2. Wir haben bereits früher dargelegt,263 daß die vielen Hauspferde, sie zu Beginn der 
einheimischen Bronzezeit nachweisbar sind264 — so auch die zu dieser Zeit allgemein über ganz 
Europa verbreiteten Hauspferde265 — eine Vorgeschichte in der Kupferzeit haben müssen. 
3. Erhärtet wird diese Ansicht auch dadurch, daß Banner aus den zur Péceler Kultur 
gehörenden Gruben vom Fundort Hódmezővásárliely-Bodzáspart «Hauspferdreste» erwähnt,268 
folglich war das Pferd auch in anderen Fundorten der Kultur bereits erschienen. 
So wäre auf Grund des oben Gesagten Salgótarján-Pécskő die Stelle, wo in Ungarn das 
Hauspferd am frühesten vorgekommen ist. Da wir jedoch die Datierung eines vereinzelten Knochen-
fundes nur dann für unbestreitbar halten, wenn der Fund aus einem ungestörten Grab oder aus 
der ungestörten Schicht einer, einer einzelnen Periode oder Kultur angehörenden Siedlung 
zum Vorschein gekommen ist, die Siedlung von Salgótarján-Pécskő hingegen die Schichten von 
zwei Kulturen enthält, sind wir auf noch weitere Funde angewiesen, bis wir sagen können, daß das 
Hauspferd bereits in der letzten Periode der Kupferzeit in Ungarn gelebt hat. 
Hausschioein — Sus scrofa dorn. L. 
Das Hausschwein, das als Grundtyp jener Haustiere angesehen werden kann,266" die nur 
in einer Hinsicht nutzbringend sind, da es allein durch sein Fleisch nutzbar ist, zählt gleichfalls zu 
den ältesten Haustieren, obwohl es viel später als der Hund, um die Mitte des 7. Jahrtausends 
v. u. Z. in Südwestasien domestiziert wurde.267 Von da kam es bald nach Europa und in allen 
Gebieten, wo sein wilder Ahn Sus scrofa nur gelebt hat, setzte überall, wo man sich vom Nutzen 
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der eingeführten Hausschweine überzeugt hat, die Domestikation ein. Sie hielt bis zum Ausgang 
des Mittelalters an, erstreckte sich in vielen Gebieten bis auf die Neu-, ja Neueste Zeit. Im all-
gemeinen läßt sich auf Grund des in den prähistorischen Fundorten zum Vorschein gekommenen 
Knochenmaterials feststellen, daß alle Hausschweine Europas in der Urzeit von den örtlichen 
Wildschweinen abgeleitet werden können.268 
Die mitteleuropäischen Hausschweine des Neolithikums reihte Rütimeyer in zwei Gruppen, 
von welchen er den wilden Ahnen des kleinwüchsigen Torfschweines (Sus scrofa palustris) der 
ersten Gruppe aus Asien ableitete, den des sog. Hausschweines, welches von größerem Wuchs 
war (Sus scrofa domesticus) identifizierte er indessen mit dem europäischen Wildschwein.269 
Der wilde Ahn des Torfschweines konnte dieser Auffassung nach einzig und allein der Sus vittatus 
aus Siidostasien gewesen sein. Der Rütimeyerschen Theorie, die sich auf die asiatische Abstam-
mung des Torfschweines bezieht, widersprach erstens Nehring, der von dem kleinwüchsigen Haus-
schwein, das aus Norddeutschland und später von einem neolithischen Pfahlbau der Masuren 
bestimmt und mit dem Torfschwein identifiziert wurde, nachgewiesen hat, daß es von dem dort 
vorfindbaren europäischen Wildschwein stammt.270 Im wesentlichen wies Pira im Zusammenhang 
mit den Haus- und Wildschweinen der neolithischen Fundorte Schwedens dasselbe nach, und er 
stellte fest, daß das Torfschwein nicht asiatischen, sondern europäischen Ursprungs und kein 
Vittatus-, sondern Acro/a-Abkommling sei.271 Die Frage wurde durch die Untersuchungen Ulman-
skys zur Lösung geführt. Er hat diese Untersuchungen auf den von den Pfahlbauten Ljubljanas 
zum Vorschein gekommenen Schweineresten durchgeführt und im Laufe dieser festgestellt, daß 
in Südosteuropa in der Urzeit, stellenweise aber auch heute noch, Wildschweine vorkommen, 
die hinsichtlich der in der Abstammungsfrage entscheidenden Tränenbeinbildung zwischen den 
europäischen und asiatischen Wildschweinen stehen.272 Auch die letzten Zweifel haben die Unter-
suchungen Kehns zerstreut, auf Grund deren es sich erwiesen hat, daß die europäischen und asiati-
schen Wildschweine nicht verschiedenen Arten angehören, sondern als Mitglieder eines einzigen 
großen Formenkreises zu betrachten sind, an dessen einer Seite das europäische, an der anderen 
Seite das asiatische Wildschwein steht.273 Die Unterschiede, die sich möglicherweise unter den 
frühzeitigen Hausschweinen der verschiedenen Gebiete zeigen, lassen sich folglich mit der Domesti-
kation der verschiedenen örtlichen Rassen des Formenkreises erklären. Die frühzeitigen Haus-
schweine sind übrigens im Vergleich zu den Wildschweinen sehr kleinwüchsig, ihre Körpergröße 
wird vom Neolithikum und der Bronzezeit weiter geringer, zwar sind in dieser Hinsicht starke 
örtliche Unterschiede nachzuweisen, die den verschiedenen Haltungs- und Fütterungsverhältnissen 
zugeschrieben werden können und des öfteren zur Ausgestaltung örtlicher Gruppen geführt haben. 
Vom Mittelalter an begann die Körpergröße der Hausschweine zu wachsen, was sich jedoch in 
einem ernsten Grad erst zu Beginn der Neuzeit zeigte, die Körpergröße der Wildschweine erreichten 
die Hausschweine hingegen erst im vorigen Jahrhundert und haben sie heute bereits weit überholt. 
Unversehrte Schädel oder größere Schädelfragmente befinden sich unter den Schweine-
fragmenten unseres Fundortes leider nicht und auch die Extremitätenknochen sind alle auf-
gebrochen, und so kann man auch auf Größenverhältnisse in unserem Material nur mit Schwierig-
keiten folgern. Vergleicht man die Schweine unseres Fundortes mit den Schweinen Mittel- und 
Südosteuropas und des Nahen Ostens, so läßt sich auf jeden Fall feststellen, daß sie in die obere 
Hälf te der Variationsbreite fallen, und daß großwüchsiger eher die Schweine solcher Fundorte 
sind, wo die örtliche Domestikation intensiver betrieben wurde. Die Schweine der zwei Kulturen 
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des Fundortes zeigen keine Unterschiede und das schon deshalb nicht, weil aus den Schichten 
der Zóker Kultur kein einziger meßbarer Schweineknochen zum Vorschein gekommen ist. Von 
der als Vergleich dienenden Zóker Siedlung, aus der Sandgrube der Petőfi-LPG von Csongrád, 
können Schweine von größerem Wuchs bestimmt werden, als diejenigen die hier zum Vorschein 
gekommen sind. Untenstehend geben wir die Maße der Schweineknochen unseres Fundortes 
und die der Csongráder Zóker Siedlung bekannt, im Vergleich mit den Maßen der Schweine einiger 
















Salgótarján—Pécskő 23 37,5 27* P 
Salgótarján—Pécskő 23 - — 7, 
Salgótarján—Pécskő 22,5 37,5 16,5 Z 
Salgótarján—Pécskő 22 33* 22 g 
Csongrád—Petőfi-LPG 24 36 25 
Egolzwil 2274 19 -26 --
Starnberger-See275  21 -- 2 3 32 -- 3 5 23 -24 
Sipplingen276  20 -- 2 5 -
Bundsö277 22 -- 2 8 33 -- 4 1 26 -- 3 5 
Dvory nad Zitavou2 7 8 20 -- 2 3 33,5-- 3 7 22 --27 ,5 
Fundor te der Lengyeler Kultur2 7 9  19 20 30 -- 3 2 20 -- 2 2 
Tiszaluc—Dankadomb2 8 0 25,5 - - -
Trusesti281 21,5 31,5 20,3 
Thessalien282  17,5-- 2 3 29,5-- 3 6 19,5-- 2 4 
Argissa-Magula283 19,5-- 2 5 30,5-- 3 7 19,5- - 2 5 
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Anau297 34 —37 28—32 
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liadius 
Breite der Tiefe der 
proximalen proximalen 
Epiphyse Epiphyse 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 28 22 p 
Starnberger-See 2 9 8  27 —30 — 
D v o r y n a d 2 i tavou 2 9 9  31,5—36,5 25—26 
F u n d o r t e de r Lengyeler K u l t u r 3 0 0 24 —28 18—21 
Argissa-Magula 3 0 1  27,5—37 • 
Astragalus 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő . . . 
C s o n g r á d — P e t ő f i - L P G . 
Burgäsehi 3 0 2  
D v o r y n a d 2 i t a v o u 3 0 3 . . 
T i s z a l u c — D a n k a d o m b 3 0 4 
Argissa-Magula 3 0 5 
Größte Größte Größte 
Länge Breite Tiefe 
40* _ 
- P 
40,5 22 23 
38—42 22—25 — 
42, 43 2 7 , 2 7 , 5 24, 25,5 
4 2 , 4 3 27 2 5 , 2 5 
36—39,5 
— — 
Schaf Ovis aries L. und Ziege Capra hircus L. 
Wegen der weiter oben beschriebenen Schwierigkeiten, die sich in der Bestimmung zeigen, 
behandeln wir die Knochen der Schafe und Ziegen vereint. Da die Absonderung der beiden Arten 
mit Gewißheit - unseren heutigen Kenntnissen nach — allein an den Schädeln, Hornzapfen und 
Metapodien durchgeführt werden kann, gibt es in unserem Material mit absoluter Bestimmtheit 
nur sechs Knochen vom Schaf und einen einzigen Knochen von einer Ziege. 
Beide kleinen Haus Wiederkäuer zählen zu den ersten Haustieren, von denen das Schaf 
zweifelsohne das ein wenig frühere war, da man es aus der nordiranischen Ortschaft Zawi Chemi 
Shanidar ans dem Jahre 9000 v. u. Z. in domestizierter Form beschrieben hat,308 und nachdem 
wir aus dem präkeramischen Neolithikum Rumäniens «Schaf oder Ziege» beschrieben hatten, 
wiesen Radulesco und Samson aus der Dobrudscha, aus der La Adam-Höhle die mesolithische 
Domestikation des Schafes nach und fanden in der präkeramischen Schicht des Fundplatzes in 
dem Hausschaf, das sozusagen einzige Element der Fauna vor.308 Ebenso hat auch Boessneck 
— und abermals als das häufigste Faunenelement — das Schafaus dem präkeramischen Neolithikum 
Thessaliens nachgewiesen;309 aber er dachte, obwohl wildverdächtige Hornzapfen vorgefunden 
wurden, an keine örtliche Domestikation.310 
Die Schafe der urzeitlichen Fundorte Europas teilten die früheren Autoren in zwei Grup-
pen, diese waren die Torfschafe (Ovis aries palustris311) mit kurzem, dem der Ziegen ähnlichen 
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Hornzapfen und in die Kupferschafe (Ovis aries studeri312) mit dicken, ausgeprägt dreikantigen, 
auswärts gebogenen Hornzapfen, die zumindest einen Halbkreis zeigen. Diese Aufteilung über-
nahmen später fast ohne Ausnahme alle Autoren. Als wilder Alme des Torfschafes wurde der wild-
lebende Arkal am Kaspisee (Ovis arkal) vermutet und als derjenige des Kupferschafs der Euro-
päische Muffion (Ovis musimon). Das erste Domestikationszentrum wurde in Vorderasien ange-
nommen, was durch die Untersuchungen von Duerst erhärtet wurde.313 Duerst fand nämlich in 
den untersten Schichten des Neolithikums der turkestanischen Ortschaft Anau den Arkal in seiner 
wilden Form, der in den darauffolgenden Schichten bereits Symptome der Domestikation zeigte, 
die sich in erster Linie in der Veränderung der Hornbildung äußerte; die Hörner verkleinerten sich 
bis zur Hornlosigkeit. Das Domestikationszentrum des anderen vermuteten wilden Ahnen, des 
Mufflons, hat man hingegen im östlichen Becken des Mittelmeeres gesucht. Diese Theorie kam ins 
Schwanken, als es sich bei der Untersuchung des Materials der größeren urzeitlichen Fundorte 
zeigte, daß dort Hornzapfen beider Typen in gleicher Weise vorkommen. Schließlich wies Reitsma 
nach, daß es bei dem Torfschaf bzw. dem Kupferschaf nicht um verschiedene Typen geht, sondern 
um Individuen verschiedenen Geschlechts von einem und demselben Typus.314 Das Kupferschaf 
mit dickem Horn hielt er für das Männchen des nunmehr einheitlichen Typus, das kleinhornige 
Torfschaf und die hornlosen Individuen,315 die bereits im Laufe des Neolithikums aufgetreten 
waren, für die Weibchen des Typus. Heute hat sich bereits diese Auffassung fast allgemein durch-
gesetzt. 
Laut den oben Gesagten lebte also in der europäischen Urzeit eine einzige, allgemein ver-
breitete primitive Rasse. Dem Ansehen nach war jedoch diese Rasse nicht besonders einheitlich, 
sondern die ihr zugehörenden Individuen wiesen — je nach den Fütterungs-, Haltungs- und 
Umweltsverhältnissen — einen stellenweise verschiedenen Körperwuchs auf. Dieser urzeitliche 
Schaftypus war in Europa bis zum Mittelalter alleinherrschend und erst die zu Beginn des Mittel-
alters erschienenen östlichen Rassen310 bzw. die zum Ausgang des Mittelalters durch Zuchtauswahl 
entstandenen Neurassen brachen seine Alleinherrschaft. In einzelnen, vor allem westeuropäischen 
primitiven Schafrassen lebt jedoch dieser Schaftvpus auch heute noch fort. 
Unter den Schafresten des Fundortes Salgótarján-Pécskő kam aus der Péceler Schicht 
der Siedlung kein einziger Schädel oder Hornzapfen zum Vorschein. Von Üllő-Tehénjárás — ein 
gleichzeitiger Fundort — kennen wir indessen einen Schafhornzapfen, der eine für das «Torfschaf» 
charakteristische Form zeigt, er stammt also von einem Weibchen des allgemein verbreiteten ur-
zeitlichen Typus. Aus der Zóker Schicht unseres Fundortes kam ein Hornzapfen zum Vorschein, 
der gleichfalls zum «Torfschaf»-Typus gehört und am anderen Fundort der Zóker Kultur, der hier 
erörtert wurde, in der Sandgrube der Csongráder Petőfi-LPG wurden zwei, an der Grenze der 
Hornlosigkeit stehende Schädelstücke ans Tageslicht gefördert (Abb. 3). Diese können als die 
frühesten Fälle der Hornlosigkeit in Ungarn angesehen werden. 
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Von den Extremitätenknochen, den Metapodien, die für die Artenabsonderung unseren 
heutigen Kenntnissen nach einzig sichere Charakterzüge besitzen, sind von Pécskő, im Gegensatz 
zu den Hornzapfen, allein aus der Péceler Kulturschicht Stücke zum Vorschein gekommen. Mit 
Ausnahme von zweien stammen sie von j ungen Tieren her, haben sich daher nicht zum Vergleich 
geeignet. Von den Stücken, die von den zwei entwickelten Tieren stammen, ist das eine ein Meta-
A b b . 3 
carpus eines ganz kleinwüchsigen Tieres, das die in der Fachliteratur bekannten kleinsten Maße 
hat, demgegenüber steht eine distale Metatarsus-Hälfte von ganz besonderer Größe. Metatarsen von 
ähnlichem Maße kennen wir nur von Tiszaluc, von Utoquai in der Schweiz, von Argissa-Magula 
in Thessalien und von Bogazköy in Kleinasien. Von dem hier erörterten anderen Fundort der 
Zoker Kultur (Csongrád-Sandgrube der Petőfi-LPG) kam ein vollständiger, etwas größerer Meta-
carpus als derjenige von Pécskő ans Tageslicht, der aber von einem kleineren Tier stammt als das 
durch den Metatarsus vertretene Individuum von Pécskő. 
Es geht aus den Vergleichen hervor, daß während der Metacarpus von Salgótarján-
Pécskő einem außerordentlich kleinwüchsigen Tier gehörte, erreichen die Maße des Meta-
tarsusstückes bloß einige, hauptsächlich aus Südostcuropa und Kleinasien stammende Stücke. 
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Metacarpus 
Breite der Kleinste Breite der Tiefe der Kleinste Tiefe der 
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L a A d a m 3 2 1  118* 20 12 — — — — 
Thessa l ien 3 2 2  127 20 — 2 2 , 5 11 — 1 3 , 5 22 ,5 — — — 
Argissa-Magula3 2 3  1 1 0 , 5 — 1 4 7 1 9 , 5 — 2 8 , 5 11 — 1 8 23 — 2 8 , 5 — — — 
Bogazköy 3 2 4 118 — 1 4 3 , 5 2 2 , 7 — 2 8 , 3 13 — 2 0 * 2 5 — 3 2 — — — 
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S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő . . . . _ 26 ,5 12,5 19 
B u n d s ö 3 2 6  1 2 3 — 1 2 8 17 — 1 8 10 21 — 2 2 — — 
W a u w y l 3 2 7  1 2 9 — — — — — — — 
Egolzwi l 2328 1 1 9 — 1 4 0 I S — 1 9 — 21 — 2 2 — — — 
U t o q u a i 3 2 9  165 22 ,7 13,7 27 ,4 — — 
B e r g e r i e Neuve3 3 0  1 1 2 — 1 2 4 19 — — i : — — 
Sippl ingen 3 3 1  1 3 5 — 1 4 4 19 10 22 — 2 4 — — — 
Cmielow 3 3 2  136 19 — 22 19 — — 
Pécsvá rad 3 3 3 134 19 I I 22 20 12 15 
T i s z a l u c — D a n k a d o m b 3 3 4 148 2 4 12 ,5 26 — 11 18 
Truses t i 3 3 6  145 20 ,5 12 24 19,7 — 16 ,5 
Bikovo 3 3 6  114 17 10 2 0 , 5 — 2 1 , 5 17 — 14 ,5 
Thessal ien 3 3 7  132* 17 ,5 2 0 , 5 , 9 ,5 2 1 , 5 — 2 3 — — — 
Argissa-Magula3 3 8  1 4 2 — 1 6 3 1 8 , 5 — 2 3 9 , 5 — 1 2 , 5 22 — 2 6 — — — 
Bogazköy 3 3 9  1 2 7 — 1 5 4 , 6 2 0 , 3 — 2 2 , 6 1 1 , 7 — 1 5 2 3 , 3 — 2 7 , 2 — — — 
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Ähnlich dem Schafe stammt wie oben erwähnt - auch die Ziege aus der ersten Welle 
der Domestikation, insofern sie Zeuner von Jeriko342 und Reed von Qalat Jarmo343 von 6500 v. u. Z. 
in domestizierter Form nachgewiesen haben. Etwas jünger sind die Ziegenfunde, die Coon vom 
iranischen Belt Cave beschrieben hat,344 deren Alter Zeuner auf Grund der Radiokarbon-Datierung 
um 6000 v. u. Z. datiert hat.345 
Es herrschen in der einschlägigen Literatur, abgesehen von bestimmten asiatischen Haus-
ziegen mit Hörnern, die in gegensätzlicher Richtung vom Gewohnten gedreht sind (pervertierte 
Hörner) und deren wilden Stammvater die Autoren fast ausnahmslos in der Capra falconeri 
erblicken,346 zwei Ansichten hinsichtlich der wilden Ahnen der Hausziege. Laut der älteren Theorie 
sei der wilde Ahne der Hausziegen mit säbelförmigen Hörnern (die dem sog. Aegagrus-Typus ange-
hören) die Bezoarziege (Capra aegagrus), und der wilde Ahne der Hausziegen mit nach außen 
gekrümmten und gebogenen Hörnern (die zum sog. Prisca-Typus gehören) die Capra prisca, 
die Adametz von neolithischen Fundorten in Polen und Galizien beschrieben hat.347 Die 
neuere Theorie will dagegen für alle Hausziegen nur einen einzigen wilden Ahnen gelten lassen, 
und zwar die Bezoarziege.348 
Von den urzeitlichen Hausziegen Europas und des Nahen Ostens wissen wir ziemlich 
wenig, da ihre Funde sehr selten sind und ihre Häufigkeit fast in allen Fundorten weit hinter 
derjenigen der Schafe steht. Eines läßt sich jedoch über sie feststellen — und darauf lenkte Boess-
neck die Aufmerksamkeit349 —, daß die stärksten Hornzapfen aus den östlichen und südöstlichen 
Gebieten Europas stammen, obwohl sich auch in Mittel- und Westeuropa ein bis zwei stärkere 
Exemplare finden. Die Ursache dieser Erscheinung meinte Boessneck darauf zurückführen zu 
dürfen, daß ein Teil der Böcke in letzteren Gebieten noch als Jungtier, ein weiterer guter Teil in 
dem der Inzuchtnahme folgenden ersten Jahr geschlachtet wurde und nur sehr wenige von ihnen 
das Lebensalter erreichten, wo sie bereits starke Hörner ansetzen konnten. Die Boessnecks-
Theorie ist wahrscheinlich, doch harrt sie auch laut des Autors einer Bekräftigung.350 
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Der einzige Ziegenrest von Pécskő, cin linksseitiges Schädelfragment mit dem Hornzapfen-
ansatz stammt aus dem Péceler Niveau. Das Hornzapfenstück ist von kleinem Maße und ein so 
kleines Fragment, daß daraus auf die Form und den Ablauf des Hornzapfens kein Schluß gezogen 
werden kann. Wie es die untenstehende Maßtabelle zeigen, bleibt das Hornzapfenstück weit 
hinter dem starken südosteuropäischen und noch mehr hinter den neolithischen Ziegenhornzapfen 
Böhmens und Polens zurück. 
Hausrind — Bos taurus L. 
Das Hausrind wurde etwas später als die vorherigen beiden Arten zum Haustier, seine 
frühesten Funde stammen aus der Zeit um 5000 v. u. Z. vom nordiranischen Banahilk.368 Vom 
ersten vorderasiatischen Domestikationszentrum verbreiteten sich die Hausrinder dann rasch in 
alle Richtungen und erschienen bereits im präkeramischen Neolithikum in Südosteuropa.360 
Angesichts des Nutzens dieser Rinder hat man mit der Domestikation aus dem örtlichen wilden 
Grundbestand bald begonnen, wenn auch nient überall in gleichem Maße. So meint z. B. Thal-
heimer, es sei nicht wahrscheinlich, daß der Mensch in der Schweiz im Neolithikum versucht 
hätte, den Ur zu domestizieren,370 und diese Vermutung wird auch dadurch noch unterstützt, 
daß im großen Material der neolithischen Siedlung Seeberg/Burgäschisee-Süd Übergangsformen 
zwischen den Haus- und Wildrindern nicht gefunden wurden,371 demnach gab es, zumindest in 
der Schweiz Siedlungen, wo Domestikationen trotz der Häufigkeit des Ures nicht unternommen 
wurden. Demgegenüber finden sich im Neolithikum und in der Frühkupferzeit Ungarns sehr oft 
auf primitiver Stufe der Domestikation stehende Rinder,372 und die Domestikation des Ures hielt 
in diesem Gebiete ganz bis zum Mittelalter an.372® Es wäre übrigens eine interessante Untersuchung, 
nachzuweisen, aus welchem Grunde das Volk einzelner Kulturen bzw. Fundorte den Ur domesti-
zierte, und warum er wieder von Völkern anderer Kulturen nicht domestiziert, obwohl eifrig 
gejagt wurde. 
Die urzeitlichen Rinder stellen in Westeuropa und im westlichen Teil Mitteleuropas als 
eine einheitliche Rasse dar, die zwar von kleinerem Wuchs waren als die heutigen Hausrinder,373 
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doch äußerst variabel waren. Diese Variabilität bezieht sich sowohl auf den Schädelbau (obwohl 
vollständige Rinderschädel in urzeitlichen Fundorten sehr selten angetroffen werden; die Ur-
О О ' 
sache dieser Erscheinung ist aller Wahrscheinlichkeit nach in den morphologischen Verhält-
nissen der Schädel zu suchen: die auf die beiden hervorstehenden Hornzapfen lastende Erdschicht 
drückt die Schädel auseinander), wie auch auf die Hornstellung und Körpergröße; es ist bezeich-
nend, daß Riedel z. B. bei den Rindern der aeneolithisch-kupferzeitlichen Fundorte am Garda-See 
sieben verschiedene Hornzapfenformen beobachtet hat.374 Im östlichen Teil Mitteleuropas und in 
Osteuropa ist die Lage nicht völlig die gleiche. Hier sind nämlich auf Grund des neolithischen und 
kupferzeitlichen Materials aus Ungarn und Polen, den Größenverhältnissen gemäß zwei Gruppen 
zu unterscheiden und zwar eine von größerem Wuchs, wo das Maß den mittel- und westeuropäischen 
Durchschnitt übertrifft. In diese gehört die überwiegende Mehrheit der neolithisch-kupferzeitlichen 
Rinder der beiden Gebiete, sowie eine zweite, kleinwüchsige Gruppe, die nur wenige Exemplare 
zählt.375 Eines steht allerdings über jedem Zweifel, daß nämlich die Unterschiede der beiden Grup-
pen nicht durch die verschiedenen Geschlechter bedingt sind;370 doch ist es nicht wahrscheinlich, 
daß die beiden Gruppen als selbständige Rassen zu betrachten wären. Bei der primitiven Tier-
haltung können nämlich auf einzelnen Gebieten unter Einwirkung der abweichenden Klima-, 
Boden- und Ernährungsverhältnisse und der verschiedenen Lebensweise örtliche Gruppen ent-
stehen. Diese sind keineswegs als echte Rassen, sondern eben nur als örtliche Gruppen anzusehen, 
da sie nicht aus der bewußten Züchtungstätigkeit des Menschen hervorgegangen sind. Ihre abwei-
chenden Eigenschaften (wie z. B. die Körpergröße), verdanken sie neben den obigen auch der 
früher oder später erfolgten Domestikation oder dem Umstand, daß sie von verschiedenen örtlichen 
Gruppen (eventuell Unterarten) des gemeinsamen wilden Almen abstammen. Gelangen dann 
einige Individuen aus solcher örtlichen Gruppe in das Verbreitungsgebiet einer anderen Gruppe, 
so gewinnt der Forscher ein Bild, als lebten im betreffenden Gebiete gleichzeitig zwei Rassen. 
Höchstwahrscheinlich ist auch im Falle der Rinder hiervon die Rede und die kleinwüchsigere 
Gruppe besteht aller Wahrscheinlichkeit nach aus Rindern, die nach langer Domestikation vom 
Balkan hinkamen, und bei denen der bekannte Verzweigungsprozeß bereits in fortgeschrittenerem 
Zustand war. Bei den urzeitlichen Rindern Mitteleuropas beobachtete nämlich Boessneck einen 
Verkleinerungsprozeß, im Laufe dessen die Widerristhöhe, die sich bei den neolithischen Rindern 
durchschnittlich auf 125 cm belief, in der Bronzezeit um 10 cm herabfiel.377 Diese Verringerung 
vermochten wir auch an Hand des ungarischen Fundmaterials nachzuweisen. Hier betrug die 
Widerristhöhe der neolithischen Rinder durchschnittlich 133,9 cm (das größere Körpermaß 
dieser im Vergleich zu den westlichen ist deutlich zu sehen) und dieses Maß fiel bis zur Kup-
ferzeit bereits auf 126,3 cm herab.378 
Die urzeitlichen Rinder hierzulande sind auch in ihrem Schädelbau variabel, so t r i t t 
neben den beiden Haupttypen des Schädelbaus (primigenius und brachyceros) als dritter der 
frontosus-Typus bereits im Neolithikum auf,379 dem wir natürlich keine genetische Bedeutung 
zumessen, denn dieser Typus ist bloß als Kulturvariante des Primigenius-Typus zu betrachten, 
und es kommen im kupferzeitlichen Rindermaterial der Lengyeler Kultur doch nicht weniger als 
fünf Hornzapfentypen vor.380 
Auch die Rinder von Pécskő sind ziemlich variabel. Schädelfragmente kamen leider über-
haupt nicht und auch von Hornzapfenfragmenten nur ein einziges Stück (aus der Péceler Schicht) 
zum Vorschein, das mit seinen Riesenmaßen in die Größenvariation der Ur-Kühe fällt, aber es 
wurde doch wegen seiner sehr dünnen, stark gerillten Wand halber als Hausrind und zwar als 
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Ochs von Primigenius-Typus bestimmt. (Kastrierte Rinder aus dem Neolithikum bestimmte von 
dem polnischen Fundort Cmielow als erster Krysiak381 und seither beschrieben ähnliche Fälle 
zahlreiche Autoren auch von anderen urzeitlichen Fundorten Europas.) Aus dem hier erörterten 
anderen Fundort der Péceler Kultur, von Baja-Dózsa György-Strasse kam ein ziemlich gut erhalten 
gebliebener Rinderschädel ans Tageslicht, der eine leicht gewellte Zwischenhornlinie, gerade 
Stirn und mitteldicke, mittellange Hornzapfen zeigt: er macht also den Eindruck, als verträte 
er den Übergang zwischen dem Primigenius- und dem Brachvceros-Typus. Zwei Schädelfragmente 
mit ähnlicher Zwischenhornlinie wurden auch am Zóker Fundort, in der Sandgrube der Csongráder 
Petőfi-LPG gefunden, während das dritte dort zum Vorschein gekommene Schädelstück die für 
den Primigenius-Typus charakteristische gerade Zwischenhornlinie und dicke Hornzapfen zeigt 
(Abb. 4). 
Untenstehend führen wir die Maßangaben der aus obigen Fundorten zum Vorschein 
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Im Extremitätenknochenmaterial sind leider alle Röhrenknochen aufgebrochen und so 
können wir — wegen Mangels an unversehrten Metapodien — die Widerristhöhe der Tiere nicht 
bestimmen und auch keine exakte Angaben über ihre Körpergröße geben. Vergleicht man jedoch 
die Breiten- und Tiefenmaße der fragmentarischen Extremitätenknoclien mit den entsprechenden 
Maßen der neolithisch-bronzezeitlichen Rinder von Mittel- und Südosteuropa, sowie des Nahen 
Ostens, so kann man sich über die verhältnismäßige Körpergröße der Rinder von Pécskő und über 
ihre Variabilität ein Bild machen. Von dem der Zóker Kultur angehörenden Csongráder Fundort 
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sind gleichfalls sämtliche Röhrenknochen aufgebrochen, indessen sind in Baja-Dózsa György -
Straße bei dem Rinderskelett, welches aus dem der Péceler Kul tur angehörenden Grab stammt, 
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U n g a r n ( N e o l i t h i k u m - K u p f e r z e i t ) 4 1 6 . . . — 66—95 — 6 2 — 9 0 
Tiszaluc D a n k a d o m b 4 1 7  — 69—79 6 8 — 7 5 
O t z a k i - M a g u l a 4 1 8  — 84.5 — — 
Argissa -Magula 4 1 9  — 70*—91* — 
Anau 4 2 0  69—94 
3 9 0
 M . DEGERBÖL: А. А. O. 130 . 
397
 M . DEGERBÖL: N o r d . F o r t i d s m i n d . 3 ( 1 9 4 3 )  
1 9 0 . 
3 9 8
 G . NOBIS: Z e i t s c h r . f . T i e r z ü c h t g . u . Z ü c h t g s -
b i o l . 6 3 (1954) 189 . 
3 9 9
 R . VOGEL: а . а . O . 
4 0 0
 K . HESCHELER—J. RÜEGER: А. А. O. 4 8 1 .  
4 0 ]
 E . DOTTRENS: А. А. O. 4 7 8 . 
4 0 2
 T . JOSIEN: B u l l , d e l a S o c . P r é h i s t . F r a n c . L H 
( 1 9 5 5 ) 63 . 
4 0 3
 S . BÖKÖNYI—M. KUBASIEWICZ: А. А. О. 
4 0 4
 S . BÖKÖNYI: а . а . О . 32 . 
4 0 5
 S . HAIMOVICI: a . a . O. 
4 0 0
 J . BOESSNECK: a . a . O . 81 . 
4 0 7
 U . J . DUERST : a , a . O . 3 6 6 . 
4 0 8
 G . NOBIS: a . a . O . 
4 0 9
 J . BOESSNECK: S t u d , a n v o r - u . f r ü h g e s c h . T i e r -
r e s t . B a y e r n s . I I . 152 . 
4 1 0
 К . HESCHELER—J. RÜEGER: А. А. О. 
4 1 1
 E . DOTTRENS: a . a . O . 4 8 0 . 
4 1 2
 T . JOSIEN: A. A. O. 
4 1 3
 J . W . AMSCHLER: a . a . O . 2 3 . 
4 1 4
 C. AMBROS: S b o r n . F i l o s o f . F a k . U n i v . K o m e n s k . 
( M u s a i c a ) X I I ( 1 9 6 1 ) 86. 
4 1 5
 S . BÖKÖNYI—M. KUBASIEWICZ: A. A. O. 77 . 
4 1 6
 E b d . 
4 1 7
 S . BÖKÖNYI: А. А. О. 
4 1 8
 J . BOESSNECK: 36 . B d R G K 1 9 5 5 (1956 ) 16. 
4 1 9
 J . BOESSNECK: D i e T i e r r e s t e a u s d e r A r g i s s a -
M a g u l a . 81 . 
4 2 0
 U . J . DUERST: a . a . O . 
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Radius 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 
C s o n g r á d — P e t ő f i - L P G 
C s o n g r á d — P e t ő f i - L P G 
C s o n g r á d — P e t ő f i - L P G 
C s o n g r á d — P e t ő f i - L P G 
Bundsö 4 2 1 
Weissenfels4 2 2 
Sipplingen4 2 3  
Egolzwil 2 j
 Í 2 1 
Seemat te -Gie f ingen J 
St . -Aubin 4 2 5  
Auvernier 4 2 6  
Burgäschi 4 2 7  
Föllik4 2 8 
Polen (Neo l i th ikum-Kupfe rze i t ) 4 2 9 . . 
Mlynarce 4 3 0  
Luz ianky 4 3 1  
Ungarn (Neo l i th ikum-Kupfe rze i t ) 4 3 2 
T i s z a l u c — D a n k a d o m b 4 3 3  
Trusest i 4 3 4  
Thessal ien 4 3 5  
Argissa-Magula 4 3 6  






























































36- 42 38 39 




36—49 3 8 - 61 
38—47 4 0 - 54 
44 
-




















S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő 54 35 34 
— P 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő — 60 — — 39* — 
— P 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő - 60 34 — 41 — P 
Sa lgóta r j án—Pécskő — 62* 35 — 40* — 
— P 
Sa lgóta r j án—Pécskő — — — 57 — 21 31,5 p 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő — — — 59 — 22 31* p 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő — — — 73 — — 38 p 
Sa lgó ta r j án—Pécskő — 61 — — 36 — — z 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő — 67* — — 39 — — 
B a j a — D ó z s a 
György-S t r . 194 53 31 57,5 39 21,5 30* 
B a j a — D ó z s a 
György-S t r . 193,5 52,5 31 58 40 21 30 
Csongrád—Pető f i -
L P G — 67 — — 41 — — 
Csongrád—Petőf i -
L P G — • — — 71 — 26 37* 
Bundsö 4 3 8 196—204 54—66,8 — 56,8—71 33,5—39,7 — 29 ,6—34 
Weissenfels4 3 9 . . . . 193—207 56—64,5 30 —41 57 —75 
— — — 
421
 M. DEGERBÖL: а . а . O. 131. 
422
 G . NOBIS: А. А. О . 
4 2 3
 R . VOGEL: А. А. О. 
424
 К . HESCHELER—J. RÜEGER: A. A. О. 
425
 E . DOTTRENS: a . a . O. 428 f f . 
426
 T . JOSIEN: a . a . O. 
427
 T . JOSIEN: A r c h . Su isse d ' A n t h r o p . G é n . X X I 
(1956) 33. 
4 2 8
 J . W . AMSCHLER: a . a . O. 
429
 S . BÖKÖNYI—M. KUBASIEWICZ: a . a . O. 79 f . 
4 3 0
 C. AMBROS: a . a . O. 
4 3 1
 E b d . 
432
 S . BÖKÖNYI—M. KUBASIEWICZ: a . a . O. 78 f . 
4 3 3
 S . BÖKÖNYI: a . a . O. 
434
 S. HAIMOVICI: a . a . O. 
435
 J . BOESSNECK: 36. B d R G K 1955 (1956) 16. 
436
 J . BOESSNECK: D i e T i e r r e s t e a u s d e r A r g i s s a -
M a g u l a . 81. 
437
 U . J . DUERST: A. A. O. 
438
 M. DEGERBÖL: a . a . O. 126 f . 
439
 G. NOBIS : a . a . O. 
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Metacarpus 
Breite der Kleinste Breite der Tiefe der Kleinste Tiefe der 
Länge proximalen Breite der distalen proximalen Tiefe der distalen 
Epiphyse Diaphyse Epiphyse Epiphyse Diaphyse Epiphyse 
S ipp l ingen 4 4 0  1 8 8 - 2 0 7 5 4 — 6 5 — 55 — 7 3 — — — 
Sta rnbe rge r -See 4 4 1 — 42 61 — 41 — 6 0 — — — 
R e g e n s b u r g -
K a r t h a u s e r s t r . 4 4 2 — 60 — — — — — 
Egolzwi l 2 
S e e m a t t e - G e l f i n - f 1 7 5 — 2 1 5 4 7 — 6 7 26 — 4 0 48 —62 
— — — 
gen 4 4 3 
St . -Aubin 4 4 4  180—197 4 7 — 6 3 24 — 3 4 , 5 49 — 6 4 37 —37,5 18 ,5—23,5 27 —36 
B u r g ä s c h i 4 4 5  184 4 8 — 5 5 — 51 — 5 8 30 —35 — 27 — 3 1 
Föl l ik 4 4 6 5 0 — 5 7 — 52 — 6 0 29 —36 — 28 —32 
At t e r s ee 4 4 7  — — — 48,5 — — 30 
P o l e n ( N e o l i t h i k u m -
K u p f e r z e i t ) 4 4 8 . . 178 213 53 67 28 — 4 0 57 — 7 2 32 - 40 — 31 —36 
Mlynarce 4 4 9  — 56 — — 35 — — 
U n g a r n (Neol i th i -
k u m - K u p f e r -
ze i t ) 4 5 0  176 220 49 67 J 9 ,5—41 35 74 28 - 48 — 2 4 , 5 — 4 0 
T i s z a l u e — D a n k a -
d o m b 4 5 1  190* 195* 5 5 - 63 29 — 3 5 55 74 36 - 41 20 —25 30 —37 
Truses t i 4 5 2  — 60 — 58 - 69 34,5 — 32,5 — 39,5 
B ikovo 4 5 3  — 60 34 57 —68 ,5 39 2 0 , 5 — 2 6 31 36 
Thessa l ien 4 5 4  — 5 9 — 7 2 35* 37 —43,5 — — 
Argissa -Magula 4 5 5 — 50—60 ,5 25 34 51 - 64 ,5 — — — 
F i k i r t e p e 4 5 6  — 5 6 — 8 3 — 65 — 7 8 — — — 
S h a h Tepé 4 5 7 206 , 209 5 8 — 9 2 32 - 3 4 59 — 6 4 36 —38 22 —25 30 — 3 5 
Anau 4 5 8  71 38 — 4 1 58 — 7 3 45 —48 28 —30 34 — 3 8 
Tibia 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő — 113 — — 113* — 
— P 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő — — — 57 — 4 3 , 5 p 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő — 58 — 47 p 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő — — 59,5 — 4 5 * p 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő — 37 ,5 60 28 45 p 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő — 62 48 ,5 p 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő — 62,5 — 49 p 
B a j a — D ó z s a 
G y ö r g y - s t r a s s e 317 64 37 58 86 26 45 ,5 
C s o n g r á d — P e t ő f i -
L P G — — — 68 — 52* 
C s o n g r á d — P e t ő f i -
L P G — — 71 — 54 
Weissenfe ls 4 5 9 328 87 89 37 42 60 71 — — 
Sippl ingen 4 6 0  — — 51 69 — 
Egolzwi l 2 
S e e m a t t e - G e l f i n - J 303 337 83 — 90 3 2 — 3 7 53 58 — 
gen4 6 1 
St . -Aubin 4 6 2 89,1 43,5 65 82,6 36,5 48 
Burgäsch i 4 6 3  — 54 60 — 
Föl l ik 4 6 4 86 •—* 82. s— 
4 4 0
 R . VOGEL: а . а . О . 
4 4 1
 E . NAUMANN : a . a . О . 3 2 . 
4 4 2
 J . BOESSNECK: S t u d , a n v o r - u . f r ü h g e s c h . T i e r -
r e s t . B a y e r n s . I I . 1 5 2 . 
4 4 3
 К . HESCHELER—J. RÜEGER: А. А. О. 4 8 2 . 
4 4 4
 E . DOTTRENS: а . а . О . 4 9 3 f f . 
4 4 5 T . JOSIEN: А. А. О. 
4 4 6
 J . W . AMSCHLER: a . a . O. 
4 4 7
 E b d . 7. 
4 4 8
 S . BÖKÖNYI—M. KUBASIEWICZ: a . a . O. 8 4 f f . 
4 4 9
 C. AMBROS: a . a . O . 
4 5 0
 S . BÖKÖNYI—M. KUBASIEWICZ: a . a . O . 81 f f . 
4 5 1
 S . BÖKÖNYi : a . a . O . 
452
 S . HAIMOVICI: a . a . O . 
4 5 3
 P . DETEV : a . a . O . 
4 i 4 J . BOESSNECK: 3 6 . B d R G K 1 9 5 5 ( 1 9 5 6 ) 16. 
455
 J . BOESSNECK: D i e T i e r r e s t e a u s d e r A r g i s s a -
M a g u l a . 82 . 
4 5 6
 M . R Ö H R S — W . H E R B E : a . a . O. 1 1 7 . 
157
 J . W . AMSCHLER: T i e r r e s t e d e r A u s g r a b u n g e n 
v o n d e m « g r o ß e n K ö n i g s h ü g e l » S h a h T e p é , i n N o r d -
T r a n . E x p e d i t i o n t o t h e N o r t h - W e s t e r n P r o v i n c e s o f 
C h i n a . ( T h e S i n o - S w e d i s h E x p e d i t i o n . ) P u h l . I X 
(1939) 9 9 . 
458
 U . J . DUERST : а . а , O . 
4 5 9
 G . NOBIS : а . а . О . 1 9 0 . 
4 6 0
 R . VOGEL: А. А. О . 
4 6 1
 К . HESCHELER—J. RÜEGER: A. A. О . 
4 8 2
 E . D O H R E N S : a . a . O . 5 2 0 f f . 
4 6 3
 T . JOSIEN : a . a . O . 
464
 J . W . AMSCHLER: A r o h . A u s t r . 3 ( 1 9 5 0 ) 25 . 
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Attersee 4 6 6  
Polen466 (Neoli thi-
k u m - K u p f e r z e i t ) 
Mlynarce4 6 7  
Ungarn4 6 7 
(Neol i th ikum-
Kupfe rze i t ) . . . . 
T i sza luc - -Danka -
domb 4 6 8  
Otzaki-Magula 1 6 9  
Argissa-Magula4 7 0 
Anau 4 7 1  
Länge 
305 372 





































































28 — 38 
38—41 
32—46 
T i s z a l u c — D a n k » 
domb 4 8 2 00 - 71 
Truses t i 4 8 3 63—79 
Bikovo 4 8 4 02 — 75 
Thessal ien 4 8 5 69 ,5—81,5 
Argissa-Magula4 8 6 55—08 









Grösste Grösste Grösste 
Länge Breite Tiefe 
S a l g ó t a r j á n P é c s k ő . 134 53 
S a l g ó t a r j á n Pécskő . 145 45 51 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő . 148 51 53 
C s o n g r á d — P e t ő f i - L P G 128 41 47 
C s o n g r á d — P e t ő f i - L P G 130 45 40 
C s o n g r á d — P e t ő f i - L P G 138 44 46 
C s o n g r á d — P e t ő f i - L P G 49 51 
C s o n g r á d — P e t ő f i - L P G 41 48 
Bundsö4 8 8 112—160 
VVeissenfels489 124 133 
Sippl ingen 4 9 0  121—135 
Starnberger -See 1 9 1 . . . 103—156 
Rgolzwil 2 j4 9 2 
Seemat t e -Gef l ingenJ 117 — 146 — — 
St . -Aubin 1 9 3  110.5—134 38—48,5 5 0 - 58 
Thessa l ien 1 3 '  125 — 140 — — 






S a l g ó t a r j á n Pécskő. 09,5 40 
Sa lgó ta r j án Pécskő . 70* 46,5 
Sa lgó ta r j án P é c s k ő . 72 50 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő . 72,5 48,5 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő . 73 54 
Salgótar ján— Pécskő . 76 52,5 
Sa lgó t a r j án Pécskő . 76 51 
Sa lgó ta r ján- Pécskő. 76 52 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő . 75 50* 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő . 03.5 45,5 
Sa lgó ta r j án — Pécskő . 70 48 
Sa lgó ta r j án Pécskő . 72,5 52 
Sa lgó ta r ján P é c s k ő . 75,5 52,5 
S a l g ó t a r j á n — P é c s k ő . 79 55 
Ba ja — Dózsa 
György-S t rasse 04,5 44,5 
Csongrád — Pe tőf i -LPG 66 45 
Bundsö4 7 2 00—70 — 
VVeissenfels473 64,5—78,5 38—50 
Sipplingen4 7 1  55—70 — 
St . -Aubin 4 7 5 56—72,5 30—45 
Burgäschi4 7 6  61 70 — 
Castelloii de l Bro-
simo4 7 7 54,7—00,7 
Gardasee 4 7 8 51 —80 
Polen (Neo l i t h ikum 
Kupferze i t ) 4 7 9  05—71 45—59 
.Mlynarce480 72 43 
U n g a r n (Neoli thi-
kum- Kupferze i t ) 4 8 1 . 59 - 79 37 - 5 6 
465
 E b d . 7. 
1 6 6
 8 . B Ö K Ö N Y I — M . K U B A S I E W I C Z : А. А. O . 8 7 f . 
1 6 7
 С . A M B R O S : А. А. O . 
487® S . B Ö K Ö N Y I — M . K U B A S I E W I C Z : а . а . O . 8 0 f . 
4 6 8
 S . B Ö K Ö N Y I : а . а . O . 3 3 . 
469
 J . BOESSNECK: 36 . B d R G K 1955 (1950) 10. 
4 7 0
 J . BOESSNECK: D i e T i e r r e s t e a u s d e r A r g i s s a -
M a g u l a . 83. 
4 7 4
 U . ,T. D U E R S T : а . а , O . 
1 7 2
 M . D E G E R B Ö L : а . а . O . 1 3 2 . 
4 7 3
 G . N O B I S : А. А. О . 
4 7 4
 R . V O G E L : А. А. О . 
4 7 5
 E . D O T T R E N S : a . a . O . 5 2 4 . 
176
 T . .JOSIEN : a . a . O . 
477
 A . RIEDEL : A n n . d . U n i v . d i F e r r e r a . N 8 Sez . 
I X . I . 2 (1951) 4 . 
478
 A . RIEDEL: M e m . d . M u s . C i v . d i S t o r . N a t . d i 
V e r o n a . I I I (1952) 51 . 
4 7 9
 S . B Ö K Ö N Y I — M . K U B A S I E W I C Z : a . a . O . 8 9 . 
4 8 0
 C . A M B R O S : a . a . O . 8 7 . 
1 8 1
 S . B Ö K Ö N Y I — M . K U B A S I E W I C Z : a . a . O . 8 8 f . 
4 8 2
 S . B Ö K Ö N Y I : a . a . O . 
4 8 3
 S . H A I M O V I C I : a . a . O . 
1 8 4
 P . D E T E V : a . a . O . 
4 8 5
 J . B O E S S N E C K : 3 6 . B d R G K 1 9 5 5 ( 1 9 5 6 ) 1 6 . 
4 8 6
 J . BOESSNECK: D i e T i e r r e s t e a u s d e r A r g i s s a -
M a g u l a . 83. 
4 8 7
 M . R Ö H R S — W . H E R R E : а . а . O . 1 1 8 . 
4 8 8
 M . D E G E R B Ö L : а . а . O . 1 3 3 . 
1 8 9
 G . N O B I S : А. А. О . 
1 9 0
 R . V O G E L : а . а . О . 
4 9 1
 E . N A U M A N N : A. A. О . 3 3 . 
4 9 2
 К . H E S C H E L E R — J . R Ü E G E R : a . a . O . 4 8 3 . 
4 9 3
 E . D O T T R E N S : a . a . O . 5 2 7 . 
4 9 4
 J . B O E S S N E C K : 3 6 . B d R G K 1 9 5 5 ( 1 9 5 6 ) 1 6 . 
195
 J . BOESSNECK: D i e T i e r r r e s t e a u s d e r A r g i s s a -
M a g u l a , 83. 
7 Acta Archaeological Academiae Scientiaram 7/loigaricae 20, 1068 
98 s. b ö k ö n y i 
Metatarsus 
Breite der Kleinste ' Breite der Tiefe der Kleinste Tiefe der 
Länge proximalen Breite der j distalen proximalen Tiefe der distalen 
Epiphyse Diaphyse ; Epiphyse Epiphyse ! Diaphyse Epiphyse 
.Sa lgótar ján—Pécskő 51 46 
S a l g ó t a r j á n Pécskő — 50 26 
S a l g ó t a r j á n Pécskő — 61 30,5 36 
S a l g ó t a r j á n —Pécskő 67 38,5 36 
S a l g ó t a r j á n Pécskő 48,5 49 
S a l g ó t a r j á n Pécskő 51,5 50 
S a l g ó t a r j á n Pécskő — 68 31,5 37 
B a j a — Dózsa 
György-Strassc 221 46,5 25 54 44 24 30* 
B a j a — Dózsa 
György- S trassi ' 22(1* 48 25 54 46,5 24 30 
Csongrád—Petőf i -
L P G 50 23 30* 
Csongrád- Petőfi-
L P G 52,5 24 31* 
Csongrád—Petőf i -
L P G — 53,5 24 31,5 
Csongrád—Petőf i -
L P G — 64,5 — 29 36 
Bundsö 4 9 0 224,237 43 52 — 51—64 40—50 
Weissenfels4 9 7 223,244 48—52 25—30 55—61 — — — 
Sipplingen4 9 8  2 2 3 - 225 45 -54 — 51 —62 — — — 
Starnberger-See4 9 9 — 27 42 — 38 —52 — — — 
Regensburg-
Pügke lgu t 3 0 0 . . . 243 47 58,5 25—34,5 55 -68* 
Egolzwi l 2 
Seemat te-Gelf in- ) 197 227 40 48 2 2 - 2 8 47 - 5 7 — 
gen 5 0 1 
St . -Aubin 3 0 - o j e 222 36 -52 24—27,5 46,5—63 3 8 - - 4 8 23 —25 
Auvern ie r 5 0 3  50 — 54 47 — 
Gardasee 5 0 4  190,6 206 38 50 43 —60 — — 
Föl l ik 5 0 3 41 22 48,5 41 ,>o 
Polen 5 0 6 
(Neoli thikum-
Kupferze i t ) . . . . 202 237 40 — 57 22—36 54 —63 44 54 27 37 30 - 4 2 
Ungarn 5 0 7 (Neolithi-
kum-Kupfe rze i t ) 217 — 251 37,5— 57,5 16 32,5 52 -69 3 6 - - 5 5 16 32 27,5—41 
Tisza lue—Danka -
domb 5 0 8 196 44 — 52 26 49 63 43—52 1 2 1 5—26 28 —34 
Truses t i 5 0 9  — — 56 —69 — — — 
Bikovo 5 1 0  — 46,5 24,5 51 —62 48 22 5—30 — . 
Thessal ien 3 1 1 — 49 — 54,5 26*—28 52,5—64 46—56 — — 
Argissa-Magula5 1 2 188 ,213 36 - 59 19—27,5 47,5—60 — — — 
S h a h Tepé5 1 3 224 41 24 49 38,5 21 5 28 
Anau 5 1 1  41 48 23 32 50 67 4 0 - 4 3 25 32 
— 
1 9 9
 M . D E G E R B Ö L : a . a . 0 . 1 2 8 f . 
197
 G . N O B I S : а . а . О . 1 9 ] . 
1 9 8
 R . VOGEL: А. А. О . 
199
 E . N A U M A N N : A. A. О . 3 2 . 
6 0 0
 J . BOESSNECK: S t u d , a n v o r - u . f r ü h g e s c h . T i e r -
r e s t . B a y e r n s . Л . 154 . 
5 0 1
 К . H E S C H E L E R — J . R Ü E G E R : А. А. О . 
6 0 2
 E . D O T T R E N S : a . a . О . 5 3 0 f . 
6 0 3
 T . JOSIEN: B u l l , d e la Soc . P r é h i s t . F r a n c . L 1 I 
( 1 9 5 5 ) 03. 
5 0 4
 A . R I E D E L : a . a . O . 49 f . 
5 0 3
 J . VV. A M S C H L E R : a . a . O . 2 5 . 
5 9 6
 S . B Ö K Ö N Y - I — M . K U B A S I E W I C Z : a . a . O . 9 3 . 
3 0 7
 E b d . 90 f f . 
3 0 8
 S . B Ö K Ö N Y I : a . a . O . 
3 0 9
 S . H A I M O V I C I : a . a . O . 
5 1 0
 P . D E T E V : U . a . O . 
3 1 1
 J . B O E S S N E C K : 3 6 . B d R G K 1 9 5 5 ( 1 9 5 6 ) 1 7 . 
312
 J . BOESSNECK: T i e r r e s t e a u s d e r A r g i s s a -
M a g u l a . 83 . 
3 1 3
 J . W . AMSCHLER: S h a h T e p é . 101. 
3 1 4
 U . J . D U E R S T : a . a . O . 3 6 7 . 
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Man ersieht aus den obigen Tabellen, daß die Rinder unseres Fundortes auch im Hinblick 
auf ihre Körpergröße äußerst verschieden waren: außer Zwergrindern kamen sie in jeder Größen-
ordnung vor, doch war der Großteil, etwa 60% großwüchsig. Von auffallend großen Tieren stam-
men z. B. die Astragalen, von denen ein einziges Stück in die Variationsbreite der neolithischen 
Rinder von Argissa Magula fällt, alle anderen sind größer als diese. Vergleichen wir die Astra-
galen mit denen der Rinder der anderen kupferzeitlichen Fundorte Ungarns (Abb. 5), dann 
können wir folgendes feststellen: der größte Teil der Astragalen von Salgótarján-Pécskő fällt in 
das obere Drittel der Variationsbreite, in welches außer diesen allein einige Astragalen der zur 
Lengyeler Kultur gehörigen Rinder zu reihen sind und nur ein einziges Stück ist in das untere 
Drittel geraten, in das auch die Rinder der übrigen Fundorte der Péceler Kultur einzuordnen 
sind. Die von Salgótarján übertreffen im Durchschnitt auch die von Zengővárkony. 
Wie es auch bei den Astragalen nachweisbar war, sind die Rinder der übrigen einheimi-
schen Fundorte der Péceler Kultur kleinwüchsiger als die von Salgótarján-Pócskő; ihre Widerrist-
höhe bewegt sich auf Grund der Länge ihrer Metapodien zwischen 1190 — 1296 mm (nach der 
Methode von Boessneck515) bzw. 1151 1242 (nach der Methode Zalkins516). Die Widerristhöhe 
der Rinder einzelner Fundorte der Péceler Kultur veranschaulicht die folgende Tabelle. 
Auf Grund des Metacarpus Auf Grund des Metatarsus 
Boessneck Zalkin Boessneck Zalkin 
Ü l ő 1280 1221 
I 
1296 1242 
Alsónóuiedi 1190 1138 — 
Alsónémedi 1203 1151 1239 1187 
Alsónémedi 1222 1169 1262 1209 
Polgár - B a s a t a u y a 1246 1192 
1188 1262 1203 
Als Zusammenfassung des Obigen läßt sich folgendes festlegen: 
Die urzeitliche Siedlung von Salgótarján-Pécskő, deren Material der spätkupferzeitlichen 
Péceler und der frühbronzezeitlichen Zóker Kultur angehört, enthielt eine reiche Wirbeltierfauna. 
Die Anzahl der zutage geförderten Arten beträgt 18. 
Was die quantitative Zusammensetzung der Fauna belangt, waren in beiden Perioden 
der Siedlung die Haustiere vorherrschend, da sich etwa 70% des gefundenen Knochenmate-
rials aus ihnen ergab. Im Vergleich mit dem bisher bekannten einzigen Siedlungsmaterial der 
Péceler Kultur kamen hier verhältnismäßig mehr Wildtiere und mehr Hausrinder zum Vorschein 
(das erste weist auf den Charakter eines Refugiums der Siedlung hin, während letzteres auf 
die südosteuropäischen Beziehungen, die lockerer waren als die der Péceler Siedlungen der Ebene); 
das Verhältnis zwischen Schaf-Ziege und Schwein verschob sich jedoch auch hier zugunsten der 
ersteren Gruppe. Sehr auffallend in der Péceler Schicht ist das Vorkommen eines Pferdeknochens, 
das wir mit großer Wahrscheinlichkeit vom Hauspferd ableiten. Von den Wildtieren kam in 
beiden Perioden der Hirsch häufiger als der Ur vor, dem im Material der Péceler Kultur auch 
das Wildschwein vorangeht. Übrigens besteht die Wildtierfauna mit Ausnahme einer Art -
lediglich aus Waldbewohnern, was die Naturumwelt gut charakterisiert. 
Von den vorkommenden Arten ist der Biber und die Wildkatze durch kleinwüchsige, das 
Reil durch mittel- oder großwüchsige, das Wildschwein hauptsächlich durch großwüchsige Indivi-
duen vertreten. Unter den Hirschresten kommen vornehmlich die Extremitätenknochen von 
großwüchsigen Tieren vor und unter den Geweihstücken befinden sich zwei von Kapitalhirschen; 
515
 J . BOESSNECK: Z e i t s c h r . f . T i e r z i i c h t g . u . Z ü c h t g s - 516 W . I . ZALKIN: B u l l . M o s k o w s k . O b s c h t s c h . 
b io l . 68 (1956) 75 f f . I s p y t . P r i r o d . O t d . B i o l . L X V (1960) 109 f f . 
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ihr Rosenumfang beträgt etwa 300 bzw. etwa 360 mm. Letzteres Geweih hat den größten Rosen-
umfang, das in Ungarn je zum Vorschein gekommen ist und übertrifft auch die stärksten rezen-
ten Trophäenmaße. Gegenüber dem Hirsch weisen die ans Tageslicht gekommenen Urknochen 
auf kleinwüchsige Tiere hin; wahrscheinlich stehen wir einem wenig verzwergten Bestand gegen-
über, der zwischen enge Täler und in Waldungen eingezwängt war. Von den Haustieren ist der 
Hund kleinwüchsig oder von mittelgroßem Wuchs, die Schweine sind verhältnismäßig groß-
wüchsig, obwohl von der hier erörterten anderen Siedlung der Zóker Kultur, aus der Sandgrube 
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zum Vorschein gekommener Hornzapfen zeigt die Charakterzüge eines «Torfschaftyps». Ein 
ähnlicher Hornzapfen wurde in Üllő-Tehénjárás (Péceler Kultur) gefunden, von der (Zóker Kul-
tur) Sandgrube der Csongráder Petőfi-LPG sind Schädelteile von hornlosen Schafen nachzuweisen. 
Der einzige Ziegenrest ist ein winziges, atypisches Hornzapfenfragment. Vom Rind kam unter 
anderem das Hornzapfenstück eines Ochsen zum Vorschein. Von Baja-Dózsa György-Straße ver-
mochten wir hingegen aus einem der Péceler Kul tur angehörenden Grab ein solches Rind nach-
zuweisen, auf dessen Schädel sich die Charakterzüge des Primigenius- und Brachyceros-Typus ge-
mischt zeigen. Zwei ähnliche Schädelpartien wurden auch in der Sandgrube der Csongráder 
Petőfi-LPG freigelegt, während eine dritte dem Primigenius-Typus angehört. Die Rinder sind 
auch der Größe nach sehr variabel, ihre Mehrheit übertrifft die Körpergröße der in der Ungarischen 
Tiefebene in Fundorten der Péceler Kultur ans Tageslicht geförderten Rinder und sind im großen 
und ganzen von gleicher Körpergröße wie die Rinder der Lengyeler Kultur. Bei dieser Art läßt 
sich übrigens durch Übergangsformen die örtliche Domestikation nachweisen. 
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MITTELBRONZEZEITLICHES GRÄBERFELD IN PUSZTASZIKSZÔ 
( T A F E L N X V - X X V I ) 
Vor kurzem, in den Jahren von 1957 bis 1959 führten wir mehrere Male Bergungsgrabungen 
im Bereich des staatlichen Gutes von Pusztaszikszó durch. Nordwestlich von der Gemeinde Füzes-
abony, auf der etwa 3 km weit gelegenen Weide des staatlichen Gutes wurde in der unmittelbaren 
Nähe der Wirtschaftsgebäude, auf einem kleineren Hügel eine Schottergrube erschlossen. Im Laufe 
der Förderung von Schotter stieß man auf menschliche Knochen und verschiedene Funde. Es hat 
sich anläßlich der Besichtigungen des Terrains herausgestellt, daß die Funde aus Gräbern eines 
bronzezeitlichen Gräberfeldes stammen. Hiernach führten wir auf demselben Gebiet drei Jahre 
lang kleinere Fundbergungen durch und legten etwa dreißig Gräber frei. Darüber hinaus ver-
mochten wir die Stellen noch von einigen, im Laufe des Schotterabbaues zerstörten Gräbern fest-
zustellen und sammelten die überwiegende Mehrheit der aus diesen stammenden Funde ein. 
Das bronzezeitliche Gräberfeld von Pusztaszikszó liegt am Ufer eines auch die Ortschaft 
Füzesabony berührenden kleinen Baches, auf einem sich leicht erhebenden Hügel, und es läßt 
sich in die Reihe der sich um die Gemeinde gruppierenden Fundorte der Füzesabonyer Kultur 
einfügen. Auf Grund der Zusammenhänge gelang es uns, hier eines der wichtigsten Gräberfelder 
dieser Kul tur zum Teil zu erschließen. Die Ergebnisse der Erschließung lassen sich im Folgenden 
zusammenfassen. 
B E S C H R E I B U N G D E R G R Ä B E R U N D F U N D E 
Grab 1 
I n d e m 2 m l a n g e n , 80 c m b r e i t e n , i m g r o ß e n l ind g a n z e n o b l o n g e n G r a b f a n d e n w i r in 160 c m - T i e f e 
e i n g r o ß e s S k e l e t t . D a s S k e l e t t l a g a u f s e i n e r l i n k e n S e i t e in H o c k e r l a g e , d e r S c h ä d e l w a r n a c h N — W o r i e n t i e r t . 
A l s B e i g a b e f a n d e n w i r z w i s c h e n d e n O b e r s c h e n k e l - u n d S c h i e n b e i n e n e ine g r o ß e S c h ü s s e l ( T a f . X X 1), b e i d e n 
F u ß k n o c h e n e i n e f r a g m e n t i e r t e T a s s e ( T a f . X V 5). D i e L ä n g e d e s H o c k e r s k e l e t t s b e t r ä g t 140 c m . 
F u n d e : a ) G r o ß e S c h ü s s e l m i t d o p p e l t e m M ü n d u n g s r a n d , i n K u g e l s e g m e n t f o r m u n d m i t l e i c h t e inge -
w ö l b t e m B o d e n . D e r a u s d e m u n t e r e n M ü n d u n g s r a n d a u s g e h e n d e , b r e i t v e r l a u f e n d e , i n d e r M i t t e e i n g e g l ä t t e t e 
f l a c h e H e n k e l i s t t u n n e l a r t i g d u r c h b o h r t . B e i d e R ä n d e r s i nd g e k e r b t . A m u n t e r e n R a n d s ind in r e g e l r e c h t e m 
A b s t a n d v o n e i n a n d e r 5 Z i p f e l o r n a m c n t e z u s e h e n . D e n B a u c h v e r z i e r e n h e r u m l a u f e n d e E i n r i t z u n g e n , s o w i e e in 
S t e r n m o t i v a u s p a r a l l e l v e r l a u f e n d e n E i n r i t z u n g e n . D e n n e g a t i v e n T e i l d e s S t e r n m o t i v s z w i s c h e n d e n r i n g s u m -
l a u f e n d e n E i n r i t z u n g e n f ü l l t e i n e d u r c h B e s e n s t r i c h o z u s t a n d e g e b r a c h t e V e r z i e r u n g a u s . D e n B o d e n u m r a h m e n 
E i n g l ä t t u n g e n u n d e i n g e k e r b t e R i p p e n . G r ä u l i c h b r a u n . H : 11,5 c m ; M d m : 22 c m ; B d m : 8 c m . T a f . X X 1.-6/ 
T a s s e v o n w a a g e r e c h t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , g e d r ü c k t e m B a u c h u n d f l a c h e m B o d e n . D e r r a n d s t ä n d i g e 
B a n d h e n k e l s i t z t a n d e r S c h u l t e r , d i e v o n l e i c h t g e w ö l b t e n B u c k e l v e r z i e r u n g e n u n d s e n k r e c h t e n , p a r a l l e l e n u n d 
in V - F o r m a n g e o r d n e t e n K a n n e l i i r e n v e r z i e r t i s t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 6 ,5 c m ; M d m : 6 c m ; B d m : 3 ,6 c m . T a f . 
X V 5. 
Grab 2 
D a s G r a b w a r e ine 1 6 0 X 8 5 c m g r o ß e , a n n ä h e r n d o b l o n g e G r u b e , in d e r s i c h in 1 m - T i e f e d a s s e h r 
s c h l e c h t e r h a l t e n e S k e l e t t b e f a n d . E s w u r d e i n H o c k e r l a g e a u f s e i n e r l i n k e n S e i t e l i e g e n d , m i t d e m S c h ä d e l n a c h 
N — W o r i e n t i e r t a n g e t r o f f e n . D i e L ä n g e d e s S k e l e t t s b e t r u g i n d e r H o c k e r l a g e 90 c m . V o r d e n S c h i e n b e i n e n l a g 
a l s B e i g a b e e i n e g r ö ß e r e e i n h e n k l i g e K a n n e ( T a f . X V 3) u n d e ine e i n h e n k l i g e T a s s e ( T a f . X V 4). 
F u n d e : a ) K l e i n e T a s s e v o n a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , e i n g e d r ü c k t e m B a u c h , l e i ch t e i n g e w ö l b t e m 
B o d e n . D e r a n d e r S c h u l t e r s i t z e n d e H e n k e l w a r a b g e b r o c h e n . D i e S c h u l t e r v e r z i e r e n p a r a l l e l r i n g s u m l a u f e n d e 
I v a n n e l ü r e n , z w i s c h e n d e n e n i n k l e i n e r e G r u p p e n u n t e r g e b r a c h t e , w i n z i g e E i n k e r b u n g e n z u s e h e n s i n d . A u f d e m 
B a u c h b e f i n d e n s i ch v ie r f l a c h e , h a l b k r e i s f ö r m i g e , k a n n e l i e r t e B u c k e l V e r z i e r u n g e n , z w i s c h e n d e n e n G r u p p e n a u s 
s e n k r e c h t e n , p a r a l l e l v e r l a u f e n d e n E i n r i t z u n g e n a n g e o r d n e t s i n d . G r ä u l i c h b r a u n . H : 5 ,5 c m ; M d m : 6 ,5 c m ; 
B d m : 2 , 3 c m . T a f . X V 4 . -5 / T a s s e v o n l e i c h t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , k u g e l i g e m B a u c h , l e i c h t a b g e f l a c h -
t e m B o d e n . D e r a u s d e m M ü n d u n g s r a n d a u s g e h e n d e , a n d e r S c h u l t e r s i t z e n d e B a n d h e n k e l e r h o b t s i c h h o c h 
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0 1 
1 L 
2 3 4 5m 
J I I I 
/ > 8 
ü b e r d e n R a n d . D i e S c h u l t e r v e r z i e r e n r i n g s u m l a u f e n d e , s e n k r e c h t e K a n n e l ü r e n ; d iese O r n a m e n t i k i s t v o n s c h r ä -
g e n , b u c k e l a r t i g e n R i p p e n g e g l i e d e r t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 8 e m ; M d m : 7 ,3 c m ; B d m : 5 c m . T a f . X V 3. 
Grab 3 
D a s i m g r o ß e n u n d g a n z e n o b l o n g e G r a b w a r 1 8 0 X 90 c m g r o ß , u n d d e r S c h ä d e l de s d a r i n l i e g e n d e n 
S k e l e t t s n a c h S — S O o r i e n t i e r t . D i e K n o c h e n k a m e n i n z i eml i ch s c h l e c h t e m E r h a l t u n g s z u s t a n d a u s 120 c m - T i e f e 
z u m V o r s c h e i n . D a s H o c k e r s k e l o t t l a g a u f s e i n e r r e c h t e n Se i te , s e i n e L ä n g e w a r in d e r H o c k e r l a g e 130 c m . A l s 
B e i g a b e w a r e n v o r d e n O b e r s c h e n k e l k n o c h e n e i n e g r ö ß e r e K a n n e m i t S p i r a l v e r z i e r u n g ( T a f . X V 1) u n d e i n e 
k l e i n e r e T a s s e ( T a f . X V 2) g e s t e l l t . 
F u n d e : a ) B a u c h i g e K a n n e m i t l e i c h t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d . Sie s t e h t a u f e i n e m e t w a s e r h ö h t e n , 
a m u n t e r e n Tei l e i n g e w ö l b t e n B o d e n . D e n a u s d e m M ü n d u n g s r a n d a u s g e h e n d e n B a n d h e n k e l v e r z i e r e n p a r a l l e l e , 
s e n k r e c h t e E i n r i t z u n g e n . A m B a u c h b e f i n d e n s ich r i n g s u m l a u f e n d e , p l a s t i s c h e , p a r a l l e l e E i n r i t z u n g e n , d i e e i n e 
S p i r a l o r n a m e n t i k u n d e i n g e d r ü c k t e L i n s c n v e r z i e r u n g c n u m r a h m e n . D e r H a l s is t m i t p a r a l l e l e n E i n r i t z u n g e n 
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v o m R a n d b i s z u r S c h u l t e r v e r z i e r t ; u n m i t t e l b a r d a r u n t e r s i n d i n k l e i n e r e n G r u p p e n i n e i n e r R e i b e w i n z i g e 
R e i f e n a n g e b r a c h t . K n a p p ü b e r d e m B o d e n l a u f e n zwoi p a r a l l e l e K a n n e l i i r e n r i n g s u m . G r ä u l i c h . H : 14 c m : 
M d m : 10 c m ; B d m : 7,2 c m . T a f . X V 1. — b) K l e i n e T a s s e v o n w a a g e r e c h t a u s l a d e n d e m , i n d e r D r a u f s i c h t m i t 
e i n e m , v i e r e c k i g e F o r m z e i g e n d e n M ü n d u n g s r a n d , g e d r ü c k t e m B a u c h u n d l e i c h t n a c h i n n e n g e w ö l b t e m B o d e n . 
D e r r a n d s t ä n d i g e B a n d h e n k e l s i t z t a n d e r S c h u l t e r . S c h u l t e r u n d B a u c h v e r z i e r e n r i n g s u m l a u f e n d e , p a r a l l e l e , 
d u r c h w i n z i g e E i n k e r b u n g e n g e g l i e d e r t e R i p p e n , d ie w i e d e r u m v o n e i n e r r i n g s u m l a u f e n d e n , t i e f e n K a n n e l i e r u n g 
u m r a h m t s i n d . E i n e ä h n l i c h e E i n k e r b u n g i s t a u c h a u f d e m M ü n d u n g s r a n d d e r T a s s e z u s e h e n . D e n H e n k e l v e r -
z i e r en p a r a l l e l v e r l a u f e n d e , s e n k r e c h t e E i n r i t z u n g e n . G r ä u l i c h . H : 5 ,3 c m ; M d m : 6,7 c m ; B d m : 3,3 c m . T a f . X V 2. 
M 
V ^ « V / 
20cm 
2 
G r a b 1—3 
20 cm 
Grab 4 
D i e M a ß e d e s o b l o n g e n G r a b e s w a r e n I 7 0 X 70 c m . D a s in 80 c m - T i e f e l i e g e n d e , i n s e h r s c h l e c h t e m E r -
h a l t u n g s z u s t a n d b e f i n d l i c h e S k e l e t t w a r in H o c k e r l a g e , m i t d e m S c h ä d e l n a c h N — W g e r i c h t e t . D ie L ä n g e d e s 
S k e l e t t s b e t r u g i n H o c k e r l a g e 95 e m . A l s B e i g a b e f a n d e n w i r e i ne T a s s e z w i s c h e n d e n S c h i e n - u n d O b e r s c h e n k e l -
b e i n e n ( T a f . X V 9). 
B e i g a b e : T a s s e v o n l e i c h t t r i c h t e r f ö r m i g e m H a l s u n d M ü n d u n g s r a n d , l e i c h t g e d r ü c k t e m B a u c h u n d 
f l a c h e m B o d e n . D e r a n d e r S c h u l t e r s i t z e n d e , u r s p r ü n g l i c h ü b e r s t ä n d i g e H e n k e l w a r a b g e b r o c h e n . D i e S c h u l t e r 
u n d d e n B a u c h v e r z i e r e n z w e i d u r c h u m l a u f e n d e E i n r i t z u n g e n u m r a h m t e R i p p e n . G r ä u l i c h b r a u n . H : 7 c m ; 
M d m : 7 c m ; B d m : 5 ,2 c m . T a f . X V 9. 
Grab 5 
D a s a n n ä h e r n d q u a d r a t f ö r m i g e G r a b w a r u r s p r ü n g l i c h b i s z u r 5 0 c m - T i e f e a u s g e h o b e n , d ie L ä n g e be -
t r u g 30 c m , d i e B r e i t e 25 c m . A m G r u n d d e s G r a b e s l a g e n d r e i T a s s e n ( T a f . X V 6 — 8). D i e u n t e r d e n G e f ä ß e n 
u n d a u s i h r e m B e r e i c h z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n e n k a l z i n i e r t e n K n o c h e n w e i s e n a u f e in B r a n d s c h ü t t u n g s g r a b 
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h in . F u n d e : a ) Tas se von le icht a u s l a d e n d e m .Mündungsrand , g e d r ü c k t e m B a u c h u n d f l a c h e m B o d e n , m i t hoch 
übe r s t änd igem H e n k e l . De r B a u c h ist von e iner p las t i schen , s ch rägen , t u r b a n f ö r m i g g e d r e h t e n K a n n e l ü r e be-
deck t . Gräul ich b r a u n . H : 6,5 c m ; M d m : 6,6 cm; B d m : 3,1 cm. T a f . X V 6. — b) K l e i n e Tas se v o n t r i c h t e r f ö r m i g 
v e r l a u f e n d e m H a l s , f l a c h e m B o d e n , leicht ü b e r s t ä n d i g e m , auf d e r Schu l t e r s i t z e n d e m H e n k e l . D e r Großte i l des 
Halses ist f r a g m e n t i e r t . Die S c h u l t e r u n d der B a u c h sind von zwei u m l a u f e n d e n , g e k e r b t e n R i p p e n verz ie r t . 
Gräu l i chb raun . H : 6 cm; B d m : 3,3 c m . Ta f . X V 7. — c) Kugel ige Tas se von le ich t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , 
g e d r ü c k t e m B a u c h , f l a c h e m B o d e n . D e r hoch ü b e r s t ä n d i g e H e n k e l s i t z t auf de r Schu l t e r , wo sich in dre i G r u p p e n 
angebrach te , a u s s enk rech t en E i n r i t z u n g e n b e s t e h e n d e Verz ie rungen be f inden . G r ä u l i c h b r a u n . H : 7,2 c m : M d m : 
6,4 cm; B d m : 3,5 c m . T a f . X V 8. 
Grab 6 
D a s e ine un rege lmäß ig ova le Form ze igende , u n g e f ä h r 70 X 50 cm g r o ß e G r a b war bis z u r Tiefe von 
e inem ha lben M e t e r ausgehoben . A l s Be igaben w u r d e n zwei Tassen (Taf . X V I 1 , 2) u n d e in B e c h e r (Taf . X V I 3) 
v o r g e f u n d e n . I n d e r G r u b e w a r e n ke ine ka l z in i e r t en K n o c h e n w a h r z u n e h m e n , ers t n a c h de r F re i l egung de r Tas-
s e n k a m e n e in ige ka lz in ie r te K n o c h e n s t ü c k c h e n z u m Vorschein . 
F u n d e : a ) Tasse m i t le icht a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , ged rück t -kuge l i gem B a u c h u n d f l a c h e m Bo-
den . Der s t a r k ü b e r s t ä n d i g e B a n d h e n k e l s i tz t a u f d e r Schul te r des Gefäßes , die r i n g s u m l a u f e n d e , s enk rech t e 
E i n r i t z u n g e n , v o n schrägen , buoke la r t igen R i p p e n gegl ieder t , ve rz i e r en . G r ä u l i c h b r a u n . H : 7 cm; M d m : 6,9 c m : 
B d m : 4,2 c m . T a f . X V I 2. — b) Tasse v o n leicht a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , kuge l igem B a u c h , f l a c h e m B o d e n . 
D e r auf der S c h u l t e r s i tzende H e n k e l ist hoch ü b e r s t ä n d i g . Die S c h u l t e r verz ieren r i n g s u m l a u f e n d e , s e n k r e c h t e 
E in r i t zungen ; d iese O r n a m e n t i k ist von schrägen , buoke la r t igen R i p p e n gegl ieder t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 6,2 c m ; 
M d m : 6,5 c m ; B d m : 3,5 cm. T a f . X V I 1. — c) K l e i n e r Becher v o n a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d u n d f l a c h e m 
Boden . Der r a n d s t ä n d i g e H e n k e l s i t z t auf der S c h u l t e r , die aus s e n k r e c h t e n E i n r i t z u n g e n b e s t e h e n d e G r u p p e n 
und spi tze B u c k e l verz ieren . G r ä u l i c h b r a u n . H : 5 ,5 cm; M d m : 6 c m ; B d m : 3 c m . T a f . X V I 3. 
Grab 7 
U n m i t t e l b a r neben d e m vorh in e r w ä h n t e n Grab , in e iner oblongen, 150 x 80 c m g roßen G r u b e k a m aus 
I m-Tiefe ein S k e l e t t hervor . D a s au f seiner l i n k e n Sei te l iegende Ske le t t w a r m i t d e m Schäde l n a c h N — N W 
or ient ier t . Die L ä n g e des H o c k e r s k e l e t t s be t rug 90 c m . Neben den Sch ienbe inen w u r d e n a ls Be igaben eine bau-
chige K a n n e (Ta f . X V I 8), ein bauch ige r N a p f (Ta f . X V I 7 ) , eine T a s s e (Taf . X V I 5) u n d ein Beche r (Taf . X V I 6) 
u n t e r g e b r a c h t . Zwischen den sich v o r dem U n t e r k i e f e r be f ind l i chen F i n g e r k n o c h e n d e r angezogenen Arme lag 
eine konische B r o n z e n a d e l m i t d u r c h b o h r t e m K o p f (Taf . X X I V 7). 
F u n d e : a ) Bauch ige K a n n e v o n a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , au f e i n e m e t w a s e r h ö h t e n , u n t e n einge-
wölb ten F u ß s t e h e n d . Den r a n d s t ä n d i g e n B a n d h e n k e l verzieren para l le l v e r l a u f e n d e , s e n k r e c h t e E i n r i t z u n g e n , 
d a r u n t e r G r u p p e n v o n e i n g e d r ü c k t e n P u n k t e n . A u f d e m Bauch b e f i n d e t sich e ine r i n g s u m l a u f e n d e , p las t i sche 
S p i r a l o r n a m e n t i k , die von para l le len E i n r i t z u n g e n u m r a h m t w i r d . G r a u . I I : 9 c m ; M d m : 8 cm; B d m : 4,6 c m . 
T a f . X V I 8. — b) N a p f von a u s l a d e n d e m Mündungsx 'and , ged rück t -kuge l igem B a u c h u n d f l a c h e m B o d e n . D e r 
r a n d s t ä n d i g e B a n d h o n k e l s i t z t au f de r Schul te r , d i e v o n r i n g s u m l a u f e n d e n E i n r i t z u n g e n u n d B u c k e l n ve rz ie r t 
is t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 9 cm; M d m : 10 cm; B d m : 4 ,8 c m . Taf . X V I 7. — c) Tasse v o n le ich t a u s l a d e n d e m Mün-
dungs rand , g e d r ü c k t - k u g e l i g e m B a u c h und f l a c h e m Boden . D e r a u f der Schu l t e r s i t z ende B a n d h o n k e l ist s t a r k 
übe r s t änd ig . D ie Schul to r verz ie ren senkrech te E i n r i t z u n g e n ; diese O r n a m e n t i k is t v o n schrägen , bucke la r t i gen 
R i p p e n gegl ieder t . D u n k e l g r a u . H : 7,2 cm; M d m : 7,5 cm; B d m : 4 c m . Ta f . X V I 5. — d) Tasse v o n le icht aus-
l adendem M ü n d u n g s r a n d , k u r z e m H a l s , god rück tkuge l i gem B a u c h u n d f l a c h e m B o d e n . D e r r a n d s t ä n d i g e , au f 
fier Schul te r s i t z e n d e f r a g m e n t i e r t e Henke l w a r u r sp rüng l i ch ü b e r s t ä n d i g . Die S c h u l t e r verz ie ren s e n k r e c h t e 
E in r i t zungen , d ie v o n w a a g e r e c h t e n , b u c k e l a r t i g e n R i p p e n gegl ieder t s ind . G r ä u l i c h b r a u n . I I : 7 c m ; M d m : 
6,7 cm; B d m : 3 c m . T a f . X V I 6. — e) B r o n z e n a d e l m i t kon i schem K o p f . D e r K o p f is t d u r c h b o h r t , die Xade l 
f r a g m e n t i e r t . T a f X X I V 7. 
Grab 8 
Die U m r i s s e des G r a b e s w a r e n n u r z ieml ich t ief w a h r z u n e h m e n . I n de r ob longen , 1 8 0 x 9 0 c m großen 
G r u b e lag in 150 cm-Tiefe d a s in ziemlich g u t e m E r h a l t u n g s z u s t a n d bef indl iche Ske le t t . D a s in Hocke r l age , au f 
die rechte Sei te ge leg te Ske le t t w a r u r sp rüng l i ch m i t d e m Schädel n a c h S — W g e r i c h t e t . Die L ä n g e des u r sp rüng -
lieh großen S k e l e t t s b e t r u g in Hocker lage 150 c m . I n der r ech t se i t igen K n i e k e h l e f a n d e n wir e inen N a p f (Taf . 
X V I 4), v o r d e m Ges ich t schäde l die W a n d s c h e r b e e iner Schüssel a l s Beigabe vo r . 
F u n d e : a ) N a p f v o n a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , g e d r ü c k t e m B a u c h u n d f l a c h e m B o d e n . D e r r a n d -
s tändige , au f d e r Schu l t e r s i t z ende B a n d h e n k e l i s t le icht ü b e r s t ä n d i g . Auf d e r S c h u l t e r u n d a m B a u c h laufen 
zwei paral lele, e i ngeke rb t e R i p p e n r i ngshe rum. G r ä u l i c h b r a u n . H : 9 cm; M d m : 9 c m ; T a f . X V I 4. — b) W a n d -
seherben eines G e f ä ß e s . 
Grab 9 
I m Zuge de r E r s c h l i e ß u n g f a n d e n wi r v e r h ä l t n i s m ä ß i g t ie f die G e f ä ß e des B r a n d g r a b e s , die u n g e f ä h r 
in einer ova len , 60 X 70 cm g r o ß e n G r u b e u n t e r g e b r a c h t wurden . I n der 90 c m t i e f en G r u b e w u r d e n eine K a n n e , 
Tasse und ein Schüsse lchen n e b e n den E i n g e ä s c h e r t e n h ingelegt . Die ka lz in ie r ten K n o c h e n lagen ze r s t r eu t in 
der Grube (Taf . X V I I 1. 3, 2, T a f . X X I I 6). 
F u n d e : a ) Kuge l scgmen t fö rmiges Schüsse lchen m i t e ingezogenem M ü n d u n g s r a n d . D e r H e n k e l ist 
l in ters tändig , b r e i t u n d t u n n e l a r t i g d u r c h b o h r t . D e n B a u c h verz ie ren vier B u c k e l m i t k re i s förmiger K a n n e l ü r e . 
Der e ingewölb te B o d e n ist v o n e iner r i n g s u m l a u f e n d e n E i n g l ä t t u n g u m r a h m t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 5,5 c m ; M d m : 
11,5 cm; B d m : 2,6 c m . T a f . X V I I 2. T a f . X X I I 6. — b) K a n n e m i t t r i c h t e r f ö r m i g e m H a l s , g e d r ü c k t e m B a u c h 
u n d f l a c h e m B o d e n . Der auf de r Schu l t e r s i t z e n d e B a n d h e n k e l i s t hoch ü b e r s t ä n d i g , de r B a u c h d u r c h schräge 
K a n n e l ü r e n g e r i p p t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 9,2 c m ; M d m : 8,5 cm; B d m : 4,5 cm. T a f . X V I I 1. c) Tasse m i t k u r z e m , 
sich v e r s c h m ä l e r n d e m H a l s u n d v o n leicht g e w ö l b t e r , sich s t u m p f k e g e l f ö r m i g g e s t a l t e n d e r F o r m . Auf e inem 
e t w a s e r h ö h t e m B o d e n . Der a u s d e r Schul te r h e r v o r t r e t e n d e b r e i t e Henke l is t u n t e r s t ä n d i g . G r ä u l i c h b r a u n . H : 
7,7 em; M d m : 7,5 c m ; B d m : 5,7 e m . Ta f . X V I I 3. 
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Grab 10 
I n d e m b is z u e i n e r T i e f e v o n 160 c m a u s g e w o r f e n e n , o b l o n g e n G r a b f a n d e n w i r in s c h l e c h t e m E r h a l -
t u n g s z u s t a n d ein a u f d i e l i n k e S e i t e g e l e g t e s S k e l e t t . D a s G r a b w a r 1 8 0 x S 0 c m g r o ß , d ie L ä n g e d e s H o c k e r -
s k e l e t t s 140 c m . N e b e n d e m m i t d e m K o p f n a c h N — W o r i e n t i e r t e n T o t e n w u r d e n m e h r e r e B e i g a b e n h i n g e l e g t . 
V o r d e n O b e r s c h e n k e l b e i n e n l a g e i n e K a n n e ( T a f . X V I I 5), in d e r K n i e k e h l e e ine S c h ü s s e l ( T a f . X V I I 6), i n d e r 
S c h ü s s e l e in B e c h e r ( T a f . X V I I 4) , b e i d e n F u ß k n o c h e n e i n e T a s s e ( T a f . X V I I 7). Z w i s c h e n d e n b e i d e n S c h i e n -
b e i n e n f a n d e n w i r d i e B r u c h t s t ü c k e e i n e r H o f t n a d e l ( T a f . X X I V 6), u n t e r d e m U n t e r k i e f e r , z w i s c h e n d e n I l a n d -
k n o c h e n e in k e g e l f ö r m i g e s , g e d r e h t e s , t o r d i e r t e s B r o n z e n a d e l p a a r m i t d u r c h b o h r t e m K o p f ( T a f . X X I V 4, 5). 
U n m i t t e l b a r d a r ü b e r , a u f d e m S c h ä d e l d a c h l a g e i n e H e f t n a d e l ( T a f . X X I V 3). 
F u n d e : a ) B a u c h i g e K a n n e m i t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , a u f e i n e m e r h ö h t e n , u n t e n e i n g e w ö l b t e n 
B o d e n . D e r r a n d s t ä n d i g e b r e i t e B a n d h e n k o l s i t z t a u f d e r S c h u l t e r . D e n H a l s v e r z i e r e n r i n g s u m l a u f e n d e , m i t 
e i n g e d r ü c k t e n P u n k t e n u m r a h m t e E i n r i t z u n g e n . D i e a m B a u c h r i n g s u m l a u f e n d e , p l a s t i s c h e S p i r a l b u c k e l o r n a -
m e n t i k i s t v o n p a r a l l e l e n E i n r i t z u n g e n u m r a h m t . D e n B o d e n u m s ä u m t e i n e r i n g s u m l a u f e n d e E i n g l ä t t u n g . G r a u . 
H : 14 e m ; M d m : 10 c m ; B d m : 5 ,5 c m . T a f . X V I I 5. — b ) S c h ü s s e l m i t d o p p e l t e m M ü n d u n g s r a n d u n d s t u m p f -
k e g e l f ö r m i g e m B a u c h . D e r s c h m a l e H e n k e l g e h t a u s d e m u n t e r e n R a n d t e i l h e r v o r , d e r u n d r e i S e i t e n h a l b k r e i s -
f ö r m i g a u s g e s c h n i t t e n u n d a n b e i d e n S e i t e n d e r A u s s c h n i t t e s e n k r e c h t g e k e r b t i s t . D e n B a u c h v e r z i e r e n r i n g s -
u m l a u f e n d e K a n n e l ü r e n , u n t e r d e n e n m i t B e s e n s t r i c h e n g e r a u h t e V e r z i e r u n g e n , s o w i e a u s j e d r e i i n e i n e r R e i h e 
u n t e r g e b r a c h t e n , l i n s e n f ö r m i g e n V e r t i e f u n g e n b e s t e h e n d e G r u p p e n . D e n e i n g e w ö l b t e n B o d e n u m r a h m e n r i n g s -
u m l a u f e n d e E i n g l ä t t u n g e n u n d e i n g e k e r b t e R i p p e n . G r ä u l i c h b r a u n . H : 8 ,2 e m ; M d m : 20 c m ; B d m : 5 ,8 c m . T a f . 
X V I I 6. T a f . X X 5. — c ) B e c h e r m i t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , d o p p e l t s t u m p f k e g e l f ö r m i g e m B a u c h u n d 
l e i c h t e i n g e w ö l b t e m B o d e n . A n d e r B r u e h l i n i e d e s B a u c h e s s i n d d r e i d u r c h F i n g e r e i n d r ü c k e e n t s t a n d e n e B u c k e l -
v e r z i e r u n g e n u n t e r g e b r a c h t . D e r r a n d s t ä n d i g e H e n k e l s i t z t a u f d e r S c h u l t e r . G r ä u l i c h b r a u n . H : 5 c m ; M d m : 
ß ,5 c m ; B d m : 3 c m . T a f . X V I I 4 . — d ) T a s s e m i t t r i c h t e r f ö r m i g e m H a l s , k u g e l i g e m B a u c h u n d e i n g e w ö l b t e m 
B o d e n . D e r B a n d h e n k e l i s t h o c h ü b e r s t ä n d i g u n d s i t z t a u f d e r S c h u l t e r . D e n B a u c h v e r z i e r e n s e n k r e c h t e E i n -
r i t z u n g e n , d ie v o n s e n k r e c h t e n , r i p p e n a r t i g e n B u c k e l n g e g l i e d e r t s i n d . G r ä u l i c h b r a u n . H : 6 ,8 c m ; M d m : 6 ,5 c m ; 
B d m : 3 ,2 c m . T a f . X V I I 7. — e) B r u c h s t ü c k e i n e r b r o n z e n e n H e f t n a d e l . T a f . X X I V 6. — f l ) B r o n z e n a d e l m i t 
k e g e l f ö r m i g e m , d u r c h b o h r t e m K o p f . D i e f r a g m e n t i e r t e N a d e l i s t g e k r ü m m t u n d t o r d i e r t . L : 15 c m . T a f . X X I V 
4 . — f „ ) B r o n z e n a d e l m i t k e g e l f ö r m i g e m , d u r c h b o h r t e m K o p f , d ie N a d e l is t g e k r ü m m t u n d t o r d i e r t . L : 14,3 c m . 
T a f . X X I V 5. — g) B r u c h s t ü c k e i n e r B r o n z e n a d e l . T a f . X X I V 3. 
Grab 11 
I m Z u g e d e r F r e i l e g u n g d e s G r a b e s k a m e n a u s d e r u n g e w ö h n l i c h s t a r k v e r f ä r b t e n S c h i c h t c h a r a k t e r -
l o s e S c h e r b e n u n d T i e r k n o c h e n z u m V o r s c h e i n , s o d a n n z e i c h n e t e s i eh e t w a s t i e f e r d e r r e g e l r e c h t e G r a b f l e c k a b . 
D i e o b l o n g e G r u b e w a r 180 X 100 c m g r o ß . D a s in 150 c m - T i e f e a u f d e r r e c h t e n S e i t e i n H o c k e r l a g e g e l e g e n e S k e -
l e t t w a r m i t d e m S c h ä d e l n a c h S — О o r i e n t i e r t . D a s S k e l e t t h a t t e in d e r H o c k e r l a g e e i n e L ä n g e v o n 150 c m . B e i 
d e n F u ß k n o c h e n w a r e n e in g r ö ß e r e r N a p f ( T a f . X X I I 1), z w i s c h e n d e n O b e r s c h e n k e l - u n d S c h i e n b e i n e n e i n e 
S c h ü s s e l ( T a f . X X I I 2), v o r d e m B e c k e n s c h a u f e l e in a n d e r e r N a p f ( T a f . X X I I 3), u n t e r d e n E l l b o g e n e in s e h ü s -
s e l f ö r m i g o s G e f ä ß ( T a f . X X I I I l a — с ) , b e i d e n H a n d k n o c h e n a l s B e i g a b e e i n e T a s s e ( T a f . X X I I I 2 a — e) h i n g e l e g t . 
F u n d e : a ) N a p f m i t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , g e d r ü c k t - k u g e l i g e m B a u c h , l e i c h t e i n g e w ö l b t e m 
B o d e n , r a n d s t ä n d i g e m , a u f d e r S c h u l t e r s i t z e n d e n u n d ü b e r s t ä n d i g e m B a n d h e n k e l . A u f d e r S e i t e g e g e n ü b e r d e i n 
H e n k e l e r h ö h t s i ch d e r M ü n d u n g s r a n d a u s g u ß r o h r f ö r m i g . D e n H a l s v e r z i e r t e i n e d o p p e l t e , p a r a l l e l r i n g s u m -
l a u f e n d e E i n r i t z u n g , d i e S c h u l t e r e i n e ä h n l i c h e , s o w i e V - f ö r m i g e i n g e r i t z t e u n d a u s e i n g e d r ü c k t e n K r e i s e n be -
s t e h e n d e O r n a m e n t i k . D e r B a u c h i s t v o n e i n e r s c h a r f e n , v o n p a r a l l e l e n E i n r i t z u n g e n u m r a h m t e n , t u r b a n a r t i g 
f a c e t t i e r t e n , r i n g s u m l a u f e n d e n V e r z i e r u n g b e d o c k t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 10 ,7 c m ; M d m : 9,3 c m ; B d m : 4 ,5 c m . 
T a f . X X I I 1. — b ) K u g e l s e g m e n t f ö r m i g e S c h ü s s e l m i t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , e i n g e w ö l b t e m B o d e n , a u s 
d e r S c h u l t e r a u s g e h e n d e m H e n k e l . D e r R a n d u n d d i e S c h u l t e r s i n d g e k e r b t , d a r u n t e r l ä u f t e i n e p a r a l l e l e E i n -
r i t z u n g r i n g s h e r u m . D e n B a u c h v e r z i e r e n n a c h u n t e n r e i c h e n d e , g r o ß e , s p i t z e B u c k e l , d i e v o n e i n e r s p i r a l f ö r m i -
g e n E i n g l ä t t u n g u m s ä u m t s i nd . Z w i s c h e n d e n B u c k e l n s i n d j e d re i , a u s e i n e r l i n s e n f ö r m i g e i n g e d r ü c k t e n Ver -
z i e r u n g a u s g e h e n d e , s e n k r e c h t e E i n r i t z u n g e n , d ie in e i n e r ä h n l i c h e n , l i n s e n f ö r m i g e n V e r z i e r u n g a u s l a u f e n . A u c h 
a n b e i d e n Se i t en d e r L i n i e n b ü n d e l i s t j e e i n e l i n s e n f ö r m i g e V e r t i e f u n g z u s e h e n . D e n B o d e n d e r S c h ü s s e l u m r a h -
m e n E i n g l ä t t u n g e n , E i n r i t z u n g e n u n d R i p p e n . D u n k e l g r a u . I I : 10 c m ; M d m : 19,4 c m ; B d m : 4 , 5 c m . T a f . X X I I 
2. — c ) N a p f m i t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , g e d r ü c k t - k u g e l i g e m B a u c h , e i n g e w ö l b t e m B o d e n . D e r a u s d e m 
M ü n d u n g s r a n d a u s g e h e n d e , a u f d e r S c h u l t e r s i t z e n d e B a n d h e n k e l i s t ü b e r s t ä n d i g . A u f d e r S c h u l t e r l ä u f t e i n e 
p a r a l l e l e E i n r i t z u n g r i n g s h e r u m . D e n B a u c h v e r z i e r e n d r e i m i t h a l b k r e i s f ö r m i g e n E i n r i t z u n g e n u n d E i n g l ä t -
t u n g e n ger i l l te , s p i t z e B u c k e l . Z w i s c h e n d i e s e n s i n d d i c h t e , s e n k r e c h t e E i n r i t z u n g e n u n t e r g e b r a c h t . D u n k e l g r a u . 
H : 9 ,2 c m ; M d m : 10 ,3 c m ; B d m : 4 c m . T a f . X X I I 3. — d ) F r a g m e n t e e i n e s G e f ä ß e s m i t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s -
r a n d , f l a c h e m B o d e n u n d H e n k e l . D u n k e l g r a u . T a f . X X I I I l a — с . — e ) F r a g m e n t e e i n e r k l e i n e n T a s s e m i t a u s -
l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d u n d e i n g e w ö l b t e m B o d e n . A u f d e m F r a g m e n t b e f i n d e t s i c h e i n e s p i t z e , h a l b k r e i s f ö r m i g 
g e r i l l t e B u c k e l v e r z i e r u n g , e i ne a u s s e n k r e c h t e n , p a r a l l e l e n E i n r i t z u n g e n u n d l i n s e n f ö r m i g e n E i n t i e f u n g e n b e -
s t e h e n d e O r n a m e n t i k . G r ä u l i c h b r a u n . T a f . X X I I I 2a — e. 
Grab 12 
I n d e m 160 c m t i e f e n , o b l o n g e n , 170 X 100 c m g r o ß e n G r a b f a n d e n w i r d a s S k e l e t t i n e i n e r L a g e , d i e 
v o n d e r üb l i chen a b w e i c h t . D e r S c h ä d e l d e s a u f d e m R ü c k e n g e l e g e n e n S k e l e t t s w a r a u f d e m S c h ä d e l d a c h ge -
s t e l l t , d i e S c h i e n b e i n e l a g e n d u r c h e i n a n d e r . D i e L ä n g e d e s H o c k e r s k e l e t t s b e t r u g 140 c m . N e b e n d e m u r s p r ü n g -
l i c h n a c h N — W o r i e n t i e r t e n T o t e n w u r d e n e ine t i e f e S c h ü s s e l , e in T o p f v o r d e n S c h i e n b e i n e n ( T a f . X X 4, T a f . 
X X I I I 3), f e r n e r z w i s c h e n d e m S c h ä d e l u n d d e m l i n k e n O b e r a r m b e i n e i n e b r o n z e n e TTef tnade] a l s B e i g a b e h i n -
g e l e g t ( T a f . X X I V 2). 
F u n d e : a ) T i e f e S c h ü s s e l m i t d o p p e l t e m M ü n d u n g s r a n d u n d s t u m p f k e g e l f ö r m i g e m B a u c h . D e r b r e i t e 
H e n k e ] g e h t a u s d e m u n t e r e n M ü n d u n g s r a n d h e r v o r . A u f d e m u n t e r e n R a n d b e f i n d e n s i ch a n d r e i S e i t e n l e i c h t e , 
z i p f e l f ö n n i g c V e r z i e r u n g e n . B r a u n , m i t g r a u e n F l e c k e n . H : 10 c m ; M d m : 16 e m ; B d m : 8 c m . T a f . X X 4. — b) 
W a n d s c h e r b e e i n e s m i t B e s e n s t r i c h e n g e r a u h t e n T o p f e s . H e l l b r a u n . T a f . X X T Ï 1 3. c.) B r o n z e n e H e f t n a d e l , 
m i t l a n g e r , s c h m a l e r Ö s e . L : 22 o m . T a f . X X T V 2. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 20, 1063 
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Acta Archaeologica Academiae Scientiarnm Hungaricae 20, 1968 
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Grab 13 
I n d e r 130 c m l a n g e n , 80 c m b r e i t e n , u n g e f ä h r o b l o n g e n G r u b e k a m a u s H O c m - T i e f c e in H o c k e r s k e l e t t 
in s c h l e c h t e m E r h a l t u n g s z u s t a n d z u m V o r s c h e i n . D i e L ä n g e d e s m i t d e m S c h ä d e l n a c h S — О o r i e n t i e r t e n 
H o e k o r s k e l e t t s w a r 90 c m . A l s B e i g a b e n f a n d e n w i r i n d e r K n i e k e h l e e i n e T a s s e ( T a f . X V I I I 3), e i n e Schüsse l 
( T a f . X Y T I T 2) u n d e i n e n N a p f ( T a f . X V I I I 4) , b e i d e n U n t e r a r m k n o c h e n e i n e n B e c h e r ( T a f . X V I I I 1) u n t erge-
b r a c h t . 
F u n d e : а ) T a s s e m i t l e i c h t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , g e d r ü c k t - k u g e l i g e m B a u c h u n d e i n g e w ö l b t e m 
B o d e n . D e r h o c h ü b e r s t ä n d i g e H e n k e l s i t z t a u f d e r S c h u l t e r . A u f d e m B a u c h w e c h s e l n s i c h s e n k r e c h t e , p a r a l l e l e 
E i n r i t z u n g e n u n d s e n k r e c h t e , b u c k e l a r t i g e R i p p e n . U n t e r d e m A n s a t z d e s H e n k e l s s i e h t m a n e ine l i n s e n f ö r m i g e 
V e r z i e r u n g . G r ä u l i c h b r a u n . H : 7 c m ; M d m : 8 c m ; B d m : 3 ,5 c m . T a f . X V I I I 3 . — b ) K u g e l s e g m e n t f ö r m i g e Schüs-
sel m i t g e r i l l t e m M ü n d u n g s r a n d u n d l e i c h t e i n g e w ö l b t e m B o d e n . M i t u n m i t t e l b a r u n t e r d e m M ü n d u n g s r a n d 
a u s g e h e n d e m , b r e i t e m , t u n n e l f ö r m i g d u r c h b o h r t e m H e n k e l . D e r B a u c h i s t m i t B e s e n s t r i c h e n v e r z i e r t , d e n Bo-
d e n u m r a h m t e i n e r i n g s u m l a u f e n d e E i n g l ä t t i m g . G r ä u l i c l i b r a u n . I I : G c m ; M d m : 15 ,5 c m ; B d m : 6 , 5 c m . T a t . 
X V n i 2. — c ) N a p f m i t t r i c h t e r f ö r m i g e m H a l s , d o p p e l s t u i n p f k e g e l f ö r m i g e m B a u c h u n d l e i c h t e i n g e w e i h t em 
B o d e n . D e r r a n d s t ä n d i g e B a n d h e n k e l s i t z t a u f d e r S c h u l t e r . D e n B a u c h v e r z i e r e n g e d r ü c k t e , h a l b k r e i s f ö r m i g 
g e r i l l t e B u c k e l . G r ä u l i c h b r a u n . H : 7 ,5 c m ; M d m : 8 ,8 c m ; B d m : 3 ,8 c m . T a f . X V I I I 4. - d ) B e c h e r m i t a u s l a d e n -
d e m M ü n d u n g s r a n d , g e d r ü c k t e m B a u c h u n d f l a c h e m B o d e n . D e r r a n d s t ä n d i g e H e n k e l s i t z t a u f d e r S c h u l t e r . 
Die S c h u l t e r i s t v o n e i n e r a u s P u n k t e n b e s t e h e n d e n r i n g s h e m m l a u f e n d e n R e i h e , e i n e r e i n g e r i t z t e n O r n a m e n t i k 
v e r z i e r t , d a r u n t e r w e c h s e l n s i c h a u s j e d r e i s e n k r e c h t e n E i n r i t z u n g e n h e r v o r g e g a n g e n e G r u p p e n u n d k le ine 
B u c k e l v e r z i e r u n g e n . D u n k e l g r a u . H : G e r n ; M d m : 6 , 6 c m ; B d m : 3 , 5 c m . T a f . X V I I I 1. 
Grab 14 
I n d e r s i ch s e h r s c h w a c h a b z e i c h n e n d e n G r u b e k a m a u s k a u m 50 c m - T i e f e e i n e m i t d e r M ü n d u n g n a c h 
o b e n s t e h e n d e U r n o z u m V o r s c h e i n . I m I n n e r e n d e r U r n e iva ron k a l z i n i e r t e K n o c h e n . ( T a f . X X 2). 
F u n d e : B a u c h i g e U r n e v o n a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , k u r z e m H a l s u n d f l a c h e m B o d e n . D i e W a n -
d u n g i s t g r o b b e a r b e i t e t , d e r B a u c h d u r c h B e s e n t r i c h e v e r z i e r t . D i e S c h u l t o r v e r z i e r e n v i e r , g e g e n s t ä n d i g e D o p -
p e l b u c k e l . H e l l b r a u n . H : 32 e m ; M d m : 19,5 e m ; B d m : 9 c m . T a f . X X 2. 
Grab 15 
I n d e m 130 X 80 c m g r o ß e n , o b l o n g e n G r a b w a r e n n u r S c h ä d e l u n d e in ige O b e r a r m k n o c h e n f e s t s t e l l b a r . 
I n d e r a n d e r e n H ä l f t e d e s G r a b e s b e f a n d e n s i c h e i n B e c h e r ( T a f . X V T I I 5) u n d e i n e T a s s e ( T a f . X V I I I 6). A u s 
d e r S — О o r i e n t i e r t e n G r u b e k a m e n d i e F u n d e a u s 1 m - T i e f e h e r v o r . 
F u n d e : a ) B e c h e r m i t w a a g e r e c h t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d d o p p e l s t u m p f k e g e l f ö r m i g e m B a u c h , 
l e i c h t e i n g e w ö l b t e m B o d e n . D e r r a n d s t ä n d i g e B a n d h e n k e l s i t z t a u f d e r S c h u l t e r . G r ä u l i c h b r a u n . H : 5 , 5 c m : 
M d m : 6 , 5 c m ; B d m : 2 ,5 c m . T a f . X V I I I 5. — b) T a s s e m i t l e i ch t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , k u g e l i g e m B a u c h 
u n d f l a c h e m B o d e n . D e r a u f d e r S c h u l t e r s i t z e n d e H e n k e l i s t ü b e r s t ä n d i g . D i e a u f d e m B a u c h p a r a l l e l v o r l a u f e n -
d e n , s e n k r e c h t e n E i n r i t z u n g e n , s e n k r e c h t e n , b u c k e l a r t i g e n R i p p e n u n d l i n s e n f ö r m i g e n , e i n g e t i e f t e n V e r z i e r u n -
gen s i n d a b w e c h s e l n d a n z u t r e f f e n . G r ä u l i c h b r a u n . H : 6 c m ; M d m : 6 , 5 c m ; B d m : 3 , 5 c m . T a f . X V I I I 6. 
Grab 16 
D a s a u s 120 e m - T i e f e , a l s o e t w a s t i e f e r a l s d a s v o r h e r i g e , l i e r v o r g e k o m m e n e S k e l e t t l a g a u f d e r l i n k e n 
Se i t e , w a r m i t d e m S c h ä d e l n a c h N — W o r i e n t i e r t . I n d e m a n n ä h e r n d v i e r e c k i g e n , 160 X 80 c m g r o ß e n G r a b w a r 
d a s i n s e h l e c h t e m E r h a l t u n g s z u s t a n d v o r g e f u n d e n e H o c k e r s k e l e t t 125 c m l a n g . I n d e r K n i e k e h l e w a r e n e ine 
S c h ü s s e l ( T a f . X X I I 4) , v o r d e n b e i d e n U n t e r a r m k n o c h e n e ine K a n n e ( T a f . X V I I I 7), v o r d e m G e s i c h t s c h ä d e l 
e in B e c h e r ( T a f . X V I I I 8) u n d h i n t e r d e m H i r n s c h ä d e l e i n e l a n g e B r o n z e n a d e l u n t e r g e b r a c h t ( T a f . X X I V 1). 
F u n d e : a ) K u g e l s e g m e n t f ö r m i g e S c h ü s s e l v o n e i n g e z o g e n e m M ü n d u n g s r a n d u n d e i n g e w ö l b t e m B o d e n . 
U n t e r s t ä n d i g b e f i n d e t s i ch e i n s i c h b r e i t d a h i n z i e h e n d e r , t u n n e l a r t i g d u r c h b o h r t e r H e n k e l . D i e S c h u l t e r ve rz ie -
r e n p a r a l l e l e , w a a g e r e c h t e i n g e r i t z t e L i n i e n , d e n B a u c h n a c h u n t e n r e i c h e n d e , s p i t z e B u c k e l . D i e B u c k e l s ind 
v o n e i n g e g l ä t t e t e n u n d e i n g e r i t z t e n L i n i e n u m r a h m t . Z w i s c h e n d e n B u c k e l v e r z i e r u n g e n b e f i n d e t s i ch u n t e n u n d 
o b e n e i n e m i t j e z w e i E i n g l ä t t u n g e n v e r b u n d e n e l i n s e n a r t i g e V e r t i e f u n g . D e r B o d e n i s t v o n e i n e r r i n g s u m l a u f e n -
d e n E i n g l ä t t u n g u n d E i n r i t z u n g u m r a h m t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 8,5 c m ; M d m : 17 c m ; B d m : 3 c m . T a f . X X I I 4. 
b ) K a n n e m i t t r i c h t e r f ö r m i g e m H a l s , g e d r ü c k t - k u g e l i g e m B a u c h u n d f l a c h e m B o d e n . D e r a u s d e m M ü n d u n g s -
r a n d a u s g e h e n d e , a u f d e r S c h u l t e r s i t z e n d e B a n d h e n k e l i s t ü b e r s t ä n d i g . D e n H e n k e l v e r z i e r e n p a r a l l e l v e r l a u -
f e n d e , s e n k r e c h t e E i n r i t z u n g e n . A n d e r S c h u l t e r i s t e in r i n g s u m l a u f e n d e s , e i n g e r i t z t e s L e i t e r m u s t e r u n t e r g e b r a c h t . 
Den B a u c h v e r z i e r t e i n e p l a s t i s c h e , e i n g e k e r b t e , s c h r ä g e K a n n c l ü r e , d i e s e O r n a m e n t i k i s t v o n e i n e r E i n r i t z u n g 
u m r a h m t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 11 c m ; M d m : 9 c m ; B d m : 5 ,7 c m . T a f . X Y I I I 7. — c ) B e c h e r m i t a u s l a d e n d e m 
M ü n d u n g s r a n d , s t u m p f k e g e l f ö r m i g e m B a u c h . D e r r a n d s t ä n d i g e , a u f d e r S c h u l t e r s i t z e n d e H e n k e l i s t f r a g m e n -
t i e r t . A u f d e r S c h u l t e r u n d a m B a u c h l a u f e n z w e i p a r a l l e l e , e i n g e k e r b t e R i p p e n r i n g s h e r u m . G r ä u l i c h b r a u n . H : 
4 . 5 c m : M d m : б c m ; B d m : 2,7 c m . T a f . X V I I I Я . — d ) L a n g e B r o n z e n a d e l , d e r K o p f i s t f r a g m e n t i e r t . T a f . X X I V 1. 
Grab 17 
I n d e m 120 X 70 c m g r o ß e n , o b l o n g e n G r a b s t i e ß e n w i r i n 120 c m - T i e f e a u f e i n H o c k e r s k e l e t t . E s l ag 
a n d e r r e c h t e n S e i t e n a c h S — О o r i e n t i e r t . D i e L ä n g e d e s in s e h l e c h t e m E r h a l t u n g s z u s t a n d v o r g e f u n d e n e n Ske-
l e t t e s b e t r u g i n d e r H o c k e r l a g e 1 m . A l s B e i g a b e n w a r e n b e i m F u ß e i n e S c h ü s s e l ( T a f . X X I 1), d a r i n e i n e K a n n e 
( T a f . X X I 2) u n d d a r ü b e r e in k l e i n e r B e c h e r ( T a f . X X I 3) u n t e r g e b r a c h t . 
F u n d e : a ) S c h ü s s e l m i t d o p p e l t e m M ü n d u n g s r a n d , s t u m p f k e g e l f ö r m i g e m B a u c h u n d e i n g e w ö l b t e m 
B o d e n . D e r a u s d e m u n t e r e n M ü n d u n g s r a n d h e r v o r t r e t e n d e H e n k e l i s t b r e i t , t u n n e l f ö r m i g d u r c h b o h r t . D e n 
u n t e r e n R a n d v e r z i e r e n in r e g e l m ä ß i g e m A b s t a n d v o n e i n a n d e r s e c h s Z i p f e l . A m B a u c h b e f i n d e t s i ch z w i s c h e n 
zwei h e r u m l a u f e n d e n , p a r a l l e l e n E i n r i t z u n g e n e i n e v o n B e s e n s t r i c h e n h e r r ü h r e n d e V e r z i e r u n g . D o n B o d e n u m -
r a h m t e i n e r i n g s u m l a u f e n d e d o p p e l t e E i n g l ä t t u n g , d e r e n i n n e r e r g e r i p p t e r Te i l g e k e r b t i s t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 
6.6 c m ; M d m : 16 ,5 c m ; B d m : 3 c m . T a f . X X I 1. — b) B a u c h i g e K a n n e m i t l e i c h t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d 
u n d f l a c h e m B o d e n . D e r a u s d e m R a n d h e r v o r t r e t e n d e b r e i t e B a n d b e n k e l i s t ü b e r s t ä n d i g . D e n H a l s v e r z i e r e n 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 20, 1968 
108 f. k ő s z e g i 
. I 1 20cm 
^ 0 C Г N 1 
/ / 7.5' Hi 
G r a b 11, 13, Iii 
e ine r i n g s u m l a u f e n d e paral le le E i n r i t z u n g und d a r u n t e r in einer R e i h e u n t e r g e b r a c h t e G r u p p e aus e i n g e d r ü c k t e n 
P u n k t e n . A m B a u c h b e f i n d e t sich e ine r i ngsumlau fende , p las t ische S p i r a l b u c k e l o r n a m e n t i k , die v o n pa ra l l e l 
v e r l a u f e n d e n bogenfö rmigen E i n r i t z u n g e n u m r a h m t i s t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 10 cm; M d m : 8,6 cm; B d m : 5,5 c m . 
T a f . X X I 2. — с ) K l e i n e r Becher v o n a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , g e d r ü c k t e m B a u c h u n d f l a c h e m B o d e n , 
m i t k le inem, r a n d s t ä n d i g e m , auf de r S c h u l t e r s i t z e n d e m Henke l . H e l l b r a u n . H : 4 cm; M d m : 5 cm; B d m : 3,5 c m . 
T a f X X I 3. 
Grab 18 
U n m i t t e l b a r h i n t e r d e m e b e n g e n a n n t e n G r a b s t ießen wi r g le ichfal ls in 120 cm-Tiefe au f d a s S k e l e t t 
des Grabes Nr . 18, b z w . auf seine Ü b e r r e s t e . In d e m S —О o r i en t ie r t en , 130x 70 cm t i e f e n G r a b k a m e n v o m Ske-
l e t t n u r Schädel u n d B r u s t k o r b t e i l z u m Vorschein. I m G r a b e gab es ke ine S p u r e n von Be igaben . D a s S — О or ien-
t i e r t e Grab war 130 e m lang, 70 c m b r e i t . 
Grab 19 
I n der W i r k l i c h k e i t w a r es d a s e r s t e Grab , d a s i m L a u f e der B e r g u n g s g r a b u n g z u m Vorschein g e k o m m e n 
is t . D a »vir die dre i G e f ä ß e in einer a n n ä h e r n d ova len , 40 X 30 cm g r o ß e n G r u b e in e iner un rege lmäß ig v e r f ä r b t e n 
S c h i c h t ge funden h a b e n , sahen w i r s ie n ich t a ls G r a b a n . E r s t .später au f G r u n d d e r a u s den G e f ä ß e n z u m 
Vorschein g e k o m m e n e n mensch l i chen A s c h e wurde d e r B r a n d g r a b c h a r a k t e r des F u n d k o m p l e x e s bewiesen . D ie 
Beigaben des G r a b e s w a r e n eine Schüsse l (Taf. X X I 4, T a f . X X I I 5), ein kleiner B e c h e r (Taf . X X I 5) u n d e ine 
k l e ine Tasse (Taf . X I X 6). 
F u n d e : a ) K u g e l s e g m o n t f ö r m i g e Schüssel v o n d o p p e l t e m M ü n d u n g s r a n d u n d e ingewölb tem B o d e n , 
m i t e inem aus d e m u n t e r e n R a n d a u s g e h e n d e n H e n k e l . Diesen R a n d ve rz i e r t eine r i n g s h e m m l a u f e n d e E i n g l ä t -
t u n g u n d er ist a n d re i Stel len leicht z ip fe l fö rmig ausgeb i lde t . A m B a u c h w u r d e er u n t e r de r r i n g s h e r u m l a u f e n d e n 
E i n r i t z u n g durch Besens t r i che v e r z i e r t . U m den B o d e n l ä u f t eine d o p p e l t e E i n g l ä t t u n g r i ngsumher , deren er-
h a b e n e r Teil e i n g e k e r b t is t . Dieser i s t v o n einem a u s para l l e len E i n r i t z u n g e n b e s t e h e n d e n S t e r n m o t i v u m r a h m t . 
Gräu l i chb raun . H : 7 c m ; M d m : 14,5 c m ; B d m : 4,3 c m . T a f . X X I 4, T a f . X X I I 5• — b) Kle ine r Beche r m i t aus -
l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , g e d r ü c k t e m B a u c h u n d f l a c h e m Boden . D e r r a n d s t ä n d i g e H e n k e l s i tz t au f de r Schul-
t e r . D ie Schul ter ve rz ie ren spitz a u s l a u f e n d e Bucke lve rz ie rungen u n d senkrech te , pa ra l l e l e E i n r i t z u n g e n , G r ä u -
Aetu Areliaeologiea Aru/lemiae Scientiarum Hungaricae 20, 1988 
m i t t e l b r o n z e z e i t l i c h e s g r ä b e r f e l d i n p u s z t a s z i k s z ó 109 
l i e h b r a u n . Ы : 5 c m ; M d m : 5 ,5 c m ; B d m : 2 , 5 c m . T a f . X X L 5. — c ) T a s s e m i t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , k u -
g e l i g e m B a u c h u n d f l a c h e m B o d e n . D e r H e n k e l i s t h o c h ü b e r s t ä n d i g u n d s i t z t a u f d e r S c h u l t e r , d i e v o n e i n a n d e r 
w e c h s e l n d e n , p a r a l l e l v e r l a u f e n d e n , s e n k r e c h t e n E i n r i t z u n g e n u n d s c h r ä g e n b u c k e l a r t i g e n R i p p e n v e r z i e r t wer -
d e n . V o n d i e s e n i s t d i e e ine a b g e b r o c h e n . A u f d e m B o d e n b e f i n d e n s i e h je zwei , g e g e n s t ä n d i g e , p a r a l l e l e E i n r i t -
z u n g e n . G r ä u l i c h b r a u n . H : 7 c m ; M d m : 7,5 c m ; B d m : 3,7 c m . T a f . X I X 6. 
Grab 20 
D a s G r a b w a r g e s t ö r t , d o c h k o n n t e s e in P l a t z n a c h t r ä g l i c h g e n a u f e s t g e s t e l l t w e r d e n . D i e K n o c h e n w u r -
d e n z u r Z e i t d e r S t ö r u n g a u s d e m G r a b h i n a u s g e w o r f e n u n d so i s t u n s v o n d e r u r s p r ü n g l i c h e n L a g e d e s T o t e n 
n i c h t s m e h r b e k a n n t . D i e v e r m u t l i c h e T i e f e d e s G r a b e s b e t r u g 150 c m , u n t e r d e n B e i g a b e n f a n d e n w i r n u r d a s 
B r u c h s t ü c k e i n e r K a n n e v o r . 
F u n d e : a ) B r u c h s t ü c k e i n e r m i t S p i r a l b u c k e l o r n a m e n t v e r z i e r t e n K a n n e . 
Grab 21 
I n d e r n u r 90 X 50 c m g r o ß e n G r u b e l a g w a h r s c h e i n l i c h d a s H o c k e r s k e l e t t e i n e s K i n d e s , a n d e r r e c h t e n 
Se i t e , m i t d e m S c h ä d e l n a c h S — S O o r i e n t i e r t . D i e T i e f e d e r G r u b e b e t r u g 120 c m , d i e L ä n g e des H o c k e r s k e l e t t s 
80 c m . A l s B e i g a b e w u r d e v o r d e n O b e r s c h e n k e l b e i n e n e in k l e i n e r B e c h e r h i n g e s t e l l t . ( T a f . X X V I 2) 
F u n d e : a ) K l e i n e r , g r o b b e a r b e i t e t e r B e c h e r v o n u m g e k e h r t e r S t u m p f k e g e l f o r m . G r ä u l i c h b r a u n . 
H : 3 ,5 c m ; M d m : 5 , 5 c m ; B d m : 3 c m , T a f . X X V I 2. 
Grab 22 
I n d e m s ich i n g e r i n g e r T i e f e a b z e i c h n e n d e n , o b l o n g e n G r a b f l e c k e n m u ß t e n w i r s eh r t i e f a b g r a b e n , u n d 
n u r a u s e i n e r 180 c m - T i e f e k a m e n d a s a u f d i e r e c h t e S e i t e g e l e g t e H o c k e r s k e l e t t u n d se ine B e i g a b e n h e r v o r . 
D e r m i t d e m G e s i c h t s t e i l e in w e n i g n a c h o b e n b l i c k e n d e S c h ä d e l w a r n a c h S — О o r i e n t i e r t . D a s M a ß d e r G r u b e 
b e t r u g 160 X 90 c m , d i e L ä n g e d e s H o c k e r s k e l e t t s 135 c m . A l s B e i g e f ä ß e f a n d e n w i r v o r d e m B e c k e n e i n e T a s s e 
( T a f . X X V I 3), i n d e r K n i e k e h l e e i n e S c h ü s s e l ( T a f . X X V 1), d a r i n e i n e K a n n e ( T a f . X X V I 1) v o r . 
F u n d e : a ) E i n h e n k l i g e T a s s e m i t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d u n d g e d r ü c k t e m B a u c h . D e r M ü n d u n g s -
r a n d i s t g e k e r b t , d e n B a u c l i v e r z i e r e n d re i , h a l b k r e i s f ö r m i g k a n n e l i e r t e , g e d r ü c k t e B u c k e l u n d d ie S c h u l t e r r i n g s 
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h e r u m l a u f e n d e Ka ime lü i ' en . G r ä u l i c h b r a u n . H : (j em; B d m : 3,5 e i n T a f . X X V I 3. — b) Schüsse l von d o p p e l t e m 
M ü n d u n g s r a n d , a m u n t e r e n R a n d t e i l m i t e inem H e n k e l . D e n u n t e r e n R a n d gliedern i n g le ichem A b s t a n d von-
e i n a n d e r , h a l b m o n d f ö r m i g e A u s s c h n i t t e , de r R a n d ist v o n e iner K e r b u n g b e d e c k t u n d v o n r i n g s h e r u m l a u f e n d e n 
K a n n e l ü r e n verz ie r t . D e r Bauchte i l d e r Schüssel is t m i t Gi r land l in ien u n d Besens t r i chen b e d e c k t . U m d e n 
B o d e n laufen m e h r e r e p las t i sche B ä n d e r r i n g s h e r u m . G r ä u l i e h b r a u n . H : !) cm; M d m : 14,6 c m ; B d m : 
7 c m . T a f . X X V 1. — c ) K a n n e m i t B a n d h e n k e l , die S c h u l t e r verzieren r i n g s h e r u m l a u f e n d e E i n g l ä t t i m g e n u n d 
a u s P u n k t e n b e s t e h e n d e Re ihen , den B a u c h m i t K a n n e l ü r e n u m r a h m t e , r i n g s u m l a u f e n d e , p las t i sche Spira l -
o r n a m e n t i k . H e l l b r a u n . H : 11 cm; M d m : 9 cm; B d m . 6,5 c m . Ta f . X X V J . 1. 
Grab 23 
Ohne i rgendwelche vorher ige V e r f ä r b u n g к а ш a u s 40 om-Tiefe e ine Urne z u m Vorschein. D a wede r in 
ihr , n o c h in der U m g e b u n g Spuren v o n mensch l i che r A s c h e v o r h a n d e n w a r e n , k a n n ih re Zugehör igke i t zu e inem 
G r a b e bezweifel t w e r d e n . Dies wi rd a u c h d u r c h die T a t s a c h e u n t e r s t ü t z t , d a ß die F u n d s t e l l e sich in die R e i h e 
d e r s ich regelmäßig a b s o n d e r b a r e n G r ä b e r n i ch t e i n f ü g e n l ä ß t . 
F u n d e : a ) E i n e auf e r h ö h t e m B o d e n s tehende , b a u c h i g e U r n e m i t e inem nach o b e n zu kege l fö rmig aus-
l a u f e n d e n Hals . Die S c h u l t e r verz ier t e in le icht h e r v o r s t e h e n d e r Bucke l . F r a g m e n t i e r t , h e l l b r aun . B d m : 10 ein . 
T a f . X X V 2. — b) G r o b e , d i ckwand ige G e f ä ß s c h e r b e n . 
Grab 24 
I n dem 1 8 0 x 8 0 cm großen , u n g e f ä h r ob longen G r a b w u r d e i n I 7 0 c m - T i e f e d a s m i t s e inem Schäde l 
n a c h S — О or ien t ie r te Ske le t t a n g e t r o f f e n . D a s auf d e r r e c h t e n Seite ge legene H o c k e r s k e l e t t w a r 135 c m lang . 
A l s Be igaben w u r d e n n e b e n die S c h u l t e r e in Becher (Ta f . X X V I 5), v o r d ie Schienbeine e ine Tasse (Taf . X X V I 4), 
u n d z u den F u ß k n o c h e n eine K a n n e ( T a f . X X V I 6) h inge leg t . 
F u n d e : a ) Kle inhenk l ige T a s s e m i t w a a g e r e c h t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d . D e r M ü n d u n g s r a n d ist 
v o n r i n g s h e r u m l a u f e n d e n K a n n e l ü r e n , d ie Schul ter v o n e iner r i n g s h e r u m l a u f e n d e n E i n k e r b u n g , de r B a u c h von 
e ine r ged rück ten , m i t E i n g l ä t t u n g u m r a h m t e n , sch rägen K a n n e l ü r e v e r z i e r t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 4,5 c m ; M d m : 
6 c m ; B d m : 3 cm. T a f . X X V I 5. — b) T o n n e n f ö n n i g e , e inhenkl ige Tasse m i t scliräg a b g e s c h n i t t e n e m M ü n d u n g s -
r a n d . Gräu l i chb raun . H : 10 cm; B d m : 6,5 cm. Ta f . X X V I 4. — c) H o h e K a n n e , m i t g e d r ü c k t e m B a u c h u n d 
B a n d h e n k e l , der M ü n d u n g s r a n d is t z ipfe l för rn ig hochgezogen . Den H a l s verz ie ren para l le le , r i n g s h e r u m l a u f e n d e 
E i n r i t z u n g e n , die S c h u l t e r eine ä h n l i c h e O r n a m e n t i k . D a r u n t e r l ä u f t e i n e aus Dre iecken bes tehende R e i h e n -
O r n a m e n t i k r i ngshe rum, die m i t e i n g e d r ü c k t e n Linsenvf r z i e rungen wechse l t . A m B a u c h b e f i n d e t sich e ine schräge , 
m i t p las t ischen E i n g l ä t t u n g e n u m r a h m t e K a n n e l ü r e . D e r B o d e n ist l e i c h t e ingewölbt . G r ä u l i c h b r a u n . H : 9 c m : 
M d m : 9,5 cm: B d m : 4 c m . T a f . X X V I 6. 
Grab 2ö 
In dem v e r h ä l t n i s m ä ß i g k l e i n e n ( 1 2 5 X 6 0 cm) , oblongen G r a b l a g in einer 150 cm-Tiefc d a s Ske le t t . 
11er a n die linke Se i t e gelegte u n d in I l o c k e r l a g e be igese t z t e To te wurde u r sp rüng l i ch m i t se inem Schäde l n a c h 
N — W orient ier t . D io L ä n g e des H o c k e r s k e l e t t s b e t r u g 90 c m . Als B e i g a b e w u r d e n zu d e n El lbogen eine K a n n e 
(Ta f . X X V I 9), eine T a s s e (Taf. X X V I 7), n e b e n das Sch i enbe in in einer R e i h e bis zu d e n F u ß k n o c h e n e ine Tasse 
T a f . X X V I 8), e ine Schüsse l (Taf. X X V 4) u n d eine K a n n e (Taf . X X V I 10) gelegt , 
F u n d e : a ) H o h e K a n n e m i t Band l i enke l . D ie Schu l t e r ist v o n e ine r r i n g s h e r u m l a u f e n d e n , para l le len 
K a n n e l ü r e , der B a u c h v o n einer r i n g s h e r u m l a u f e n d e n S p i r a l b u c k e l o r n a m e n t i k verz ier t . G r ä u l i e h b r a u n . H : 7 c m : 
M d m : 6,5 cm; B d m : 4 ,5 c m . Ta f . X X V I 9. b) K l e i n e einhenkl ige T a s s e m i t w a a g e r e c h t a u s l a d e n d e m Mün-
d u n g s r a n d . Der M ü n d u n g s r a n d e r h ö h t s ieh an drei Se i t en zipfelförrnig. D i e Schul te r i s t v o n einer r i n g s h e r u m -
l a u f e n d e n , para l le len K a n n e l ü r e , de r B a u c h von ha lbk re i s fö rmig k a n n e l i e r t e n Bucke ln , sowie v o n s e n k r e c h t e n , 
e i n g e t i e f t e n Linien ve rz i e r t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 6 c m ; M d m : 6,5 cm; B d m : 3 cm. T a f . X X V I 7. — с ) T o n n e n -
f ö n n i g e , e inhenkl ige T a s s e . Den s c h r ä g e n M ü n d u n g s r a n d verz ieren an v ie r Se i ten leicht n a c h oben a u s g e h e n d e Zip-
fe l . D e r Bauch ist d u r c h Besens t r i che ve rz ie r t ; g r ä u l i c h b r a u n . H : 8,5 c m ; M d m : 9,5 c m ; B d m : 5,3 c m . T a f . 
X X V I 8. — d) K a n n e m i t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d u n d Band l i enke l . Dio Schu l t e r u n d den B a u c h gl iedern 
s c h r ä g e K a n n e l ü r e n u n d ha lbk re i s fö rmig kanne l ie r t e B u c k e l . Der B o d e n i s t e ingewölbt . G r ä u l i c h b r a u n . H : 8,5 
c m ; M d m : 9 cm; B d m : 2,5 cm. T a f . X X V I 10. — e) K l e i n e Schüssel m i t d o p p e l t e m M ü n d u n g s r a n d . Be ide K a n -
del' s i n d von E i n k e r b u n g e n verz ier t . D e n u n t e r e n R a n d gl iedern drei h a l b m o n d f ö r m i g e E i n s c h n i t t e und H e n k e l . 
D i e Schu l t e rn s ind v o n paral le l r i n g s h e r u m l a u f e n d e n K a n n e l ü r e n u n d a n be iden Sei ten de r h a l b m o n d f ö r m i g e n 
E i n s c h n i t t e von e ine r R e i h e l i n sen fö rmige r , e i n g e d r ü c k t e r P u n k t e v e r z i e r t . Den l e i ch t e ingewölbten Boden 
u m s ä u m e n K a n n e l ü r e n , eme S te rn l in ie u n d G r u p p e n v o n e ingedrück ten P u n k t e n . D e r Bauc h ist d u r c h Besen-
»t.rioho verzier t . G r ä u l i c h b r a u n . TT: 7 c m : M d m : 13 c m ; B d m : 7,5 cm. T a f . X X V 4. 
Grab 26 
I n dem 1 5 0 x 8 0 cm großen , u n g e f ä h r ob longen G r a b lag a n d e r t h a l b Meter t ief das H o c k e r s k e l e t t an 
d e r l i nken Seite, m i t s e inem Schädel n a c h X — W or i en t i e r t . Die Länge b e t r u g in der H o c k e r l a g e 125 c m . A u s d e m 
G r a b k o n n t e n ke ine Be igaben z u t a g e g e f ö r d e r t w e r d e n . 
Grab 27 
Aus dem G r a b e k a m e n die Ü b e r r e s t e einer B r u i i d s c h ü t t u n g s b e s t a t t u i i g z u m Vorschein. I n d e m sieh 
in 85 cm-Tiefe be f ind l i chen Grab v o n a n n ä h e r n d ova l e r F o r m u n d 6 0 x 4 0 c m Größe f a n d e n wir zwei G e f ä ß e : 
K a n n e n als Be igaben u n t e r g e b r a c h t . ( T a f . X X V I 11, 12). N e b e n den G e f ä ß e n w a r e n ka lz in ie r te K n o c h e n zer-
s t r e u t . 
F u n d e : aj K a n n e m i t h o h e m H e n k e l , kuge l igem Bauch , und a u s g u ß r o h r f ö r m i g e i n g e d r ü c k t e m Mün-
d u n g s r a n d . Auf d e m Ha l s und au f d e r Schu l t e r b e f i n d e t s ich eine ä h n l i c h e O r n a m e n t i k . A u f d e m B a u c h s ieh t 
m a n eine aus e i n g e d r ü c k t e n L insenve rz i e rungen a u s g e h e n d e schräge u n d s enk rech t e E i n r i t z u n g . Diese Orna-
m e n t i k ist durch e i n g e d r ü c k t e B u c k e l gegl ieder t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 9 ,5 c m ; M d m : 10 c m ; B d m : 5 c m . T a f . 
X X V I 12. — b) H o h e K a n n e mi t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d u n d B a n d l i e n k e l . D e n H e n k e l verz ieren para l le le 
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K a n n e l ü r e n , d i e S c h u l t e r e i n e p a r a l l e l r i n g s h e r u m l a u f e n d e E i n r i t z u n g u n d Z i c k z a c k v e r z i e r u n g . A u f d e m B a u o l i 
b e f i n d e t s i eh e i n e p l a s t i s c h e , s c h r ä g e , e i n g e k e r b t e K a n n e l i e r u n g . G r ä u l i c h b r a u n . H : 8,(i c m ; M d m : 8 ,5 c m ; B d m : 
4 c m . T a f . X X V I 11. 
Grab 28 
D a s a u s e i n e r v e r h ä l t n i s m ä ß i g n i c h t g r o ß e n T i e f e , he i 120 c m z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n e S k e l e t t l a g in 
e i n e r a u ß e r g e w ö h n l i c h e n L a g e , a u f d e m R ü c k e n i m G r a b e . D i e F ü s s e w a r e n in H o c k e r l a g e , d ie A r m e i m S c h o ß 
a u f e i n a n d e r g e l e g t . D a s S k e l e t t w a r m i t s e i n e m s i ch z u r S e i t e g e d r e h t e n S c h ä d e l n a c h N — О o r i e n t i e r t . I n d e r 
K n i e k e h l e w u r d e n i n d a s G r a b a l s B e i g a b e n e ine S c h ü s s e l ( T a f . X X V 5) u n d v o r d i e S c h i e n b e i n e e i n T o p f . ( T a f . 
X X V 3) u n t e r g e b r a c h t . D a s G r a b w a r 170 X 70 c m g r o ß , d ie L ä n g e d e s H o c k e r s k e l e t t s b e t r a g 130 c m . 
F u n d e : a ) B a u c h i g o r , t o n n e n f ö r m i g e r T o p f . A u f d e m B a u c h b e f i n d e n s ich z w e i g e g e n s t ä n d i g e H e n k e l . 
D e n B a u c h v e r z i e r t e i n e S p i r a l b u c k e l o r n a m e n t i k , d i e S c h u l t e r e i n e R e i h e v o n e i n g e r i t z t e n P u n k t e n . G r ä u l i c h -
b r a u n . H : 21 c m ; M d m : IG c m ; B d m : 9 c m . T a f . X X V 3. — b) S c h ü s s e l m i t e i n g e z o g e n e m M ü n d u n g s r a n d , u n t e r 
d e m R a n d m i t k l e i n e m H e n k e l . D e r B a u c h i s t d u r c h g r o b e B e s e n s t r i c h e v e r z i e r t . G r ä u l i e h b r a u n . H : 8 c m ; M d m : 
16 c m ; B d m : 7 c m . T a f . X X V 5. 
Grab 29 
U n m i t t e l b a r n e b e n d e m o b i g e n G r a b k a m d a s n ä c h s t e S k e l e t t z u m V o r s c h e i n , d e s s e n G r a b a u c h v o n 
d e m v o r a n g e h e n d e n e in w e n i g ü b e r s c h n i t t e n w a r . D i e T i e f e d i e ses G r a b e s b e t r u g 130 c m u n d v e r m u t l i c h w u r d e 
e s z u e r s t a u s g e h o b e n . I n d e m o b l o n g e n G r a b l a g a u f d e r r e c h t e n S e i t e d a s H o c k e r s k e l e t t , m i t d e m S c h ä d e l n a c h 
S — О g e r i c h t e t . D a s G r a b w a r 160 X 70 c i n g r o ß , d i e L ä n g e des S k e l e t t s b e t r u g I m . A l s B e i g a b e n w u r d e n in d e r 
K n i e k e h l e e i n e k l e i n e T a s s e ( T a f . X X V I 13), n e b e n d i e S c h i e n b e i n e e i n e S c h ü s s e l ( T a f . X X V 0) u n d d a r i n e i n e 
K a n n e (Tasse ) g e l e g t . 
F u n d e : a ) K l e i n e , t o n n e n f ö r m i g e , m i t B u c k e l v e r z i e r t e T a s s e . H e l l b r a u n . H : 7 c m ; M d m : 8 ,5 e m : 
B d m : 5 c m . T a f . X X V I 13. — b) S c h ü s s e l m i t d o p p e l t e m M ü n d u n g s r a n d . D e n u n t e r e n R a n d g l i e d e r n d r e i zu-




G r a b 24—25, 27 
2 0 c m 
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gesp i tz te A n s ä t z e u n d ein bre i te r H e n k e l . H e r Hoden ist von einer r i n g s h e r u m l a u f e n d e n E i n g l ä t t u n g u m r a h m t . 
Gräu l i chbraun . H : 8,5 cm. T a f . XXV 7 6. — c) Tasse m i t e iner Bucke lverz ie rung , die e ine ha lbk re i s fö rmige K a n -
ne lü re u m s ä u m t . 
Grab 30 
in d e m o b l o n g e n Grab (200 X 90 ein) k a m a u s e i n e r 140 иш-Tiefe das au f der l i n k e n Sei te l iegende H o c k e r -
ske le t t m i t d e m S c h ä d e l n a c h N — W or ien t ie r t , z u m Vorschein . A l s Be igabe f a n d e n w i r v o r dem B e c k e n eine 
Tasse , K a n n e , v o r d e n Schienbe inen e ine Schüssel u n d eine kleine Tas se vor . 
F u n d e : u ) Tasse m i t t r i c h t e r f ö r m i g e m H a l s , kugel igem B a u c h , e inger i t z te r O r n a m e n t i k . — b) Bau-
chige K a n n e m i t t r i c h t e r f ö r m i g e m H a l s . Die W a n d u n g is t von e iner r i n g s h e r u m l a u f e n d e n Sp i ra lbucke lo rnamen-





G r a b 28—30 
20cm 
30 
1ère B a n d ist d u r c h h a l b m o n d f ö r m i g e E i n s c h n i t t e geg l ieder t . d ) K l e i n e l asse m i t t r i c h t e r f ö r m i g e m H a l s und 
g e d r ü c k t e m B a u c h . Von r i n g s h e r u m l a u f e n d e n , pa ra l l e l en , e i n g e k e r b t e n R i p p e n ve rz i e r t . — e) U n t e r d e m Unte r -
kiefer, vor den R a n d k n o c h e n l a g d a s B r u c h s t ü c k e ine r b r o n z e n e n H e f t n a d e l . 
Aus d e n i m L a u f e des S c h o t t e r a b b a u e s z e r s t ö r t e n G r ä b e r n k o n n t o n w i r f o l g e n d e F u n d e be rgen : u ) 
Schüssel von u m g e k e h r t e r S t u m p f k e g e l f o r m , m i t d o p p e l t e m M ü n d u n g s r a n d , l e ich t e i n g e w ö l b t e m B o d e n und 
a u s dem u n t e r e n R a n d h e r v o r t r e t e n d e m H e n k e l . D e r u n t e r e R a n d t e i l ist ha lbk re i s fö rmig , an drei S te l l en ausge-
schn i t t en u n d s e ine be iden Se i t en v o n einer E i n r i t z u n g u m r a h m t . D e n B a u c h g l i ede rn a u s je zwei para l le len 
E in r i t zungen b e s t e h e n d e Fe lde r . D e n oberen Teil des B a u c h e s ve rz ie ren d ichte , s e n k r e c h t e E i n r i t z u n g e n . Gräu-
l ichbraun. H : 8 ,5 c m ; B d m : 9 c m . T a f . X X 3. b) N a p f m i t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , g e d r ü c k t e m B a u c h , 
leicht e ingewölb t em Boden . D e r a u s d e m R a n d h e r v o r t r e t e n d e , au f de r Schu l t e r s i t z e n d e B a n d h e n k e l ist hoch 
übe r s t änd ig . D e n B a u c h verz ier t e ine r i n g s h e r u m l a u f e n d e , schar fe , t u r b a n a r t i g e K a n n e l i e r u n g . G r ä u l i c h b r a u n , 
H : 10 cm; M d m : 8,5 cm; B d m : 4 ,5 ein. T a f . X X I 6. — c ) Kle ine Tasse von ged rück t -kuge l i gem B a u c h u n d einge-
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vvölb tcm B o i l e n . D e r H a l s i s t f r a g m e n t i e r t , so a u c h d e r a u f d e r S c h u l t e r s i t z e n d e H e n k e l . D i e S c h u l t e r v e r z i e r e n 
i ' i n g s h e n u n l a u f e n d e , p a r a l l e l e E i n r i t z u n g e n u n d e i n g e d r ü c k t e L i n s e n m o t i v e . A u f d e m B a u c h b e f i n d e t s i ch e ine 
t u r b a n a r t i g e K a n n e l ü r e , v o n e i n e r E i n r i t z u n g u m r a h m t . G r ä u l i c h b r a u n . B d m : 2 , 5 c m . T a f . X I X 5 . - t l ) K l e i n e 
T a s s e m i t w a a g e r e c h t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , g e d r ü c k t k u g e l i g e m B a u c h , l e i c h t e i n g e w ö l b t e m B o d e n . 
Der r a n d s t ä n d i g e H e n k e l s i t z t a u f d e r S c h u l t e r , d i e v o n e i n e r r i n g s h e r u m l a u f e n d e n E i n r i t z u n g u n d e i n g e d r ü c k -
t e n P u n k t e n v e r z i e r t i s t . A m B a u c h b e f i n d e t s i c h e i n e s c h r ä g e , t u r b a n a r t i g f a c e t t i e r t e , e i n g e k e r b t e R i p p e n v e r -
z i e r u n g , d i e v o n e i n e r E i n r i t z u n g u m r a h m t w i r d . G r ä u l i c h b r a u n . H : (i e in ; M d m : 0 c m ; B d m : 3 c m . T a f . X I X 4. 
e ) K l e i n e T a s s e v o n t r i c h t e r f ö r m i g e m H a l s , g e d r ü c k t - k u g e l i g e m B a u c h , f l a c h e m B o d e n . D e r a u f d e r S c h u l t e r 
s i t z e n d e , w a h r s c h e i n l i c h ü b e r s t ä n d i g e H e n k e l i s t f r a g m e n t i e r t . D e n B a u c h v e r z i e r t e i n e r i n g s h e r u m l a u f e n d e , 
s e n k r e c h t e K a n n e l i e r u n g . G r a u . H : 4 c m ; M d m : 4 c m ; B d m : 2 , 7 c m . T a f . X I X I. j ) T a s s e m i t a u s l a d e n d e m 
M ü n d u n g s r a n d , g e d r ü c k t - k u g e l i g e m B a u c h , f l a c h e m B o d e n . D e r a u s d e m R a n d h e r v o r t r e t e n d e B a n d h e n k o l 
r a g t h o c h ü b e r d e n R a n d h i n a u s . Die S c h u l t e r v e r z i e r e n r i n g s h e r u m l a u f e n d e , s e n k r e c h t e E i n r i t z u n g e n u n d 
s c h r ä g e , b u c k e i f ö r m i g e R i p p e n . G r a u . H : 6 ,3 e m ; M d m : 6 c m ; B d m : 3 ,5 c m . T a f . X I X 3. - g) E i n in d e r D r a u f -
s i c h t e c k i g e r B e c h e r m i t w a a g e r e c h t a u s l a d e n d e m M ü n d u n g s r a n d , g e d r ü c k t e m B a u c h , f l a c h e m B o d e n . D e r 
r a n d s t ä n d i g e H e n k e l s i t z t a u f d e r S c h u l t e r . D i e S c h u l t e r v e r z i e r e n s p i t z a u s l a u f e n d e B u c k e l u n d s e n k r e c h t e 
E i n r i t z u n g e n . R a n d g e k e r b t . G r ä u l i c h b r a u n . H : 5 c m ; M d m : 6 , 8 c m ; B d m : 3,2 c m . T a f . X I X 2. 
D E R 1 I E S T A T T U N G A R I T H S 
Wie es aus den obigen Beschreibungen ersichtlich ist, stehen wir auch im Falle der Gräber 
von Pusztaszikszó einem Gräberfeld von gemischtem Ritus gegenüber. Von den dreißig authentisch 
freigelegten Gräbern wurden in sieben Fällen: Brandbestattungen, und in den übrigen drei-
undzwanzig Fällen: Skelettbestattungen vorgenommen. In gleicher Weise waren auch die etlichen 
zerstörten Gräber, deren Plätze sieli nachträglich feststellen liessen: Skelettgräber. Von den Skelett-
gräbern konnte in zweiundzwanzig Fällen auch die Weise der Bestattung und der Orientierung 
genau beobachtet werden. Bei einem Grabe ergab sich infolge des gestörten Zustandes hierzu keine 
Möglichkeit. 
Die Orientierungsweise der Skelette ist äußerst interessant. Die Toten wurden mit dem 
Schädel teils nach N W, teils nach S О gelegt. Im Falle der ersteren war die Orientierung annä-
hernd nördlicher, bei den letzteren südlicher Richtung. Die nordwestlich orientierten Skelette lagen 
in jedem Fall auf ihrer linken, die südöstlich orientierten auf ihrer rechten Seite; der Gesichtschädel 
blickte demnach im großen und ganzen nach Osten. Im Grab 15 konnten wir bloß aus den Resten 
des Schädels und der Armknochen darauf schließen, daß auch hier das Skelett ursprünglich auf 
der rechten Seite gelegen hat. In Grab 12 fänden wir das Skelett in einem etwas gestörten Zustand 
mehr am Rücken liegend vor, doch konnte man feststellen, daß es ursprünglich auf der linken 
Seite lag. Dasselbe bezieht sich auf den Toten des Grabes 28, der gleichfalls lediglich sekundär 
auf dem Rücken zu liegen kam. 
In den obigen Gräbern kamen fast ohne Ausnahme die Skelette in Hockerlage zum Vor-
schein. Der Grad der Hockerlage war fallweise, wie dies in den Gräbern 7 und 2(j festgestellt werden 
konnte, stärker als gewöhnlich. Die Handknochen lagen in der Regel vor dem Gesichtschädel 
und diese Erscheinung konnte bei den in besserem Erhaltungszustand gebliebenen Skeletten 
bei »backtet werden. 
Wie bereits erwähnt, lagen die N W orientierten Skelette auf der linken und die S O 
orientierten auf der rechten Seite, wodurch der Gesichtschädel in jedem Fall mehr oder weniger 
nach Osten gewandt war. Diese Erscheinung läßt sich vielleicht mit dem Kult der aufgehenden 
Sonne in nähere Verbindung bringen. Da die genaue Richtung der aufgehenden Sonne sich den 
Jahreszeiten entsprechend ändert, ließe sich damit vielleicht die sich voneinander auf einige 
Grade belaufende Abweichung der Grabachsen erklären, natürlich je nach der Jahreszeit, in der 
der Tote begraben wurde. 
Die Größe des Grabes paßt sich in jedem Fall der Körpergröße des darin bestatteten 
Toten an. Die Skelettgräber haben im allgemeinen leicht abgerundete Ecken von oblonger 
Form. Dagegen kam die aus den Brandbestattungen stammende Asche aus wesentlich kleineren, 
ovalen, zuweilen viereckigen Gruben zum Vorschein. Die Tiefe der Skelettgräber wechselt zwischen 
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80 lind 180 cm; meistens fanden wir die Skelette in 100—150 cm-Tiefe begraben. Die Brandgräber 
erreichen bloß eine Tiefe von 40 90 cm und innerhalb dieser Grenzen kommt im allgemeinen 
die Tiefe von einem halben Meter am häufigsten vor. 
Von den authentisch erschlossenen bzw. gründlich untersuchten Gräbern waren bloß zwei 
ohne jegliche Beigaben. Im allgemeinen waren die Gräber mit 3—4 Beigaben ausgestattet, doch 
kamen auch Gräber mit einer, zuweilen aber auch mit acht Beigaben vor. In einigen Gräbern fanden 
wir über die gewöhnlich vorkommenden Gefäße hinaus auch Bronzenadeln. Diese sind ausnahms-
los aus solchen Gräbern zum Vorschein gekommen, in denen die Skelette N W orientiert bzw. 
auf die linke Seite gelegt waren. Die Bronzenadeln fanden wir unter dem Unterkiefer und zwischen 
den Fingerknochen, während die Gefäße im allgemeinen in der Gegend der Füsse und des Beckens 
untergebracht wurden. 
Von den zwei Urnengräbern abgesehen, enthielten die Brandgräber zwei-drei kleinere 
Beigefässe. Diese Brandbestattungen waren Urnengräber bzw. fallweise Brandschüttungsgräber, 
doch es kam auch vor, daß sie überhaupt keine kalzinierte Knochen enthielten. 
Fs gelit aus den Grabbeigaben von Pusztaszikszó eindeutig hervor, daß wir es hier mit 
einem Gräberfeld der Füzesabonyer Kultur zu tun haben. Leider kam es bisher noch nicht zu einer 
ausführlicheren anthropologischen Untersuchung; aber es ist aus den uns zur Verfügung stehenden 
vorläufigen Angaben, sowie aus den bisher beobachteten Bestattungen von Füzesabony eindeutig 
ersichtlich, daß die Beiset zung der Toten auf ihren entgegengesetzten Seiten mit der Differenzierung 
der Geschlechter in Zusammenhang steht. Demnach lagen in Pusztaszikszó die Männer auf der 
rechten Seite, mit dem Schädel nach S O, die Frauen hingegen auf der linken Seite, mit dem 
Schädel nach N - \V gerichtet. 
Die nach Geschlechtern erfolgte verschiedenartige Lage ist in der Urzeit kein unbekannter 
Begriff. Fs ist allgemein bekannt, daß die Skelettbestattungen der kupferzeitliehen Bodrogkeresz-
turer Kultur ein ähnliches System verfolgen. Hier liegen die Frauen auf der linken und die Männer 
auf der rechten Seite, doch läßt sich eine Orientierung in die entgegengesetzte Richtung nicht 
beobachten.1 Wenn auch in kleinerem Maße, so treffen wir in der Péceler Kul tur doch die Sitte 
der nach Geschlechtern in entgegengesetzter Richtung erfolgten Bestattung vor.2 
Ähnliche Erscheinungen des Bestattungsritus können wir in den Gräberfeldern von Hernád -
kak und Megyaszó der Füzesabonyer Kultur sehen. Die Frauenskelette von Megyaszó sind N S 
orientiert und liegen auf ihrer linken Seite, die Männer S — N orientiert und auf der rechten Seite. 
Der Gesichtschädel blickt auch hier fast in jedem Fall nach Osten, gerade so wie in Pusztaszikszó.3  
Dieses sich nach Geschlechtern in voneinander abweichender Orientierung und Lage erfolgte 
Bestattungssystem kommt zwar im Gräberfeld von Hernádkak zur Geltung, doch folgt es nicht 
dem in Megyaszó und Pusztaszikszó beobachteten strengen Ritus.4 
Es wurde sowohl in Hernádkak wie aucli in Megyaszó nachgewiesen, daß man die Männer-
gräber - wenn auch nicht viel so doch tiefer als die Frauengräber angelegt hatte.5 So kamen 
auch in Pusztaszikszó die männlichen Skelette aus einer im Durchschnitt um einige cm tieferen 
Schicht zum Vorschein. 
Obwohl von dem anthropologischen Material des für uns außerordentlich wichtigen Gräber-
feldes von Bodrogszerdahely keine Untersuchungsangaben zur Verfügung stehen, fällt es auch 
Iiier sofort auf, daß im Falle der Skelettgräber die entgegengesetzte Lage und Orientierung der 
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Toten die Differenzierung nach Geschlechtern dokumentiert, i n Bodrogszerdahely war übrigens 
die W 0- bzw. О -W-Orientierung allgemein.G 
Nebst den Skelettgräbern von Pusztaszikszó sind die Brandbestattungen durch eine ver-
hältnismäßig schöne Anzahl vertreten. Diese fügen sich von einer einzigen Ausnahme abgesehen 
regelrecht in die Gräberreihen ein. Das in der Füzesabonyer Kultur bereits gewohnte Reihen-
begräbnis zeichnete sich auch in Pusztaszikszó klar ab. Hier liegen die Gräber in mehreren Reihen. 
Wie erwähnt, waren die Brandgräber im allgemeinen Brandsehüttungs- und Urnengräber und ihr 
Vorkommen in den Reihen der Skelettgräber spiegelt ein sehr bedeutendes Ereignis wieder. 
Das Erscheinen des Brandritus in den Füzesabonyer Gräberfeldern ist an sich noch nicht 
überraschend, da in Hernádkak und Megyaszó gleichfalls Brandgräber, wenn auch in verhältnis-
mäßig in verschwindend geringer Anzahl, erschlossen wurden.7 Diese sind jedoch Urnengräber 
und stellen zweifellos mit der Hatvaner Kultur in Zusammenhang. Es ist aligemein bekannt, daß 
I»ei den Bestattungen der Hatvaner Kultur der Urnenritus angewendet wurde. Wie wir darüber 
im Weiteren ausführlicher berichten werden, kann in Pusztaszikszó keine Rede von Beziehungen 
zur Hatvaner Kultur sein. Dasselbe bezieht sich auf das Gräberfeld von Bodrogszerdahely, wo die 
vorwiegend angetroffenen Brandschüttungsgräber in höherem Prozentsatz als in Pusztaszikszó 
vorkamen. 
Wie wir es weiter oben bereits einmal erwähnt haben, wechselten die Skelett- und Brand-
gräber in Pusztaszikszó in unregelmäßigen Reihen einander ab. Solche Gräbergruppen, wie in 
Megyaszó beobachtet wurden, konnten liier nicht abgesondert werden.8 
Der in den Füzesabonyer Gräberfeldern verfolgbare strenge Ritus das regelmäßige 
Reiheiibegräbnis, das Orientierungssystem der Skelette, die Bestattung nach Geschlechtern, wobei 
fallweise der Gesichtschädel nach Osten gewendet wurde läßt interessante Schlußfolgerungen zu. 
Nicht destogleichen auch die Erscheinung, daß diese gebundene Bestattungsform mit dem Erschei-
nen des Leichenbrandes sich fallweise abwechselt. 
Der Brandritus muß im Kreise der Füzesabonyer Kultur, im Gegensatz zu den bisherigen, 
eine grundlegende Änderung spiegeln, und in diesem Falle sind die Gräberfelder von Puszta-
szikszó, Bodrogszerdahely und einige neuere Bestattungsplätze, so z. B. die Brandbestattungen 
von Gelej und Füzesabony-Kettőshalom völlig anders zu bewerten, als die Urnengräber von Her-
nádkak und Megyaszó.9 Die letzteren stehen ausschließlich mit der Ethnogenese der Kultur in 
Zusammenhang. Ebenso können auch die Beigefäße der Brandgräber der besprochenen beiden 
Gräberfelder in gleicher Weise mit der Hatvaner Kultur in Verbindung gebracht werden. 
Es ist allgemein bekannt, daß in der Tiefebene, in unseren bronzezeitlichen Siedlungen von 
teilartigem Charakter, unter den mächtig geschichteten Horizonten, die die Füzesabonyer Kul tur 
vertreten, im allgemeinen auch die Schichten der Hatvaner Kul tur anzutreffen sind. Es genügt 
liier, sich aufdie Tószegei1 oder Hatvaner Siedlungen zu berufen. I n diesem Fall handelt es sich nicht 
bloß um eine einfache chronologische Aufeinanderfolge; und um dies zu beweisen, können hier 
wiederum die Brandgräber von Hernádkak und Megyaszó angeführt werden. Leider können wir 
uns mit dieser Frage nicht eingehender befassen, und dies ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir 
möchten jedoch mit Nachdruck auf den Unterschied hinweisen, der zwischen den in der An-
fangsphase der Füzesabonyer Kul tur vorkommenden Urnengräbern und den u. a. auch in Puszta-
szikszó angetroffenen Brandbestattungen besteht. 
1 1 B. BULLA: B i r i t u e l l e F ü z e s a b o n y e r B e g r ä b n i s -
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8
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Die auf die frühzeitige Füzesabony er Epoche datierbaren Urnengräber erinnern an die 
letzten Ausklänge der Hatvaner Kultur. Die Population der Hatvaner Kultur gab gleichzeitig 
mit ihrer Verschmelzung mit der Füzesabonver Kultur den gewohnten Bestattungsritus auf. 
Von dieser Zeit ab erfolgt bei den in der Füzesabonyéi- Kultur verschmolzenen Volksgruppen die 
Bestattung einheitlich in Skelettgräbern, bei der sie sich fest an die gebundenen Formen des 
Ritus halten. 
In Bodrogszerdahely, Pusztaszikszó und einigen anderen Gräberfeldern der gleichen Zeit, 
hei denen man nicht mehr von einem Weiterleben der Nachlassenschaften der Hatvaner Kultur 
reden kann, tr i t t die Sitte des Leichenbrandes von neuem in einer sehr kräftigen Form auf. In 
Kenntnis des oben Gesagten kann man auch hier mit Recht Ereignisse vermuten, die das Leben 
der Kul tur in entscheidendem Maß beeinflußten, und die die sich seit Jahrhunderten zu einer 
Einheit verschmolzene Population dazu gezwungen hatten, ihren Bestattungsritus zu ändern. 
Im Zeitalter unserer Gräberfelder schlugen diese Ereignisse vorläufig nur eine Bresche in die das 
angewohnte Kultleben widerspiegelnden Sitten, und im Falle von Pusztaszikszó verweist die 
überwiegende Mehrheit der Skelettgräber noch auf die Anfangsphase des betreffenden historischen 
Prozesses. In Bodrogszerdahely ist der Prozentsatz der Brandgräber bereits viel höher und es 
besteht kein Zweifel darüber, daß die Änderungen innerhalb der Füzesabonver Kultur ihren 
Einfluß hier am stärksten ausgeübt hatten. 
Im Weiteren müssen wir, vor allem mit Hilfe der uns zur Verfügung stehenden Grabbeiga-
ben, untersuchen, in wiefern diese die oben umrissenen historischen Änderungen widerspiegeln, 
und in welcher Weise diese Funde sich mit den bronzezeitlichen Kulturen der benachbarten 
Gebiete in Zusammenhang bringen lassen. 
D I E B E I G A B E N D E R G R Ä B E R V O N B U S Z T A S Z I K S Z Ó U N D I H R E Z U S A M M E N H Ä N G E 
Heute stehen uns bereits ziemlich viele Angaben, sowie Allhandlungen von zusammen-
fassendem Charakter zur Verfügung, die uns die Möglichkeit bieten, über die materielle Kultur der 
Fundgruppe von Füzesabony und der mit ihr verwandten Fundgruppen einen Überblick zu bekom-
men. In erster Reihe sind uns die Gefäßformen der Füzesabonver Kul tur sehr wohl bekannt und 
auf diese Weise bereitet es uns keine besondere Schwierigkeit der Mehrheit der Funde von Puszta-
szikszó ein entsprechendes Milieu zuzuweisen. 
Fine bedeutende Gruppe der Gefäße von Pusztaszikszó bilden die Kannen mit bauchigem, 
trichterförmigem Hals und geschweiftem Henkel. Auf Grund ihrer Ornamentik können wir ihre 
verschiedenen Untertypen absondern. Eine charakteristische Füzesabonyéi- Form stellt die Variante 
dar, deren Bauch eine Spiralbuckelornamentik verziert. In unserem Gräberfeld trifft man sowohl 
die schlankeren, mit geschweiften Hals, wie auch die gedrungeneren, tassenförmigen Stücke mit 
kurzem Hals an. Im Zusammenhang mit den ersteren können wir die Stücke der Gräber 3 und 
10 (Taf. XV 1, Taf. XVII 5), bezüglich der letzteren die Kannen der Gräber 7, 17 und 22 
(Taf. XVI 8, Taf. X X I 2, Taf. XXVI 1) erwähnen. Wie darüber oben bereits die Rede war, besteht 
bei diesen die Haupt Verzierung aus der um den Bauch ringsumlaufenden Spiralbuckelornamentik, 
die im allgemeinen von einer eingeritzten Linie umrahmt ist. Den Hals bedecken parallel herum-
laufende Einritzungen, und stellenweise erscheint auf diesen Gefäßen auch die Punktreihen-
ornamentik. Eine besondere Bedeutung muß den drei Exemplaren beigemessen werden, die auf 
einem niedrigen Standring stehen (Taf. XV 1, Taf. XVII 5. Taf. X X V I 1). Diese einhenkligen 
Kannen gehören zu den schönsten Gefässen der Füzesabonyéi- Kultur. 
Die bereits erwähnten Kannen mit geschweiftem Henkel und Spiralbuckel lassen sich in 
den engsten und zugleich charakteristischsten Formenkreis der Füzesabonyer Kultur einreihen 
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und kommen fast auf jedem bedeutenden Fundort vor. Aus Megyaszó und Hernádkak sind uns 
nur einige ähnliche Stücke bekannt.1 0 In Füzesabony, auf dem Fundort, nach dem die ganze Kultur 
benannt wird, wurde im Zuge der Erschließung der Siedlung eine große Menge des diesbezüglichen 
Fundmaterials zusammengetragen. Leider stehen uns die ausführlichen Ausgrabungsbeobachtun-
gen nicht mehr zur Verfügung, und so läßt sich die innere chronologische Gruppierung der Funde 
nur nach typologischen Gesichstpunkten durchführen.11 Der besprochene Gefäßtyp ist natür-
lich auf der Siedlung sowohl mit Standring, wie auch ohne diesen in beträchtlicher Anzahl ver-
treten.12 Von dem großen Verbreitungsbereich der Kultur können wir zahlreiche Exemplare 
als Parallelstücke zu den Funden unseres Gräberfeldes anführen. Um von diesen nur einige zu 
erwähnen, ist das im vergangenen Jahrhundert veröffentlichte Stück von Kistcrenye-Hársashcgy 
insbesondere von wissenschaftshistorischem Gesichtspunkte aus von großem Interesse. 
In Begleitung mehrerer Gefäße von Füzesabonyer Typus wurde hier eine Kanne mit Spiralbuckel-
verzierung zutage gefördert.13 Ein interessantes Stück ist uns z. B. aus dem einen Grab des zur 
Füzesabonyer Kultur gehörenden Gräberfeldes von Egyek bekannt,14 doch müssen wir auch das 
im obersten Horizont der Siedlung von Tószeg gefundene Exemplar erwähnen.15 Auf den Fundorten 
der Kultur, die auf das Gebiet der Slowakei hinübergreifen, kommt dieser Gefäßtypus ebenfalls 
reichlich vor. Hier müssen wir vor allem auf das Gräberfeld von Bodrogszerdahely hinweisen, 
wo in mehreren Gräbern bereits solche Kannen, gewöhnlieh schon mit Standring, vorgefunden 
wurden, und wo die Form ohne Standring viel seltener ist.16 Aus Bârca, einer der bedeutendsten 
Siedlung dieser Kultur sind uns aus den Füzesabonyer Schichten ebenfalls mehrere solche Kannen 
bekannt. Die mit unseren Exemplaren identischen Stücke kamen aus dem oberen Horizont ans 
Tageslicht. Vom Gesichtspunkt der typologischen Reihe der Entwicklung aus sind die Kannen 
des IT. Horizontes beachtenswert, die vielmehr tonnenförmig sind, und auf denen die vorhandene 
Spiralornamentik kaum betont ist. Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese letztere Form die 
früheste ist, und daß wir in diesem Fall den ersten Stücken der typologischen Serie gegenüber-
stehen.17 Von den Kannen der slowakischen Fundorte können vielleicht noch die Stücke von 
Bracovce und die chronologisch späteren von Tornala erwähnt werden.18 In bezug auf den gedrun-
generen Typus lassen sich eine Kanne des Urnengräberfeldes von Zagyvapálfal va gleichfalls 
von späterem Charakter - , das Exemplar von Szihalom und schließlich je ein Stück vom Burg-
hügel des Fundortes Békés-Városerdő aus einer der Gvulavarsánder Kultur angehörenden Siedlung 
erwähnen.19 
Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen die entwickelteren Exemplare der Typenserie 
unserer Kanne, die durch die Gräber des Gräberfeldes von Bodrogszerdahely hinsichtlich der 
Endphase der Kultur eine gute Datierungsmöglichkeit bieten.20 Nahe verwandt sind mit diesen 
diejenigen Stücke, die im Fundmaterial der benachbarten mittelbronzezeitlichen Kulturen erschei-
nen. Vor allem begegnen wir ihnen auf den verschiedenen Fundorten der Magyaráder Kultur ; 
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so in Vesele, Kamenin und Magyarád.21 Ähnlicherweise finden wir sie auf den Siedlungen und in 
den Gräberfeldern der spätzeitigen Vatyaer Kul tur vor, unter anderen in Solymár und Ujhartván-
Vatya.22 Es muß jedoch betont werden, daß diese letztere Form, insbesondere in bezug auf ihre 
Ornamentik, bis zu einem gewissen Grade von dem gewohnten Typus abweicht. Die Spiralbuckel-
verzierung auf den Kannen der obigen Fundorte schematisiert sich vollkommen, und es wird aus 
ihr ein halbkreisförmig kannelierter Buckel. Derselbe Prozeß kann auch auf den Stücken des 
Gräberfeldes von Bodrogszerdahely beobachtet werden, und es besteht kein Zweifel darüber, 
daß diese letzteren mit den oben aufgezählten Gefäßen gleichaltrig sind. Wahrscheinlich entwickel-
ten sich aus diesen bereits fast in jedem Fall mit Fuß versehenen Kannen am Ende der 
mittleren Bronzezeit, sodann der Spätbronzezeit die wohlbekannten Gefäße, die dann die Herr 
schaff der Füzesabonyer und der damit verwandten autochthonen bronzezeitlichen Kulturen 
überlebt haben. Diese letzteren weichen, vor allem von Gesichtspunkt ihrer Verzierungsart aus 
betrachtet, noch mehr von den klassischen Stücken ah, als die bereits erwähnten Stücke am Aus-
gang der mittleren Bronzezeit.23 
Die folgende charakteristische Kannenform des Gräberfeldes von Pusztaszikszó und 
zugleich des ganzen Füzesabonyer Kulturkreises zeigt uns vor allem bezüglich ihrer Ornamentik 
ein völlig neues Bild. Die Kanne mit gewöhnlich hohem Henkel, trichterförmigem Hals und 
gedrücktem Bauch ist von einer schrägen, scharfen, turbanartigen Kanneliire bedeckt (Taf. XV 6, 
Taf. XVII 1, Taf. XXI 6). Am Bauch werden die Kannelüren oft von parallel verlaufenden Ein 
ritzungen und aus Punkten bestehenden Reihen umrahmt bzw. hervorgehoben (Taf. XX11 1, 
Taf. XVI I l 7, Taf. XXVI 6); den Hals verzieren hingegen sehr oft mehrfache, parallel ringsherum-
laufende Einritzungen (Taf. XXIT 1, Taf. XXVI ß). Es kommt zuweilen vor, daß der dem Henkel 
gegenüber gelegene Teil des Mündungsrandes schnauzenförmig erhöht ausläuft (Taf. XXIГ 1. 
Taf. XXVI 6). Auf gewissen Fundorten kommt dieser Typus noch häufiger vor, als der mit Spiral-
buckelornamentik verzierte, und er erscheint zumeist auch in der Form der ähnlich verzierten 
Tassen. 
Man darf annehmen, daß zu Beginn der typologischen Entwicklung der Form, die m 
diesem Fall nicht mit der frühesten Phase der Kultur identisch ist, die hohen, schlanken Exemplare 
dominieren. Diese Kannen sind oft mit einer senkrechten Kannelüre, sowie mit einer waagerecht 
ringsherumlaufenden, eingeglätteten Ornamentik verziert. Diesbezüglich können wir vor allem 
aus dem Gräberfeld von Megyaszó gute Beispiele anführen.24 Es ist beachtenswert, daß diese 
Form auf dem Verbreitungsgebiet der Kultur nicht überall und allgemein benützt wurde, so ist 
uns z. B. aus dem Gräberfeld von Bodrogszerdahely kein einziges Exemplar davon bekannt. 
Umso häufiger begegnet man ihnen auf den Fundorten in der Umgebung von Füzesabony, sowie 
in den südöstlichen Teilen des Alföld, vor allem im Kulturkreis von Gyulavarsánd-Ottomány. 
Denselben Typus gebrauchte auch das Volk der spätzeitigen Perjámoser Kultur. 
Auf der Siedlung von Füzesabony können wir fast jede Variante dieser Form entdecken.25 
Sie ist uns u. a. aus den Gräbern von Golop, aus der Füzesabonyer Schicht der Siedlung von Tószeg, 
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aus Vizslás, aus Nagykort (Komitat Békés), aus Békés-Városerdő, aus den oberen Schichten der 
Siedlung von Pécska usw. bekannt.26 Auf den Siedlungen der Gyulavarsánder-Ottományer Kultur, 
so u. a. in Gyulavarsánd, liegegnen wir vor allem den kleinen, tassenförmigen Exemplaren in 
beträchtlicher Anzahl.27 Bereits hier soll erwähnt werden, daß diese sehr scharfe, turbanartige, 
schräge Kannelüre, sowohl auf den Kannen wie auch auf den Tassen, für die entwickeltere Phase 
der Kultur typisch ist, und es scheint, daß sie erst zur Zeit der Endperiode allgemein wurde. 
Auf diese Frage müssen wir uns jedoch im weiteren noch etwas ausführlicher einlassen. 
Die verschiedenen, kleineren oder größeren Tassen unserer Gräberfelder zeigen hinsichtlich 
ihrer Ornamentik ein äußerst mannigfaltiges Bild. Von diesen setzt sich eine weitere einheitliche 
О О 
Gruppe auffallend ab, für deren Tassen der hohe Henkel, der kurze, trichterförmige Hals, der ein 
wenig gedrückt-kugelige Bauch charakteristisch sind. Den Bauch dieser Gefäße verzieren gewöhn-
lich aus senkrechten Einritzungen bestehende Liniengruppen, zeitweise Kannelüren, sowie die 
letzteren unterbrechende, senkrechte oder schräge, rippenartige Buckel (Taf. XV 3, Taf. XVI 
1, 2, 5, 6, Taf. XVII 7, Taf XVIII 3, 6, Taf. X I X 3, 6). Dieser eigenartig verzierte Tassentypus 
ist auf den meisten Fundorten der Füzesabonver Kultur unbekannt. So fehlt er z. B. unter den 
großen Gräberfeldern völlig in Megyaszó, Hernádkak und Bodrogszerdahely. Hier muß man 
unwillkürlich wieder daran denken, daß in gewissen Gebieten die Töpfereien überhaupt keine solchen 
Gefäße erzeugt haben. Außerdem darf man auch chronologische Gründe vermuten. Dem Anschein 
nach wurde dieser Gefäßtypus nur am Ende der Füzesabonyer Periode allgemein gebraucht, vor 
allem in den Siedlungen und Gräberfeldern um Füzesabony herum. An erster Stelle müssen wir 
uns wiederum auf die große Siedlung von Füzesabony berufen, wo wir Tassen mit solchen Ver-
zierungen in beträchtlicher Anzahl antreffen.28 Beachtenswert sind zugleich die Stücke von Vizslás, 
Szihalom, sowie von Maklár.29 Bis zu einem gewissen Grade gehört noch die eine Tasse von Golop, 
sowie jenes Exemplar, das angeblich in Budapest-Attila-Straße zum Vorschein gekommen ist, 
zu diesem Formenkreis.30 
Unter den weiteren Tassen unserer Gräberfelder sind die einfachen, mit senkrechten Fin-
ritzungen und Buckeln verzierten Stücke (Taf. XV 5, Taf. XVI 3, 7, Taf. XVII I 1, Taf. X I X 2, 
Taf. X X I 5) nicht nur im Kreise der Füzesabonyer und der naherwandten Gyulavarsánder-
Ottományer Kultur, sondern auch in der letzten Phase der Bronzezeit ziemlich allgemein. Dasselbe 
bezieht sich eigentlich auch auf diejenigen Tassen, für die die halbkreisförmig kannelierte Buckel-
Verzierung charakteristisch ist (Taf. XV 4, Taf. XXVI 3, 7). Ähnlich verzierte Formen in größerer 
kannenförmiger Ausführung sind uns ebenfalls aus einigen Gräbern unseres Gräberfeldes bekannt 
(Taf. XVIII 4, Taf. XXII 3, Taf. XXVI 10). Hier müssen wir bemerken, daß die am Ende der 
mittleren Bronzezeit und auch in der Spätbronzezeit gebräuchliche, sowohi kreis- wie auch halb-
kreisförmig kannelierte Buckelornamentik ihren Ursprung in der Füzesabonyer Kultur hat. Die 
auf den Gefäßen der gleichen Zeit und der ihnen folgenden Kulturen erscheinende ähnliche Orna-
mentik ist ohne Zweifel als Einwirkung der Füzesabonyer Kultur auszuwerten. 
In einigen Gräbern von Pusztaszikszó finden wir auch solche Tassen, die in ihrer Form und 
Verzierung an die breitkannelierten Kannen erinnern (Taf. XIX 4, 5, Taf. XXVI 5). Wie oben 
bereits erwähnt, kommen diese Tassen mit kurzem Hals und kugeligem Bauch im Kreis der 
Gyulavarsánder-Ottományer und spätzeitigen Perjámoser Kultur ebenfalls ziemlich allgemein vor. 
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Zu den eigenartigeren Formen der Füzesabonyer Kultur gehört der im Weiteren zur 
Beschreibung gelangende Tassentypus, für den wir aucli aus den Gräbern von Pusztaszikszó 
einige Beispiele erwähnen können. Diese Tassen mit meist trichterförmigem Hals, breitem Henkel 
und kugeligem Bauch sind von zwei-drei, waagerecht ringsumlaufenden Rippen verziert (Taf. XV 0). 
Die Rippen sind zuweilen von Einkerbungen bedeckt und Einritzungen umrahmt (Taf. XV 2, 7, 
Taf. XVIII 8). Auf dem einen größeren, kannenartigen Stück läuft zwischen den beiden Rippen 
eine eingeritzte Dreieckornamentik ringsherum (Taf. XVI 4). 
Das obige, mit Rippenornamentik verzierte Gefäß ist auf den Fundorten der Füzes-
abonyer Kultur keine Seltenheit. Iii Megyaszó z. B. begegnen wir ihm in Form einer Kanne, 
doch ist es selbst im slowakischen Gebiet nicht unbekannt.3 1 Von der Siedlung von Füzesabony 
können wir auch mehrere solche verzierte Tassen erwähnen.32 Beachtenswert ist die Ornamentik 
des einen großen, urnenartigen Gefäßes von Bárca, die an die Rippenverzierung der vorangehend 
beschriebenen Tassen erinnert.33 
In den Gräbern des Gräberfeldes von Pusztaszikszó finden wir aucli solche Tassen, die bis 
zu einem gewissen Grade im Kreise unserer Kultur bereits fremd wirken. Diese doppelstumpf-
kegelförmige Form mit scharfem Bauchumbruch (Taf. AVI I 4. Taf. XVIII 5) wurde erst in der 
Spätbronzezeit allgemein gebraucht, vor allem im Kreise der Pilinver Kultur und hei den mit 
dieser verwandten Gruppen in Nord-Nordostungarn. 
Bei der Beschreibung der Tassen und Kannen unserer Gräberfelder müssen wir noch an 
letztçr Stelle einen Kannentypus von kugeligem Bauch, mit hohem Henkel und kurzem Hals 
erwähnen, der uns der Form nach an die kannelierten Gefäße erinnert (Taf. XXVI 12). Charak-
teristisch ist für dieses Stück noch, daß sich der Mündungsrand gegenüber dem Henkel schnauzen 
förmig erhöht. Die an diesem Fundobjekt sichtbare Ornamentik ist äußerst interessant. Die 
senkrechten und schrägen Liniengruppen wurden mit einer eingedrückten, in der Mitte etwas 
spitz auslaufenden buckeligen Linsenverzierung abwechselnd angewandt. Die Verzierung wird 
von einer Reihe eingestochener Punkte ergänzt. Diese Verzierungsart läßt sich im Ganzen und 
auch in den Einzelheiten an den eigenartigen Kannen um das Ende der mittleren Bronzezeit 
О О 
beobachten. Von diesen Gefäßen haben wir bereits weiter oben einiges erwähnt und hervorgehoben, 
daß sie in der besprochenen Periode in der Form mit Fuß allgemein sind. Gerade darum ist es 
wohl nicht übertrieben, wenn wir diese Kanne von chronologischem Gesichtspunkt aus für eines 
der wichtigsten Stücke unseres Gräberfeldes halten. Die damit in Zusammenhang erwähnte 
Gefäßgruppe bildete sich erst in der Endphase der mittleren Bronzezeit aus, und sie kommt zu 
dieser Zeit aucli noch in ihrer Variante ohne Fuß vor. In dem Gräberfeld von Bodrogszerdahely 
wurden mehrere, ähnliche verzierte Kannen gefunden, doch sind uns ebenso interessante Stücke 
aus Bárca, sowie auch aus Ottomány bekannt.34 In dem obersten Horizont des Fundortes Koszider-
padlás von Dunaújváros kam gleichfalls ein Exemplar zum Vorschein.35 Ein dem Stück von 
Pusztaszikszó fast völlig gleiches Exemplar können wir aus dem Material der Siedlung von Füzes-
abony erwähnen.36 Die eingedrückte Linsenverzierung, mit einem etwas spitz auslaufendem 
Buckel in der Mitte, verknüpft sich auch mit einer anderen Verzierungsart. Hier müssen wir uns 
wiederholt auf das Gräberfeld von Bodrogszerdahely berufen, wo wir fast einer Konzentration 
der verschiedenen Elemente des Formenschatzes und der Verzierungskunst der spätzeitigen Füzes-
abonyer Periode gegenüberstehen.37 
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Die verschiedenen Schüsseln von Pusztaszikszó geben einen guten Querschnitt der Schüssel-
formen der entwickelten Füzesabonyer Periode. Bloß ein-zwei Typen der Frühphase fehlen in 
unserem Gräberfeld, doch ist dies in Kenntnis des bisher Gesagten nicht mehr überraschend. Man 
findet sowohl für die Typen des eingezogenen, wie au eh des ausladenden Mündungsrandes Bei-
spiele. Von den Typen mit ausladendem Rand ist die Form des doppelten Mündungsrandes die 
häufigste. Der untere Randteil ist in diesem Fall im allgemeinen durch halbmondförmige Aus-
schnitte gegliedert (Taf. XVII (>, Taf. XX 1, 3, Taf. XXV 1, 4). Es kommt auch vor, daß der 
Randteil statt des halbmondförmigen Ausschnittes mit Zipfeln verziert ist (Taf. XXI 1,4, Taf. 
XXV 6). Den unteren Teil der Schüssel bedecken im allgemeinen ringsherum laufen« le Finritzungen, 
Zickzacklinien, Reihen von eingedrückten Punkten, zuweilen durch Besenstriche erzeugte Verzie-
rungen. Den flachen Boden umrahmen meist ringshorumlaufende, zuweilen eingekerbte Rippen. 
Diese Schüsselform kommt in der Siedlung von Füzesabony äußerst häufig vor.38 Die eine 
Schüssel des Gräberfeldes von Megvaszó erinnert uns ebenfalls an diese Form.39 Dieser Schüssel-
typus wurde jedenfalls samt der Gruppe der bereits aufgezählten anderen Gefäße erst in der ent-
wickelten Phase der Kultur allgemein gebraucht. Die nachfolgend beschriebenen Parallelstücke 
von weiterem Kreis widersprechen dem Gesagten nicht. Der halbmondförmige Ausschnitt des 
Gefäßrandes auf den Schüsseln ist im Kreise der spätzeitigen Vatyaer Kultur nicht unbekannt. 
So lassen sich aus Lovasberény, Törtei und Iváncsa solche Stücke erwähnen.40 Es muß jedoch 
bemerkt werden, daß diese Schüsseln nur einen einfachen Rand haben im Gegensatz zu den 
doppelten Mündungsrand formen der Gefäße der Füzesabonyer Kultur. Interessanterweise kann 
diese eigenartige Ornamentik auch auf dem Bauch der Kannen beobachtet werden, zuerst in der 
Form einer einfachen Finglättung, später als regelmäßige, halbmondförmige Ausschnitte auf den 
ringsherumlaufenden Rippen.41 
Der mit Spiralbuckelornamentik verzierte Typus, von dem sich aus dem Gräberfeld von 
Pusztaszikszó sogar zwei Beispiele anführen lassen, ist vielleicht eine noch charakteristischere 
Füzesabonyer Schüsselform als die obige. Das eine Stück hat einen ausladenden (Taf. XXII 2), 
das andere hingegen einen eingezogenen Mündungsrand (Taf. X X I I 4). Beide Gefäße sind einhenk-
lig und von je vier mehrfach durch halbkreisförmige Kannelüren umsäumten, langen, spitzen 
Buckeln verziert. Fs bereitet uns keine besondere Schwierigkeit diese Parallelstücke zusammen-
zutragen. Aus den meisten Gräberfeldern der Füzesabonyer Kultur sind uns solche Schüsseln 
bekannt, aber auch auf den Siedlungen kann man sie nicht als eine seltene Erscheinung bezeichnen. 
In Hernádkak und in Megyaszó dominieren noch die mit eingeritzter Spiralornamentik 
verzierten Stücke von eingezogenem Mündungsrand, doch wurden in Megyaszó außer diesen auch 
einige mit Buckeln verzierte Schüsseln gefunden.42 Auf einem Stück ist die Buckelverzierung 
mit der gewohnten Spiralornamentik kombiniert. Es ist anzunehmen, daß diese in der typologi-
schen Reihenfolge die früheren sind, während die von Pusztaszikszó stammenden, bereits schema-
tisch halbkreisförmig kannelierten, mit Buckeln verzierten Schüsseln die Endphase der Kultur 
andeuten. Ähnliche Schüsseln, wie die von Pusztaszikszó können wir u. a. von der Siedlung von 
Füzesabony und aus den Gräbern von Golop erwähnen.43 Aus der Füzesabonyer Schicht von Tószeg 
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ist uns ein Typus von breit ausladendem Mündungsrand bekannt.44 Schön ausgearbeitet sind die 
Schüsseln von Dormánd, sowie von Andaháza.45 Am Ausgang der mittleren Bronzezeit, sowie zu 
Beginn der Spätbronzezeit kommt die spitze, ringsumkannelierte Buckelornamentik immer näher 
an den Mündungsrand. Diese Schüsseln sind für die Füzesabonyer und verwandten Kulturen 
nicht mehr charakteristisch. 
Halbkreisförmig ringsumkannelierte Buckel verzieren mehrere Schüsseln von Bodrog-
szerdahely, doch ist auch die eingedrückte Linsenornamentik an ihnen nicht selten.46 Hier darf 
man erwähnen, daß uns u. a. auch aus Tiszakeszi-Szódadomb, Budapest, Törtei und Bodrog-
keresztúr solche Schüsseln bekannt sind.47 Von einer noch reicheren Ornamentik als die gewöhn-
liche, ist die halbkugelige Schüssel eines, aus der mittleren Bronzezeit stammenden Grabes von 
l'lgyek verziert.48 
In Grab Í) von Pusztaszikszó, das ein Brandgrab war, fanden wir eine kleine, kugelsegment-
förmige Schüssel mit eingezogenem Mündungsrand (Taf. XVII 2). Die analogen Stückc der ein-
fachen, mit kreisförmigen Rillen und flachen Buckeln verzierten Schüsseln sind uns aus Megvaszó, 
sowie aus der Slowakei, aus Nizna Mvsla bekannt.49 
Den zweihenkligen Topf des Grabes 28 von Pusztaszikszó verziert eine ringsherum laufende 
Spiralbuckelornamentik (Taf. XXV 3). Obwohl die Form nicht allzu häufig im Kreis der Kultur 
vorkommt, muß das Gefäß wegen seiner Ornamentik dennoch eindeutig hierher gerechnet werden. 
Dies unterstützen auch noch einige andere, vom Fundort Füzesabony beschriebene ähnliche 
Stücke. F. Tompa berichtet aus Füzesabony über einen solchen Topf.50 Weitere Stücke kennen 
wir aus der Füzesabonyer Schicht der Siedlung von Tószeg, sowie aus Mezőcsát.51 
Wir müssen noch von den im Gräberfeld von Pusztaszikszó ans Tageslicht gekommenen, 
im Bereich der Kultur ziemlich seltenen Näpfen berichten (Taf. XVII 3, Taf. XXVI 4, 8, 13). 
Das im Fundmaterial des Gräberfeldes von Megyaszó angetroffene Exemplar zeigt, daß dieser 
Tvpus im Formenschatz der Kul tur nicht völlig unbekannt ist.52 
Die zwei interessantesten Gefäße unseres Gräberfeldes, die beiden Urnen, seien als letzte er-
wähnt. Abgesehen von den frühzeitigen »Stücken Hatvaner Ursprunges, ist die Urne im allgemeinen 
im Kreis der Kultur ein unbekannter Begriff. Die bisher in erster Linie in Siedlungen gefundenen, 
großen Gefäße waren unbedingt Vorratsgefäße. Die längliche, bauchige Urne mit kurzem Hals 
des Grabes 14 von Pusztaszikszó verzieren an der Schulter Doppelbuckel. Diese Urne fällt unter 
den schön ausgearbeiteten, glatten, glanzvollen Gefäßen der Füzesabonyer Kultur mit ihrer 
äußerst rauhen Oberfläche auf (Taf. XX 2). Parallelstücke finden wir nur jenseits der Grenzen 
des Verbreitungsgebietes der Kultur, vor allem in dem mittelbronzezeitlichen Kulturkreis der 
Slowakei und Österreichs vor. So kennen wir aus Mannersdorf (Nordösterreich) und Majcichov 
(Slowakei) Exemplare, die unserer Urne sehr ähnlich sind.53 Sowohl die österreichischen, wie auch 
die slowakischen Urnen stammen aus Brandgräbern. Eine Tatsache, die den ähnlichen Charakter 
des Grabes von Pusztaszikszó in Betracht gezogen an und für sich Aufsehen erregen könnte. 
Beide Fundorte gehören bis zu einem gewissen Grade bereits in den Kreis der Hügelgräberkultur 
der Mittleren Donaugegend, obwohl in Majcichov die Traditionen der Magyaráder Kultur noch 
stark wahrnehmbar sind. Der Magyaráder Charakter der beschriebenen Gefäßform kommt viel-
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leicht in jenen überraschend ähnlichen Exemplaren noch stärker zur Geltung, die aus den Sied-
lungen der Magyaráder Kultur in der Slowakei, wie z. ß. in Nitrianskv Hradok und in Vesele 
zutage gefördert wurden.54 
Leider können wir von der anderen Urne unseres Gräberfeldes wesentlich weniger sagen 
(Taf. XXV 2). Nachdem die Zugehörigkeit der Urne zum Gräberfeld zweifelhaft ist, ließen sich 
weitere Schlüsse auf Grund dieser über die Lage unseres Gräberfeldes schwerlich ziehen. Jedenfalls 
darf man soviel behaupten, daß diese an der Schulter mit Buckeln verzierte Urne, die unten einen 
Bauch in der Form eines umgekehrten Stumpfkegels hat, stark an die spätbronzezeitliehen Formen 
Nord- und Ostungarns erinnert.55 Hier ist noch zu erwähnen, daß die bereits erörterten, von den 
großen Siedlungen stammenden Vorratsgefäße his zu einem gewissen Grade bereits als Vorbilder 
der spätbronzezeitliehen Urnen mit ausladendem .Mündungsrand gelten dürfen. (Iber die Form 
hinaus läßt sich auch die Buckelverzierung dieser mit den spitzen, horn h innigen Buckeln der 
mittelbronzezeitlichen Stücke in Zusammenhang bringen.56 
An Metallfunden ist das Gräberfeld von Szikszó verhältnismäßig arm. Einige einfache 
Heft und Kegelkopfnadeln repräsentieren die übrigens äußerst mannigfaltigen Bronzefunde von 
Füzesabonver Charakter. Bloß fünf Gräber (Nr. 7, 10, 12, Iß und 30) enthielten Bronzebeigaben 
und davon vier Gräber nur je ein Stück. Eben deshalb scheint uns das Grab 10, in dem sogar 
zwei Kegelkopfnadeln und zwei Heftnadeln gefunden wurden, überraschend reich (Taf. XXIV 
1, 2, 3, 4, 5, ß, 7). Da die Bronzebeigaben in allen fünf Fällen neben dem auf der linken Seite 
gelegenen Skelett waren, kann man annehmen, daß sie einem weiblichen Kleidungsstück angehört 
hatten. 
Von den zwei Typen verdient die Variante mit kegelförmigem Kopf eine größere Beach-
tung, und ihr Gebrauch beschränkt sich auch auf eine kürzere Zeit. Zu dem vielleicht am meisten 
gebrauchten Nadeltypus der Füzesabonver Kultur gehören insbesondere die geschweiften, tor 
dierten Exemplare. Der Kopf ist in jedem Fall durchbohrt, oft mit eingeritzten Linien verziert. 
Im Kreise der Kultur ist die große Form auch nicht selten anzutreffen. In mehreren Gräbern von 
Megyaszó wurden solche Nadeln gefunden, doch sind sie u. a. auch ausGolop, Füzesabony, sowie 
aus den Füzesabonver Schichtreihen von Tószeg bekannt.57 Über das Verbreitungsgebiet der Kul tur 
hinaus, kamen ähnliche Nadeln vor allem aus den benachbarten, sowie aus den Magyaráder und 
Vatyaer Fundorten zum Vorschein.58 Von außerordentlicher Wichtigkeit sind diejenigen Einzel -
stiieke, die aus dem bereits erwähnten Gräberfeld von Majcichgv stammen.59 Wie darüber bereits 
die Rede war, ist in einigen Gräbern dieses mit Elementen der Hügelgräberkultur stark durch-
wobenen Gräberfeldes die Einwirkung der Magyaráder Kultur noch lebhaft zu verspüren. Der 
Nadeltypus ist auch in den frühzeitigen Gruppen der in weiterem Kreis verbreiteten Hügelgräber-
kultur, wenn auch in etwas veränderter Form, nicht unbekannt. Diese sind samt den Kugel-
kopfnadeltypen für die Lanquaid-Phase der süddeutschen Hügelgräberkultur charakteristisch.60 
Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß die Kegelkopfnadeln in erster Linie in der entwickel-
ten Epoche der Füzesabonver Kul tur eine allgemein gebrauchte Form waren. Aus dem bedeutend-
sten Gräberfeld der Frühphase, aus Hernádkak kennen wir andere Typen, und auch aus den Grä-
bern derselben Zeit von Megyaszó fehlt die Variante mit kegelförmigem Kopf. Sie scheint ein 
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unmittelbares Derivat der Kugel kopfnadeln zu sein und kommt eine Zeit lang auch mit ihr vor, 
obwohl sie wesentlich länger in Gebrauch blieb. Wir müssen in dieser ziemlich einfach ausgearbei-
teten Nadel einen der wichtigsten Typen der entwickelten Füzesabonyer Epoche sehen. Obwohl 
dafür keine unmittelbaren Beweise vorliegen, haben wir dennoch Grund zu der Annahme, daß die 
mit tordiertem Schaft, jedoch scheibenförmigem Kopf versehenen Typen der Schatzfunde von 
Koszidertvpus, die sog. Sichelnadeln, die die mittlere Bronzezeit abschließen, aus dieser Variante 
mit kegelförmigem Kopf hervorgegangen sind. Es kann angenommen werden, daß diese Sichelna-
deln gerade im Rahmen der Spätfüzesabonyer Kultur, jedenfalls innerhalb der Metallkunst der 
autochthonen Kulturen in der ausgehenden mittleren Bronzezeit des Karpatenbeekens an die 
Reihe gekommen sind. 
D I E F Ü Z E S A B O N Y К К K U L T U R 
I m Gesagten haben wir mit grundlegenden Fundtypen bewiesen, daß das Gräberfeld 
von Pusztaszikszó von einer Gruppe der Füzesabonyer Kultur benützt worden war. Bevor wir 
die genaue chronologische Lage unseres Gräberfeldes, ihre weiteren kulturellen Zusammenhänge 
und die damit verbundenen historischen Fragen erörtern würden, müssen wir als Zusammen 
fassung all das überblicken, was uns bis zu unseren Tagen von dieser Kultur bekannt ist. 
Im Band des Jahres 1940 der Zeitschrift «Archaeológiai Értesítő» berichtete S. Gallus, 
der Ausgräber des Gräberfeldes, über die Freilegung der Gräber von Golop. Aus dem Gräberfeld 
wurden bloß einige Gräber erschlossen und die Arbeiten sofort beendet. Dies begründete Gallus 
damit, daß er nachdem er gesehen hatte, um was für Funde es sich handelt die weitere For-
schung nicht für nötig hielt, weil seiner Meinung nach die durch Tompa durchgeführten Ausgra-
bungen in Megvaszó, Hernádkak und Füzesabony alle mit der Kultur zusammenhängenden Fragen 
geklärt hatten.61 »Seine Behauptung war jedoch nicht nur damals, sondern auch heute nicht völlig 
stichhaltig. Obwohl die Forschungen der vergangenen Jahre unsere Kenntnisse über die Füzes-
abonyer Kultur in enormem Maße gesteigert hatten, sind mehrere grundlegende Fragen bis heute 
noch ungeklärt. So ist das mit der Herkunft der Kultur verbundene Problem ziemlich verworren, 
und die Art und Zeit seiner Klärung bildet den Gegenstand einer offenen Diskussion. Auch ihre 
Beziehung zu den spätbronzezeitlichen Kulturen ist eine noch unbearbeitete Frage. 
Die Forschungen in den vergangenen Jahrzehnten mußten beinahe alles, was von der 
Füzesabonyer Kultur und ihrem Kreis bis dahin allgemein bekannt war, völlig umwerten. Es 
genügt, hier bloß auf die völlig verkannte chronologische Lage zu verweisen. 
Vom Gesichtspunkt der Forschungesgeschichte der Füzesabonyer Kultur sind die er-
sten bedeutsameren Ereignisse mit den Ausgrabungen in Tószeg bzw. mit dem Namen von 
L. Márton verknüpft. Eigentlich lieferten diese zu Beginn des Jahrhunderts durchgeführten 
Erschließungsarbeiten zum ersten Male aus einer zusammenhängenden Siedlungsschicht ein reiches, 
kulturell einheitliches, eigenartiges Fundmaterial.62 Anschließend wurden noch in den zwanziger 
Jahren mehrmals Ausgrabungen auf dem Hügel am Ufer der Theiß vorgenommen. Als Ergebnis 
dieser hat eigentlich Childe die sog. Kultur von Tószeg-Egyek abgesondert. Laut Childe wurden 
in Tószeg über dem Horizont В II in einer 1 m tiefen und an Fundmaterial reichen Schicht dichte 
Siedlungsspuren gefunden. In der aus mehreren Horizonten bestehenden Schicht war die sog. 
«wart-ware», d. h. die Buckelkcramik allgemein. Über der C-Schichtung war ein weiterer Horizont 
absonderbar, für den vor allem die von Kannelürcn verzierte Spiralbuckelkeramik charakteristisch 
war.63 Es besteht kein Zweifel darüber, daß es sieli im Falle der letzteren, mit D bezeichneten und 
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der dieser vorangehenden (J-S e h ici it bereits um die Funde der Füzesabonyer Kultur handelt. 
Natürlich konnte man damals den Fundort Füzesabony, den Namengeber dieser Kultur, noch 
nicht kennen. 
In den dreißiger Jahren des Jahrhunderts kam es dann nacheinander zur Durchführung 
der Ausgrabungen in Füzesabony, Megyaszó, sodann in Hernádkak. In Füzesabony wurde eine 
Siedlung, auf den letzteren beiden Fundorten Gräberfelder freigelegt und an allen drei Orten kam 
Fundmaterial in großer Menge zum Vorschein.61 Zu dieser Zeit eröffnete sich bereits die Möglichkeit 
zur genaueren Abgrenzung der Füzesabonyer Kultur. Leider haben die in die Siedlung von Füzes-
abony eingegrabenen früheisenzeitlichen Gräber Tompa irregeführt, der dann in den chronologi-
schen Fragen aus den durch ihn beobachteten Erscheinungen irrtümliche Schlußfolgerungen gezo-
gen hatte. Er setzte die Funde von Füzesabony, Hernádkak und Megyaszó dem Fundmaterial 
der D-Schicht von Tószeg gleich und er erstreckte auf Grund der Gräber von Füzesabony ihre 
Chronologie bis zum Einbruch der Skythen. Den in der Wirklichkeit spätbronzezeitlichen Fund-
kreis von Piliny-Muhi-Rákóczifalva stellte er mit den, dem D-Horizont von Tószeg vorangehenden 
Schichten in Parallele. Als Ergebnis seiner weiteren unrichtigen Beobachtungen identifizierte er 
die Keramik der Hatvaner Kul tur mit der Hauskeramik der Füzesabonyer Kultur und stellte 
die Selbständigkeit der Hatvaner Kultur in Abrede. Auch die Herkunftsfrage von Füzesabony hat 
Tompa vereinfacht. Er nahm die Schichtenreihen von Tószeg als Grundlage und hielt auf diese 
Weise die bronzezeitliehen Kulturen Ostungarn für Ergebnisse einer ununterbrochenen Eut 
wicklung. Auf Grund der Meinung von Tompa ging die falsche Vorstellung, daß die Füzes-
abonyer Kul tur auf das Ende der Bronzezeit zu datieren sei, in das allgemeine Bewußtsein 
ein und hält sich bis in die neueste Zeit.05 
Im großen und ganzen haben auch die Ausgrabungen von S. Gallus und Л. Leszih das 
obige Bild ergänzt.66 Eigentlich hat sich diese Lage bis zum Beginn der fünfziger Jahre nicht 
geändert, obwohl A. Mozsolics gerade auf Grund der Beziehungen zu Mvkene öfters betonte, wie 
sinnlos es wäre, diese Kultur auf die Spätbronzezeit oder gar auf die Früheisenzeit zu datieren.67 
Die erste wesentliche Änderung in der Bewertung dieser Kultur brachten die neueren 
Ausgrabungen von J . Csalog und A. Mozsolics in Tószeg mit sieh.68 Diese beschränkten die Siedlung 
im Wesentlichen auf drei selbständige Schichten bzw. Kulturen. Die neuere Ausgrabung hat über-
zeugend nachgewiesen, daß die Füzesabonyer Kul tur auf die mittlere Bronzezeit zu datieren ist 
(Mozsolics В III). Noch offenkundiger wurde die Tatsache, daß diese Kul tur nicht nur den 
Skytheneinbruch nicht erlebt hatte, sondern, daß ihr vor dem Beginn der Früheisenzeit noch 
eine bedeutende Periode: die Spätbronzezeit gefolgt war (Mozsolics В IV). Obwohl sich die neuere 
Ausgrabung in Tószeg nur auf ein kleines Gebiet beschränkte, hielt A. Mozsolics für sicher, daß 
die Kultur verhältnismäßig von längerer Lebensdauer war. Sie stellte fest, daß während das 
Gräberfeld von Hernádkak noch frühere Fundtypen enthält, vertrit t Megyaszó bereits eine ent-
wickelte Phase der Kultur. Auf Grund von alldem vermutete sie, daß im weiteren Verlauf die 
beiden Perioden, wie auch mehrere lokale Gruppen, abgesondert werden können. Demgegenüber 
hielt sie in Tószeg, vor allem auf Grund ihrer eigenen Ausgrabungen, diese doppelte Periodeneintei-
lung nicht für notwendig.69 
Im Laufe der vergangenen Jahre kam A. Mozsolics noch öfters auf die Frage der Füzes-
abonyer Kultur zurück. In ihrer Studie über die Große Wanderung betonte sie, daß die chronolo-
gische Lage der Kul tur von zwei chronologisch auf einander folgenden Schatzfundhorizonten 
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bestimmt wird. Während der jüngere Kreis von Koszider, die Unterbrechung der Herrschaft der 
Kultur und zugleich das Ende der mittleren Bronzezeit andeutet, kann der frühere, mit den Funden 
vom Typus Apa-Gaura-Hajdúsámson an die Blütezeit der Kultur geknüpft werden. Auf Grund 
dieser letzteren Schatzfunde und zugleich der Beziehungen zu Mykene datierte auch A. Mozsolics 
die Anfänge der Füzesabonyer Kultur auf das 15. Jahrhundert v. u. Z.70 
Mit der Füzesabonyer Kultur befaßte sich auch I. Bona ausführlich. In seiner bisher im 
Druck leider noch nicht erschienen Abhandlung, die die Bronzezeit Ungarns umfaßt, versuchte er 
- in dem er auf alle Einzelheiten der Kultur aufmerksam einging die bis heute noch schweben-
den Fragen zu lösen. F r befaßte sieb nicht nur mit dem durch typologische Methoden auswertbaren 
Elementen der materiellen Hinterlassenschaft der Kultur, sondern er zog bei deren Überblick 
von den Siedlungsformen Iiis zum Bestattungsritus alle Erscheinungen in Betracht. Gegenüber 
älteren Vorstellungen verwarf er das über die lokale Ausbildung der Kultur angenommene Prinzip. 
Laut ihm wurde sowohl die Füzesabonyer, wie auch die mit ihr engverwandte Gyula varsánder-
Ottományer Kultur in indirekter Weise von den aus dem östlichen Gebiet der Balkanhalbinsel 
stammenden Volkselementen ausgebildet. Die Füzesabonyer Kultur kam unmittelbar unter den 
Stämmen der Gyulavarsánder-Ottományer Kultur, die in das obere Theißgebiet vorgedrungen 
sind, am Ausgang der Frühbronzezeit zustande. Diese haben dann bei ihrem Vorstoß nach Süd-
westen die in ihrem Weg geratenden Volksgruppen der Hatvanéi- Kul tur nach und nach 
unterjocht. 
Die Funde der in der mittleren Bronzezeit sieh festigenden Füzesabonyer Kultur teilte 
1. Bona in drei chronologische Gruppen. Er setzte vor allem auf Grund der Eüzesabonyer Hori-
zonte der Gräberfelder von Hernádkak und Megyaszó, sowie der Siedlung von Tószeg die mit 
А В С bezeichneten Perioden fest. Diese umfassen im großen und ganzen die mittlere Bronze 
zeit. Laut I. Bona verbargen die Stämme der Füzesabonyer, sowie der Gyulavarsánderd )ttományer 
Kultur vor den zu Ende der mittleren Bronzezeit eindringenden fremden Volksgruppen die Schatz-
funde vom Typus Apa-Gaura-Hajdúsámson in den Erdboden und zur selben Zeit ging auch die 
Herrschaft der beiden Kulturen im wesentlichen zu Ende.71 
T. Kemenezei warf im Zusammenhang mit der Füzesabonyer Kul tur vollkommen neue 
Gesichtspunkte auf. F r befaßte sich mit der Endphase der Kultur und wies auf die Tatsache hin, 
daß das Leben der Kultur mit den Gräbern von Megyaszó noch nicht beendet ist. Zahlreiche 
Funde aus einer späteren Periode lassen sich vor allem im Gebiete Nordungarns absondern. 
Im Verbreitungsgebiet der Kultur in der Slowakei wird dieselbe Periode von ähnlichen Funden, 
wie ilie in Ungarn dokumentiert. Den beiden Gebietsteilen entsprechend spricht T. Kemenezei 
von einer Füzesabonyer Gruppe, die in der Gegend zwischen dem Fluß Zagyva und dem Mátra-
gebirge, ferner von einer, die in Bodrogszerdahely weitergelebt hatte. Im Rahmen dieser soll 
nebst den Eigentümlichkeiten der verschiedenen Typenelemente der materiellen Hinterlassen-
schaft, vor allem der im Bestattungsritus auftretenden Änderung Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den. Auf diese Erscheinung machte I. Bona in seiner erwähnten Abhandlung nur Anspielungen, 
T. Kemenezei grenzte jedoch bereits die damit verbundenen kulturellen Zusammenhänge klar ab. 
Aber er datierte meiner Ansicht nach beide Gruppen unbegründet über den Rahmen der autochtho-
nen Bronzezeit hinaus bereits in die Spätbronzezeit, und zwar in eine Periode, die unmittelbar der 
Ausbildung der Pilinyer Kultur vorausgegangen ist.72 
Bloß die bedeutenderen Stationen in Betracht gezogen, konnten wir die Forschungs-
geschiehte der Füzesabonyer Kultur laut dem oben Gesagten zusammenfassen. Wir konnten nicht 
ausführlicher auf jene Erörterung eingehen, wie die einzelnen Forscher die mit der Kultur ver-
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bundenen verschiedenen Fragen zu lösen versucht hatten; übrigens müssen wir darüber noch im 
Weiteren ein Wort sagen. 
In erster Reihe müssen wir auf Grund der oben bekanntgegebenen Abhandlungen kurz all-
das überblicken, was uns über diese Kultur bisher bekannt ist. 
Die Füzesabonyer Kultur umfaßt völlig die mittlere Bronzezeit Ungarns; sie scheint sogar 
bereits in der ausgehenden Phase der Frühbronzezeit entstanden zu sein. Von dem Gesichtspunkt 
ihrer Ethnogenese aus kommen vor allem die frühesten Gruppen der Hatvaner, der Gyulavarsán-
der—Ottományer Kultur, sowie die an der oberen Theißgegend weiter lebenden Volkselemente von 
Zóker, Péceler Charakter in Betracht.73 Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen von diesem 
Gesichtspunkt aus neben dem Gräberfeld von Hernádkak das Urnengrab von Besenyőd, die Ske-
lettgräber von Nagydobos, die Siedlung von Bodrogszerdahely und nicht zuletzt das in der Slowa-
kei, in Kostany unlängst zum Vorschein gekommene Gräberfeld, das gleichfalls mit Skelettgräbern 
belegt war.74 Die Funde von Kostany enthalten ausgesprochen östliche — aus der Steppengegend 
stammende Elemente, und dieser Steppencharakter spiegelt sich sogar noch im Fundmaterial 
der entwickelten Füzesabonyer Periode wieder.751. Bona führ t den Ursprung der Kultur über die 
transsilvanischen Funde vom Typus CoÇofen-Kolozskorpâd indirekt auf den Ostbalkan zurück. 
Hier zog er natürlich über die keramischen Formen hinaus auch noch die Sied lungs Verhältnisse, 
den Bestattungsritus und noch andere kulturelle Erscheinungen in Betracht.76 
Die bereits entwickelte Füzesabonyer Kultur verdrängte im Laufe ihrer Entwicklung 
völlig die Hatvaner Kul tur von ihrem Verbreitungsgebiet und schmolz auch den Großteil die-
ser Volksgruppe ein. Im Leben der Kul tur lassen sich auf Grund der bisherigen Forschungen 
zumindest drei chronologische Gruppen auseinanderhalten, doch ist in dieser Frage die Lage noch 
ziemlich unklar.77 
Die Population der Füzesabonyer Kultur wohnte gerade so wie diejenige der Hatvaner 
aufteilartigen Siedlungen, die im allgemeinen auf den Hügeln, entlang der Flüsse liegen. Es kann 
beobachtet werden, daß sich den Siedlungen von dörfischem Charakter fallweise auch eine Hoch 
bürg angesellt und diese Erscheinung läßt bereits auf eine gewisse gesellschaftliche Gliederung 
schließen.78 Es geht aus den bisher erschlossenen Siedlungen hervor, daß man im allgemeinen in 
größeren Häusern von rechteckförmigem Umriß gewohnt und sich in diesen, neben kesseiförmigen 
Herdstellen erwärmt hat.79 
In der materiellen Nachlassenschaft der Kultur verdient neben der reich verzierten, gut 
ausgearbeiteten Keramik die eigenartige Knochenmanufaktur erwähnt zu werden, die ihrem 
Material nach auf die Steppengegend, ihrer Urnamentik nach auf mykenische Beziehungen hin-
weist.80 Die mykenischen Zusammenhänge sind übrigens im Leben der Kultur von entscheidender 
Bedeutung und es steht außer Zweifel, daß der Handel mit der Dynastie der sieh in Schaclitgräbcrn 
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erscheinenden ähnlichen Funde , die die enge Bezie-
hung der beiden K u l t u r e n beweisen, besondere Auf -
merksamke i t : Arch. É r t . 25. 1905. 168; F . TOMPA: 
Bericht . . . 95; L . MÁRTON: Arch. É r t . 44 (1930) 14.; 
f f . ; К . TIHELKA : A R 1 ( 1 9 4 9 ) 5 5 f f . ; К . TIHELKA: 
Chronologie préhis tor ique de la Tchécoslovaque. P r a g 
1956 . 8 6 f f . ; К . TIHELKA : A R 13 ( 1 9 6 1 ) 5 8 2 f f . ; 
A . TOCIK: S b o r n i k I I I . 1 0 0 . 
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bestattenden Fürsten die ein hohes künstlerisches Niveau aufweisende Töpferei von Füzes-
abony in entscheidender Weise beeinflußt hat.81 
In allen Einzelheiten können wir leider die ganze materielle Hinterlassenschaft der Kul tur 
nicht überblicken, wir müssen jedoch von ihrer Metallkunst unbedingt einige Worte sagen. Es sei 
bemerkt, daß diese Metallkunst auch für die Gyulavarsánder-Ottományer Kultur bezeichnend ist, 
einzelne Elemente können sogar im Fundmaterial der benachbarten Kulturen verfolgt werden. 
Vor allem gehört die Metallindustrie von Apa-Gaura-Hajdúsámson hierher. In diesen 
Schatzfunden kamen sehr viele Waffen: kurze Schwerter, Äxte und Schaftröhrenäxte von östlichem 
Typus zum Vorschein. Auf Grund dieser ist nicht zu bezweifeln, daß wir auch militärisch einer 
Kultur von hoher Organisiertheit gegenüberstehen.82 
Was die Zusammenhänge der kulturellen Beziehungen der Metallkunst von Koszider-
Charakter betrifft, teilen sich die Meinungen. Nicht ein jeder akzeptiert die Datierung der Schatz-
funde von Koszider-Typus auf das Ende der mittleren Bronzezeit und ebenso auch ihre Gleich-
altrigkeit mit der Füzesabonyéi' Kultur. Die Tatsachen zeigen hingegen, daß in der Endphase der 
mittleren Bronzezeit die Füzesabonyer Kul tur sich an der reichen Metallindustrie von Koszider 
beteiligt hatte und daß in dieser Phase die Funde vom Typus Apa-Gaura-Hajdúsámson nur noch 
als Nachlassenschaft weiterlebten.83 
Auf Grund von übereinstimmenden Meinungen kamen beide Schatzfundgruppen unter 
dem Einfluß bedeutender historischer Ereignisse in die Erde. Es kann nicht bezweifelt werden, 
daß der Kreis von Apa-Gaura-Hajdúsámson nicht das Ende der Kultur bedeutet, sondern bloß 
den einen Abschnitt dieser abschließt. Gleichzeitig haben die Besitzer wegen des Angriffes seitens 
des Volkes der Hügelgräberkultur ihre auf das Ende der mittleren Bronzezeit datierbaren Schätze 
vom Typus Koszider unter die Erde verborgen. 
Für uns ist alldas, was mit dem Bestattungsritus dieser Kultur verbunden ist, außer-
ordentlich wichtig. Über diese Frage haben wir bereits vorangehend ausführlich gesprochen und 
Iiier möchten wir dem Gesagten nur so viel hinzufügen, daß die Gräberfelder der Füzesabonyer 
Population mit ihren Skelettgräbern im allgemeinen von großer Ausdehnung sind und auf die 
Existenz von größeren Gemeinschaften schließen lassen. Die mit der Siedlung im Zusammenhang 
erwähnte gewisse gesellschaftliche Gliederung spiegelt sieh auch in der Anzahl der Beigaben in 
den Gräbern wider, wobei die sehr reichen Gräber mit den beigabenlosen einander gegenüber-
gestellt werden können. 
Im Zusammenhang mit dem Ausgang bzw. dem Fortleben der Kultur müssen wir noch 
erwähnen, daß dieses Weiterleben zwar eine Tatsache ist, doch noch innerhalb des Rahmens der 
mittleren Bronzezeit. Da unser beschriebenes Gräberfeld gerade mit dieser Periode verbunden ist, 
müssen wir diese Frage im Weiteren ausführlicher erörtern. 
81
 Mit der sich bis N o r d e u r o p a ers t reckenden 
Expans ion der mykonischen Zivil isat ion befassen sich 
/.ahlreiche Verfasser und in d iesem Themenkre i s ste-
hen uns heu tzu tage bereits m e h r e r e bedeu t s ame 
Zusammenfassungen zur Ver fügung . Von diesen ver-
d ienen besonderes Interesse: A . MOZSOLICS: A n t . 
l t . 3 (1949) 22 f f . ; A . MOZSOLICS: Ac ta Arch. H u n g . S 
( 1 9 5 7 ) 135; A . MOZSOLICS: D e r G o l d f u n d v o n V e l e m -
szentv id . I ' raehis tor ica 1 (Basel 1950). 21 ff . ; J . WEB-
NER : Mykenae — Siebenbürgen - - Skandinavien . A t t i 
de l 1-е Congresso 1 nternazionale di Pre is tor ia e Pro-
tois tor ia Mediterranen. Firenze- Napo l i—I lóma . I960. 
2 9 4 f f . ; R . H A C H M A N N : U. а . O . 1 0 3 f f . ; N e u e r d i n g s 
spr i ch t A. Mozsolics ans t a t t u n m i t t e l b a r e r Beziehun-
g e n zu Mykene ü b e r die Z u s a m m e n h ä n g e m i t den 
kieinasiat ischen Gebieten, die sieli l au t ihnen n ich t au f 
die Periode L H I , sondern au f die von L H I I da t ie ren 
lassen: A. MOZSOLICS: Ac ta Arch . H u n g . 16 (1964) 
223 ff . 
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 Hinsicht l ich der M a n u f a k t u r vom T y p Apu 
G a u r a - H a j d u s á m s o n siehe A. MOZSOLICS: Ac ta A i c h . 
Hung . 8 (1957) 137 ff.; I. BONA: Acta Arch. H u n g . 9 
(1959) 226 ff . 
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 Diií erste B e k a n n t m a c h u n g über die S c h a t z f u n d e 
von Kosz ide r -Typus mi t zusammenfassendem Charak-
t e r s t a m m t von A. MOZSOLICS: Ac ta Arch . H u n g . 8 
(1957) i 19 ff . ; Siehe noch: I . BONA: Ac ta Arch . H u n g . 
9 (1959) 211 f f . ; F . KŐSZEGI: A rákospalo ta i kincs-
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Im Laufe unserer Zusammenfassung gingen wir auf die mit der Kultur verbundenen, 
sehr wesentlichen chronologischen Fragen nicht ein. Angesichts des grundlegenden Charakters 
des Themas, halten wir es für notwendig, daß wir uns damit im Rahmen eines eigenen Abschnittes 
befassen. 
D I E C H R O N O L O G I S C H E S T E L L U N G D E S G R Ä B E R F E L D E S YÜN P U S Z T A S Z I K S Z Ó 
Die chronologische Lage des Gräberfeldes von Pusztaszikszó hängt natürlicherweise eng 
mit dem chronologischen Bild der Füzesabonyer Kultur und der ganzen mittleren Bronzezeit 
Ungarns zusammen. Die relative chronologische Ordnung der ganzen Kultur kann auf Grund der 
Untersuchungen der letzteren Jahre im großen und ganzen als geklärt gelten. Auf Grund der 
Stratigraphie der Siedlungen, sowie der Typologie der Funde gilt es heute bereits als erwiesen, daß 
diese Kul tur die mittlere Bronzezeit Ungarns, die sich mit der nach Mozsolics abgesonderten 
Periode В I I I in Parallele stellen läßt, in vollem Maße ausfüllt. Es ist uns jedoch noch nicht klar, 
wie weit der älteste Teil der Kultur und deren Herkunft in jene jüngere Phase der Frühbronzezeit 
zurückgreift, die mit der Periode В I I bei Mozsolics gleichaltrig ist. Diesbezüglich könnte nur die 
sorgfältige Untersuchung der Zusammenhänge mit der Hatvaner und frühzeitigen Gyulavarsánder-
Ottományer Kultur, sowie mit den unter den frühesten Funden von Füzesabony nachweisbaren 
Steppen-, eventuell Péceler und Zóker Elementen eine ausreichende Auskunft erteilen. 
Die relative chronologische Lage der Kultur wird eigentlich durch ihr Verhältnis zu den 
benachbarten Kulturen bestimmt. Im Zusammenhang damit stehen uns sehr wertvolle strati-
graphische Beweise, sowie Daten aus den Grabkomplexen der verschiedenen Gräberfelder zur 
Verfügung. Auf diese Weise können wir die Füzesabonyer Kultur auf Grund der aus ihren Sied-
lungshorizonten zum Vorschein gekommenen Scherben von spätzeitigem Perjámoser, Vattinaer, 
Vatvaer, Gyulavarsánder, Magyaráder usw. Charakter mit den autochthonen Kulturen der mitt-
leren Bronzezeit Ungarns in Parallele stellen.84 Dasselbe unterstützen auch die Funde von Füzes-
abonyer Charakter, die von den Fundorten des obigen Kulturkreises stammen.85 Ähnlicherweiso 
können mit Hilfe der stratigraphischen und aus den Grabkomplexen gewonnenen Daten die kultu-
rellen und chronologischen Zusammenhänge der bereits erwähnten Schatzfunde vom Charakter 
Apa-Gaura-Hajdúsámson86 genau bestimmt werden. Auf Grund all dieser steht es außer Zweifel, 
daß dieser Depotfundhorizont mit der, sich in der Blüte befindlichen echten Etappe der Kultur 
vergleichen läßt und zwar mit der Periode, die durch das Gräberfeld von Hernádkak und den 
größten Teil des Gräberfeldes von Megyaszó vertreten ist. 
Diese oben umrissene Periode läßt sich auch mit absoluten Jahreszahlen gut datieren, 
und zwar wie bereits erwähnt, durch den sehr regen Handel mit Mykene. Man kann das Fund-
material aus den mykenischen Schachtgräbern, vor allem auf Grund seiner Ornamentik und 
der Musterschätze, mit der materiellen Hinterlassenschaft der Gyulavarsánder-Ottományer und 
der Füzesabonyer Kultur vergleichen. Diese bereits mehrmals bearbeiteten mykenischen Elemente 
erscheinen in der ungarländischen und transsilvanischen Bronzezeit in bestimmter Periode und 
leben nachher höchstens als Nachlassenschaft weiter. 
Es kann nicht bezweifelt werden, daß sowohl in der Gyulavarsánder-Ottományer als auch 
in der Füzesabonyer Kultur die Töpferei von diesem mykenischen Handel Anregung erhielt, und 
84
 A. MOZSOLICS: Ac ta Arch . H u n g . 2 (1952) 57 ff . ; 
A. MOZSOLICS: Ac ta Arch. H u n g . 8 (1957) 128 ff . ; 
I . BÓNA: A bronzkor Magyarországon . . . 333 ff . 
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 Siehe die vorangehende A n m . 
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 H i e r müssen vor al lem die Gußfo rmen der Ä x t e 
von or ienta l ischem T y p u s der hier behande l t en 
Scha tz funde e rwähn t werden, die aus g u t bes t imm-
baren Ku l tu r sch ich ten zum Vorschein g e k o m m e n 
sind. Zugleich kennen wir auch aus Gräbern solche 
Ä x t e : F . KŐSZEGI: F A 9 ( 1 9 5 7 ) 54 , 5 6 ; A u ß e r d e m v e r -
dienen die gleichfalls a u s Gräbern s t a m m e n d e n Keil-
hacken von sog. K r t e n o v e r Typus besondere Auf-
m e r k s a m k e i t : K . WILLVONSEDER : а . а . , O . 4 0 3 ,  
Taf . 53 2; H . RICHLY: Die Bronzezeit in Böhmen. 
W i e n 1 8 9 4 . 8 5 f f . ; T a f . 1 3 . ; L . H A J E K : P A 4 5 ( 1 9 5 4 )  
98 , A b b . 2. 
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die eigenartige Keramik, mit ihrer Spiralornamentik und anderen mykenischen Motiven verziert, 
sieh unter diesem Einfluß ausgebildet hatte.87 
Dem Anschein nach ist dieser mykenisierende Charakter für die Funde in den untersten 
Horizonten der Füzesabonyer und besonders der Gyulavarsánder-Ottományer Siedlungen noch 
nicht typisch, und dieselbe Erfahrung machten wir auch bezüglich des Fundmaterials der frühesten 
Gräber.88 Man darf bereits auf Grund dieser Erscheinung annehmen, daß die beiden Kulturen zur 
Zeit der Aufnahme der Beziehungen zu Mykene existiert hatten und daß die früheste Phase der 
Kul tur der neuen Entwicklungsphase vorausgeht. 
Wie erwähnt, beschränkte sich der mykenische Handel auf eine bestimmte Zeit, zwischen 
engen Rahmen. Dies kann im großen und ganzen mit einer gewissen Phase der Herrschaft des in 
Schachtgräbern begrabenen Fürstengeschlechtes in Parallele gestellt werden. Die Zeit der Schacht-
gräber ist die späthelladische, d. h. die Phase LH I, die das 16. Jahrhundert v. u. Z. umfaßt.89 
Auf Grund dieser kann festgestellt werden, daß die neue Entwicklungsperiode der Füzesabonyer 
Kul tur dem Beginn des 16. Jahrhunderts nicht vorausgegangen ist. 
Das Aufhören des mykenischen Handels müssen wir in demselben Jahrhundert suchen. 
Da mit diesem gleichzeitig in der östlichen Hälfte des Karpatenbeckens sich bedeutende historische 
Ereignisse zugetragen hatten, ist dieser Zeitpunkt für uns sehr bedeutend. Wir nehmen an, daß 
parallel mit diesen die Schatzfunde vom Charakter Apa-Gaura-Hajdúsámson unter die Erde 
gekommen sind und die sie erzeugende Metallindustrie gleichfalls aufgehört hat. All diese Ereignisse 
lassen sich keinesfalls früher als auf die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts datieren, und da wir 
die Fundzusammenhänge der darauf folgenden Periode gleichfalls kennen, können wir den Zeit-
punkt dieser auch nicht später als auf die letzten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts setzen.90 
Fast zu gleicher Zeit mit dem Aufhören der Beziehungen zu Mykene verschob sich die mit 
diesen verbundene und inhaltlos gewordene Ornamentik auf den Weg der Schcmatisierung. Die 
Gefäßformen vereinfachten sich, aus dem Spiralbuckel wurde eine einfache halb- oder ganzkreis-
förmig kannelierte Buckelornamentik. In den Gräbern des Gräberfeldes von Bodrogszerdahely 
spielte sich dieser Prozeß auf den Kannen und Schüsseln der Füzesabonyer Kultur fast vor unseren 
Augen ab. In diesem Zeitabschnitt kann man eine starke Füzesabonyer Expansion beobachten, 
und als Ergebnis dieser Expansion erscheinen die Funde von Spätfüzesabonyer Charakter auf den 
spätzeitigen Vatyaer, Magyaráder und Perjámoser Siedlungen bzw. in ihren Horizonten.91 Zugleich 
treffen wir auch bei den Füzesabonyer Ausgrabungen die Funde der erwähnten und der anderen 
gleichzeitigen Kulturen an.92 Demnach läßt sich auch diese Periode auf Grund der stratigraphischen 
87
 Hinsichtl ieh des Schr i f t tums der Beziehungen zu 
Mykene siehe Anm. 81; L a u t V. G. CHILDE s t a m m t die 
O r n a m e n t i k der be t re f fenden K e r a m i k a u s der Metall-
k u n s t : V. G. CHILDE: The Danube . . . 296. 
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 U n t e r anderen bezieht sich dies au f die un te ren 
Schich ten der Siedlung Békés-Városerdő, die Siedlung 
von Bodrogszerdahely, auf den u n t e r s t e n Hor izont 
der Siedlung von Füzesabony , auf die un t e r s t e Schicht 
von B á r c a usw., die alle der Gyu lava r sánde r—Ot to -
m á n v e r K u l t u r angehören . Wir müssen uns noch auf 
die F u n d e der ä l te ren Gräber des Gräberfe ldes von 
I í e r n á d k a k , die Beigaben der Gräber von Besenyőd, 
N a g y d o b o s usw. be ru fen : J. BANNER: P P S 21 (1955) 
123 ff . ; L. HAJEK: Zur relat iven Chronologie . . . 
62 ff . ; F . TOMPA: Be r i ch t . . . 97 ff. ; L. K i s s : а . а . O. 
160 ff . ; J. SŐREGI: а . а . О. 67 ff.; Die F u n d e der Sied-
lung von Füzesabony und Bodrogszerdahely bef inden 
sich in der Sammlung des Ungar i schen Nat ional -
m u s e u m s . 
89
 R . W . HUTCHINSON: Prehis tor ic Crete. 1963 
L o n d o n . 17 (chronologische Tabelle); F . MATZ: K r e t a 
u n d f r ü h e s Griechenland. Baden-Baden , 1962. 163, 
243 (chronologische Tabelle); J . D. S. PENDLE-
BURY: The Archeology of Crete. New York 1963 
(chronologische Tabelle) ; FR. SCHACHERMEYR: PZ 
3 4 - 3 5 (1949—1950) I . 32. 
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 Zur E n t f a l t u n g der auf h o h e m Niveau s tehen-
den Metal l industr ie war zumindes t ein halbes J a h r -
hunde r t nöt ig. Dasselbe bezieht sich im Grunde auf 
die Metal l industr ie von Koszider, deren E n d e wir 
wegen des E indr ingens der Hüge lg räberku l tu r spä te-
s tens auf die zweite Hä l f t e des 15. J a h r h u n d e r t s 
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 Diesbezüglich können gu t e Beispiele aus Ü j -
ha r tyán-Va tya , Solymár , Magyarád , Kéménd (Kame-
nin), Vigvár (Vesele), Pécska (Pecica) usw. e r w ä h n t 
werden. Siehe A n m . 21, 22, 26. 
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K u l t u r u s w . b e r u f e n ; J . B A N N E R — I . B O N A — L . 
MÁRTON: Ac ta Arch . H u n g . 10 (1959) Abb. 6 1, Abb . 
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Daten und der Zusammenhänge der Grabfunde gut absondern. In dieser Periode bildet sich eine 
eigenartige, neue Metallkunst aus, obwohl das Zentrum dieser sich etwas westlicher als das Ver-
breitungsgebiet der Kultur befindet. Mit Hilfe der auf den Siedlungen und in den Gräberfeldern 
der Periode zum Vorschein gekommenen Metalle von sog. Koszider-Typus können wir den Kultur-
kreis im Ausgang der mittleren Bronzezeit samt der hierher gehörigen spätzei Ligen ï üzesabonyer 
Kultur noch genauer datieren.93 
Auf Grund der Parallelstücke läßt sich auch das Gräberfeld von Pusztaszikszó in diese 
Periode reihen, obwohl in seinen einzelnen Gräbern die archaischeren Formen aus der echten 
Füzesabonver Periode ebenfalls vorkommen. 
Diese Spätfüzesabonyer Periode bleibt in ihrer Bedeutsamkeit nicht hinter dem echten 
Entwicklungsabschnitt, obwohl ihre Zeitdauer kaum das dreiviertel Jahrhundert übersteigt. Ihr 
Ende wird durch den Zeitpunkt bezeichnet, als die Schatzfunde von Koszider in die Erde gekom-
men sind und die Hügelgräberkultur einzudringen begann, mit diesen Erscheinungen schließt 
zugleich auch die mittlere Bronzezeit Ungarns ab. Leider besitzen wir über diese Periode nicht 
einmal annähernd so verläßliche Zahlangaben als über die, welche wir aus der Periode LH I ver-
fügen. Es scheint auf Grund einiger Fundtypen, daß wir das Ende der mittleren Bronzezeit und 
zugleich auch der Füzesabonyer Kultur in der mit dem LH II-Abschnitt verbundenen zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts suchen müssen.94 
Da die Füzesabonyer Kultur über weite kulturelle Beziehungen verfügt, ist es unbedingt 
notwendig, daß wir sie über den bronzezeitlichen Rahmen Ungarns hinaus in das ganze mittel-
europäische chronologische System einfügen. Für uns kann die Reineckesche Chronologie als allge-
mein angenommenes System in Betracht kommen. 
Die Füzesabonyer Kul tur kann vor allem auf Grund ihrer Metalltypen mit dem System 
Reineckes gut in Parallele gestellt werden. Die mit der blühenden Füzesabonyer Periode zusammen-
hängende Metallindustrie vom Typus Apa-Gaura-Hajdúsámson verfügt auch über mehrere solche 
Bronzen, die sich auf Grund der mittel-, west- und nordeuropäischen Analogien mit der Reinecke-
schen Periode BA2 datieren lassen. Es kann nicht bestritten werden, daß die Schatzfunde vom 
Typus Ap a- G au r a - H aj d ú s á m s о n, sowie die unter diesen nicht vorkommenden echten Füzes-
abonyer Metalltypen diesen Abschnitt der Kultur mit jenem dem süddeutschen Locham vor-
angehenden — Horizont, mit der mitteleuropäischen spätzeitigen Aunyetitzer Kultur, sowie mit 
den Funden vom Charakter des nördlichen Sögel I I in Parallele stellen. Diese vertreten dann 
zusammen die Reineckesche BA2-Periode.95 
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Der Zusammenhang der spätzeitigen Füzesabonyer Epoche und der Bronzefunde vom 
Koszider-Typus kann auch von mehreren Seiten als bewiesen betrachtet werden. Es liegt eben 
darum nahe, daß, auch wenn wir die Datierung der Schätze von Koszider in die Reineckesche 
BB-Periode annehmen, der ganze Kulturkreis auf den Ausgang der mittleren Bronzezeit, und 
zugleich auch die Spätfüzesabonyer Kultur in diese Periode zu setzen ist. Die Schatzfunde von 
Koszider können wir mit den Schätzen vom Typus Bühl-Achenbach in Süddeutschland, mit dem 
von Holste umrissenen Lochamer Horizont in Parallele stellen, doch zur selben Zeit kristallisierte 
sich auch die eigenartige Kultur vom Charakter der Hügelgräber aus.96 
Während wir die auf die Einwirkung des mykenischen Handels aufblühende Füzesabonyer 
Periode mit der Periode LH I in Zusammenhang bringen, kann die folgende Spätphase im großen 
und ganzen mit der Periode LH I I gleichaltrig sein. Hierauflassen einige, auch von diesem Gesichts-
punkte aus datierbare Funde dicsei' letzten Epoche schließen. Wie wir erwähnt haben, bedeutet 
dies das 15. Jahrhundert v. u. Z. Auf Grund einzelner Erscheinungen, insbesondere der frühesten 
Funde jener Hügelgräberkulturgruppe, die die ungarländischen autochthonen bronzezeitlichen 
Kulturen unterjocht hatte, mußten wir zu dem Schluß kommen, daß die ungarländische mittlere 
Bronzezeit und die Füzesabonyer Kultur noch innerhalb der Reineckeschen BB-Periode zu Ende 
gegangen war. Dieser Zeitpunkt ist in der Phase LH II, spätestens in der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts zu suchen.97 
Fs ist eine schwere Aufgabe, die Übergangszeit der mykenisierenden Füzesabonyer Kultur 
und ihrer späten Phase zu datieren. Obwohl wir auf Grund ihrer Zusammenhänge die erstere mit 
der Periode R BA2, die letztere mit R BB in Parallele gestellt haben, bedeutet dies noch nicht, 
daß man die Übergangszeit zwischen diesen beiden Perioden auf die Grenze der Periode A2 В 
setzen dürfte. Das Weiterleben mehrerer, für die Periode typischer Formen in dem Spätfüzes-
abonyer Abschnitt — was auch selbstverständlich ist wirft die Möglichkeit auf, daß man den 
Beginn der neuen Entwicklung auf das Ende der Periode R BA2 setze. 
Dem oben Gesagten gemäß kann man die Füzesabonyer Kultur in drei, mehr oder weniger 
selbständige chronologische Gruppen gliedern. Während die erste, die früheste Gruppe eine bisher 
näher noch nicht bestimmbare Zeitlang dauert, sind bereits die zweite und dritte Zeitdauer von 
Zeitpunkten zwischen ziemlich engen Rahmen begrenzt. 
So wie darüber bereits die Rede war, werden die Funde der frühesten Füzesabonyer 
Epoche von den frühen Gyulavarsánder-Ottományer, Hatvaner Kulturen und der Steppen-
gegend, sowie von anderen frühbronzezeitlichen Nachlassenschaften charakterisiert. Um nur 
einige Fundgruppen zu erwähnen, lassen sich die in Kostany freigelegten Skelettgräber, das Urnen-
grab von Besenyőd, die Skelettbestattungen von Nagydobos, der obere Horizont der Hatvaner 
Siedlung, der unterste Horizont der Siedlung von Bárca, ein bedeutender Teil der Funde von 
Tibolddaróc, der frühere Horizont der zur Füzesabonyer Kultur gehörigen Siedlung von Jászdózsa-
Kápolnahalom, die frühesten Gräber von Hernádkak usw. hierher zählen.98 Im großen und ganzen 
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sind die oberen Horizonte der Hatvaner Schicht in der Siedlung von Tószeg den Galga-Bach 
entlang ein bestimmter Abschnitt im beben der Hatvaner Gruppe, die vor allem auf Ottomány 
datierte erste chronologische Gruppe der Ottományer-Gyulavarsánder Kultur, einige Horizonte 
vor der XII. Schicht von Pécska und die den letzteren in der Chronologie entsprechenden Grabel-
and der Mures mit diesem Zeitabschnitt gleichaltrig." 
Diese Periode geht zweifellos der mittleren Bronzezeit voraus und reicht bis in die Reinecke-
sche BAl-Periode. Der Zeitpunkt des Beginns dieser Periode ist noch nicht klar, ihre Übergangszeit 
zur nächsten Periode kann hingegen durch den Handel mit Mvkene gut bestimmt werden. 
Die folgende, klassische Phase der Füzesabonyer Kul tur müssen wir schon in der mittleren 
Bronzezeit, in der Periode R BA2 suchen. Deren Funde kommen eigentlich auf den meisten 
Fundorten der Füzesabonyer Kultur vor. U m nur die wichtigsten zu erwähnen, gehören dieser 
Entwicklungsphase der II. Horizont der Siedlung von Bárca, die von Childe aus einer früheren 
Zeit bestimmte obere Schicht von Tószeg, die unteren Horizonte der Füzesabonyer Siedlung, der 
Großteil der Gräber von Hernádkak und Megvaszó, die jüngeren Funde von Jászdózsa-Kápolna-
halom, Tibolddaróc usw. an.100 Von den Fundkomplexen der benachbarten, mit der Füzesabonyer 
Kultur in Verbindung getretenen Kulturen können die zweite und zum Teil die dritte chronolo-
gische Gruppe der Gyulavarsánder-Ottományer Kultur hierher gereiht werden, so ein beträcht-
licher Teil der Siedlung von Gyulavarsánd und Békés-Városerdő, die Skelettgräber von Szilágypér 
usw.101 Die Schichten XII—XIV der Siedlung von Pécska und die gleichaltrigen Gräber der 
Mureçgegend bezeichnen im großen und ganzen dasselbe Zeitalter.102 Vermutlich lebt auch noch 
in dieser Epoche bis zu einer gewissen Zeit die jüngste Gruppe den Galga-Bach entlang, sowie die 
sieli nach Nordwesten hinziehende Hatvaner Kultur.103 
In ihrer Blütezeit nahm das Volk dieser Kultur zweifellos auf Anregung ihrer entwickel-
ten Metallindustrie die Verbindung mit den westlichen und nordwestlichen Nachbaren auf. Dem-
nach erscheinen in den Füzesabonyer Schichten die Gefäßfunde der transdanubischen Kulturen 
mit inkrustierter Keramik.104 In diesem Zeitalter leben noch die der Aunyetitzer Kultur angehörigen 
Gruppen späten Charakters, und auf diese Zeit fällt auch die Entfaltung der Magyaráder Kultur. 
Die großen slowakischen Siedlungen Nitriansky Hradok, Vesele, Madarovce usw. spielen bereits 
eine bedeutende Rolle in der Weiterentwicklung der lokalen Bronzeindustrie.105 Die Metallindustrie 
der Vatvar Kultur des sich verstärkenden westlichen Nachbarn stützt sich vor allem auf den 
99
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Formenschatz der Werkstätten vom Charakter Apa-Gaura-Hajdúsámson. Es genügt, wenn wir 
uns hier auf die Schatzfunde vom Typus Százhalombatta berufen. l cc 
Auf Grund der eingehenderen Untersuchungen kann diese mykenisierende Gruppe in 
weitere chronologische Phasen gegliedert werden. Dies ist auch begründet, wenn wir die auf 
Horizonte gegliederten Siedlungsschichten der Epoche und die Pundgruppen mit ihrem von-
einander bis zu einem gewissen Grade abweichenden Charakter in Betracht ziehen. 
Die Funde der sich in der zweiten Hälfte der mittleren Bronzezeit, zu Ende der Reinecke-
schen BA2-Periode entwickelnden dritten, spätzeitigen Füzesabonyer Phase, lassen eich ebenso 
absondern, wie die der vorangehenden beiden Gruppen angehörigen Fundobjekte. Hier grenzen 
sich im großen und ganzen ein früherer und ein jüngerer Horizont ab. Während der Großteil der 
Gräber von Bodrogszerdahely eher dem letzteren angehört, können die von Pusztaszikszó an den 
ersteren geknüpft worden.107 Die Funde des I. Horizontes von Bárea und in den oberen Schichten 
von Füzesabony umfassen beide Horizonte.108 Die weiteren Komplexe dieser späten Füzesabonyer 
Periode kennen wir aus den Gräbern von Golop und Dormánd, von Szihalom, Maklár und dem 
obersten Horizont von Tószeg.100 Wahrscheinlich kann man auch noch die unlängst freigelegten 
Gräberfelder von Gelej und Füzeeabonv-Kettoshalom hierherzählen.110 
In der zweiten Hälfte der mittleren Bronzezeit wird die Expansion der Füzesabonyer 
Kultur immer kräftiger. Die Funde von Füzesabonyer Charakter verbreiten sich, sozusagen nach 
allen Richtungen der Windrose und können ebenso auf den Magyaráder Fundorten, wie auch in 
den Siedlungen und Gräberfeldern der späten Perjámoser Kultur angetroffen werden.111 Eben 
deshalb bereitet uns die Absonderung der mit der späten Füzesabonyer Kultur gleichaltrigen Fund-
gruppen keine besondere Schwierigkeit. 
Der in dem obersten Horizont der Siedlung von Gyulavarsánd zum Vorschein gekommene 
Schatzfund vom Typus Koszider läßt darauf schließen, daß die Bewohnerschaft dieser Siedlung 
das Ende der mittleren Bronzezeit erlebt hatte.112 Auf diese Periode verweisen auch der in Curtici 
erschlossene Fundkomplex, die Funde der Erdburg von Ó-Paulis, sowie in Ottomány, das Fund-
material der befestigten Siedlung am Flüßchen Ér.113 Die Schichten XV XVI der Siedlung von 
Pécska, die von dieser Siedlung stammenden Streufunde und die jüngsten Gräber der Murcç-
gegend dokumentieren das mit dem spätzeitigen Füzesabonyer Abschnitt parallele Zeitalter der 
späten Perjámoser Kultur.114 
Die Fundkomplexe der späten Magyaráder Kultur vom Füzesabonyer Charakter in Kame-
nin, Dvory nad Zitavou usw. datieren auch diesen slowakischen Kulturkreis in ein ähnliches 
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Zeitalter.115 Die sich auf Spatmagyaráder und Füzesabonyer Grundlagen entwickelnde örtliche 
sog. karpatische Gruppe mit ihrer der Hügelgräberkultur der mittleren Donaugegend ähnlichen 
Kultur war in diesem Zeitabschnitt bereits im Entstehen. Ihre Funde können in den Gräbern des 
Gräberfeldes von Majcichov, Vesele, Sv. Peter usw., alle von gemischtem Ritus, verfolgt werden.116 
Auch für diese Periode sind die Bronzen vom Typus Koszider charakteristisch. Auch die nord-
österreichischen Fundkomplexe der Hügelgräberkultur in der Gegend der mittleren Donau, die 
auf Spatmagyaráder, Füzesabonyer Grundlagen beruhen, sind uns sehr gut bekannt. Es genügt, 
wenn wir uns hier auf den sog. Rollerfund von Mistelbach und auf die Funde der Siedlung von 
Hohenau berufen.117 
Auf Grund der verschiedenen Fundzusammenhänge können wir die Fundgruppen der 
späten Vatyaer Kultur mit dieser Periode gut in Parallele stellen. Von diesen sind für uns vielleicht 
der auf dem Burghügel von Solymár gefundene Keramik- und Bronzekomplex, der auch die 
bereits erwähnte Kanne von Füzesabonyer Typus enthält, von größter Bedeutung.118 Zu dieser 
Zeit war noch Pákozdvár bewohnt, und das Gräberfeld von Lovasberény wurde noch belegt.119 
In Kosziderpadlás bei Dunaújváros wurden ebenfalls die Funde derselben kulturellen Gruppe mit 
starkem Spatmagyaráder, Füzesabonyer Einschlag vorgefunden.120 Der beschriebene Fundkomplex 
von Törtei und auch ein Teil der Gräber von Űjhartyán-Vatva gehören auf Grund der Füzes-
abonyer Parallelen der Spätvatyaer Kultur an.121 Die Reihe läßt sich noch mit den Gräberfeldern 
von Cegléd-Öreghegy, Kelebia usw. fortsetzen.122 
Die Schatzfunde vom Typus Koszider lassen sich auf Grund der bezüglich ihrer Bronzen 
durchgeführten mehrseitigen Untersuchungen in die Reineckesche BB-Periode datieren. Die 
Metallfunde vom Typus Koszider von den Spätvatyaer, Magyaráder, Füzesabonyer, Gyulavarsán-
der-Ottományer usw. Fundplätzen bestimmen die obigen Schatzfunde auch in kultureller Hinsicht. 
Zum Schluß müssen wir noch erwähnen, daß die of t mit mykenischer Ornamentik ver-
zierten, geschnitzten Knochengegenstände hauptsächlich mit den Funden der mittleren Gruppe 
zum Vorschein kamen. Diese können, wenn auch in wesentlich geringerem Prozentsatz, noch in 
der späteren Phase angetroffen werden. Dagegen ist das auf den Fundorten von Magyaráder 
Charakter in der Slowakei und das der mit diesen verwandten Veterov-Kultur in Mähren vor-
kommende fast gleiche Knochenmaterial eher für die späte Phase charakteristisch.123 
Es läßt sich demnach das Fundmaterial der Füzesabonyer Kultur in drei chronologische 
Etappen gruppieren. Diese Einteilung kann sich gebietsweise der Entwicklung entsprechend bis 
zu einem gewissen Grade ändern. So sind an der oberen Theißgegend die Funde der frühzeitigen 
Phase bedeutender, während sie zugleich etwas südlicher davon, im mittleren Gebiet der Tiefebene, 
wie wir dies in Tószeg konstatieren können, fast gänzlich fehlen. 
Die früheste Gruppe kann auf die Endphase der frühen Bronzezeit in Ungarn datiert 
werden, die man mit der Periode В II von Mozsolics, und der Periode BAI von Reinecke in Parallele 
stellen kann. Hier ist uns nicht genau bekannt, inwiefern diese Gruppe die ganze chronologische 
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80, T a f . X I 6 , 10; F . TOMPA : B e r i c h t . . . 8 6 . 
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biai b ronzkor i temető (Bronzezeit l iches Gräberfeld 
von Kelebia) . Budapes t 1957. Régészeti Füzetek 6. 
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rials der Ve te iov -Ku l tu r können wir vor allem die 
F u n d e von Blucina e r w ä h n e n : K . TIHELKA: A R 1  
( 1 9 4 9 ) 4 7 , 5 5 f f . ; K . TIHELKA : A R 13 ( 1 9 6 1 ) 5 8 2 f f . 
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Phase umfaßt. Bezüglich ihrer absoluten Zahlangaben können wir das den Schachtgräbern von 
Mvkene vorangehende 17. Jahrhundert v. u. Z. in Betracht ziehen. 
Die Gruppe der mykenisierenden Funde der Kultur können wir bereits in die ungar-
ländische mittlere Bronzezeit und zwar in die erste, länger andauernde Phase dieser setzen. Dieser 
Zeitraum ist mit der früheren Phase der Periode В I I I (Mozsolics) Periode und mit der Periode 
BA2 (Reinecke) im großen und ganzen gleichaltrig. Auf Grund der mvkenischen Chronologie 
umfaßt die Zeitdauer der Gruppe fast gänzlich das 16. Jahrhundert v. u. Z. 
Die uns am meisten interessierende, mit dem gleichaltrigen Fundmaterial der benachbarten 
Kulturen in einem engen Kulturkreis verschmolzene Spätfüzesabonyer Fundgruppe vertrit t die 
Endphase unserer mittleren Bronzezeit, die jüngere Phase der Periode В I I I (Mozsolics), das 
Ende von BA2 (Reinecke) und den größeren Teil von BB. Die absoluten Jahrzahlen derselben 
Periode können wir noch mit den letzten Jahrzehnten des 16. und mit der ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts v. u. Z. bestimmen. 
Der Beginn der einhemischen Spätbronzezeit, deren Funde im großen Teil des Landes im 
Kreise der Hügelgräberkultur, in Nord- und Nordostungarn in dem Kreise der Pilinyer und viel-
leicht sogar in der Egyeker Kultur zu suchen sind, läßt sich noch mit dem Ende der Reineckeschen 
BB-Periode in Parallele stellen.124 Diese Periode nur kaum berührend, können wir das Grab von 
Keszthely, die zur Hügelgräberkultur gehörigen Gräberfelder von Szomolánv, Bag, die Funde der 
Pilinyer Kultur von Vizslás, Tornala, Haniska und das Gräberfeld von Rákóczifalva hierher 
zählen.125 
Wie halten die Datierung der Spätfüzesabonyer Gruppe und des mit ihr zusammenhän-
genden Kreises auch die Schätze vom Typus Koszider inbegriffen — auf die Spätbronzezeit, 
sowie ihre Parallelstellung mit der Reineckeschen BC1 —2 Periode für nicht begründet.126 Daraus 
folgt, daß wir unserer Meinung nach auch die Zeit der Pilinyer-Egyeker Ethnogenese auf früher 
setzen müssen, als man dies bisher im allgemeinen wollte.127 Zugleich können wir auch die von 
den tschechoslowakischen Forschern auf die Übergangsphase der Reineckeschen Perioden BA2 
und BB erfolgte Datierung dieses Spâtfûzesabonyer-Magyarâder Kreises nicht akzeptieren.128 
D A S G R Ä B E R F E L D V O N P U S Z T A S Z I K S Z Ó U N D D E R K R E I S VON K O S Z I D E R 
Am Ende der klassischen Phase der Füzesabonyer Kul tur wurden die Schatzfunde vom 
Typus Apa-Gaura-Hajdúsámson und weiter westlicher von diesen die vom Typus Százhalombatta-
Kelebia vergraben. Wie erwähnt, hörte damit gleichzeitig der Handel mit Mykene auf, und sowohl 
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in der materiellen wie auch in der geistigen Nachlassenschaft der Füzesabonyer Kultur setzte eine 
neue Entwicklung ein. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Triebkräfte der obigen historischen Ereig-
nisse zu untersuchen. Wir möchten bloß die Aufmerksamkeit auf einige in Zusammenhang damit 
stehende Erscheinungen lenken. 
In der obigen Epoche läßt sich vor allem in der östlichen Hälf te des Karpatenbeckens 
eine innere Migration der Population beobachten. Die im großen und ganzen für die X I I I XIV. 
Schicht von Pécska charakteristischen Funde des späten Perjámoser Kultur erscheinen in den 
Siedlungen und auf den Gräberfeldern der nordwestlichen, nördlichen Nachbaren, doch nicht nur 
sporadisch, wie z. B. in Pákozdvár und Tószeg, sondern auch gruppenweise, wie auf dem Fundort 
Tiszaug-Kémánvtetó'.129 Obwohl uns hierfür noch nicht genügend Beweise zur Verfügung stehen, 
vermuten wir doch, daß gerade diese innere Wanderung das Ende der blühenden Metallindustrie 
der echten Füzesabonyer und Gyulavarsánder-Ottományer Periode herbeigeführt hatte und 
daß die oben erwähnten Schatzfunde unter der Einwirkung dieser Ereignisse verborgen wurden. 
Zu Beginn der neuen, späten Epoche können ethnische Änderungen bei keiner der Kultu-
ren beobachtet werden. Das Volk der Füzesabonyer Kultur geht, indem es die alten Formen verein-
facht und die Ornamentik schematisiert, einer neuen Entwicklung entgegen, die die bisherigen 
Traditionen nur einigermaßen bewahrt. In der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur 
können wir zwar keine Änderung feststellen, doch weicht die materielle Kultur von jener der 
vorangehenden Epoche wesentlich ab. Das Volk der Kultur beginnt sich stark zu verbreiten und 
baut auch mit seinen nordwestlichen, westlichen Nachbaren feste Beziehungen aus. Als Ergebnis 
erscheinen ihre Funde auf den Spätvatyaer Fundorten, und ihre Fundgruppen im Kreis der Spät-
magyaráder Kultur. Diese Verbreitung kann am stärksten in dem Ausdehnungsgebiet der letzteren 
Kultur wahrgenommen werden. Über die gewohnten Gefäße und Bronzefunde hinaus können in der 
Magyaráder Umgebung solche eigenartige Fundtvpen, wie tragbare Herdstellen und verzierte 
Knochen wahrgenommen werden. Der Leitfund dieser Epoche, die zu dieser Zeit sich entwickelnde, 
mit Spätfüzesabonyer Ornamentik verzierte eigenartige Fußkanne verbreitete sich sozusagen im 
ganzen Karpatenbecken, von Bodrogszerdahely bis Curtici und von Dunaújváros-Kosziderpadlás 
bis Ottomány. 
Die Spätfüzesabonyer Kultur schafft auch in ihrer Metallindustrie etwas ganz Neues. 
Zu Beginn ihrer Entwicklung übernimmt sie die Produkte der im Kreise der Vatyaer Kultur 
tätigen Metallwerkstätten vom Typus Koszider und erzeugt diese später wahrscheinlich selbst. 
In dieser Metallindustrie vom Typus Koszider leben die Metalltypen der Schatzfunde von Apa-
Gaura-Hajdúsámson nur als Nachlassenschaft weiter. Ebenso sehen wir die reiche Ornamentik 
der Bronzen aus der mittleren Epoche als geringfügige Nachahmung auf ein-zwei Typen vom 
Charakter Koszider wieder. 
Die neuen Formen in den Schatzfunden von Koszider werfen über das oben Gesagte 
hinaus die Frage neuerer, auf nördliche, nordwestliche Gebiete weisende Beziehungen auf. Es ist 
nicht zu bezweifeln, daß ein Teil der Bronzefunde der in Frage stehenden Depots mit den Funden 
der frühzeitigen Gruppen der Hügelgräberkultur in engen Zusammenhang gebracht werden kann. 
Dies bezieht sich nicht nur auf die Gruppe in der mittleren Donaugegend, in der Slowakei und 
in Nordösterreich, sondern auch auf den wesentlich weiter verbreiteten Hügelgräberkreis in Böhmen 
und im süddeutschen Gebiet. Mehrere Horizonttypen der von F. Holste gezeichneten Hügelgräber 
von Locham, wie z. B. die Sichelnadel, die Beinberge aus breitem Bronzebleche, das Armband 
mit eingeritzter Verzierung und mit petschaftartigen Enden, der herzförmige Anhänger und die 
Stachelscheibe mit Dorn sind zugleich auch charakteristische Typen der Schätze von Koszider.130 
Dieselben Bronzestücke sind uns mit anderen Koszider-Formen zusammen auch aus den Fund-
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komplexen der Hügelgräbergruppen in der mittleren Donaugegend bekannt. Es genügt hier auf 
die Nadeln, Beinberge usw. von Regelsbrunn (Nordösterreich) zu verweisen.131 Von den gleichalt-
rigen Fundorten der Slowakei rufen die Sichelnadel, das geritzte Armband und andere Bronze-
stücke im Gräberfeld von Sv. Peter ebenfalls die Depotfunde vom Typus Koszider ins Gedächtnis.132 
Ähnliche Bronzegegenstände charakterisieren u. a. die in Dvory nad Zitavou und in Bajc zum 
Vorschein gekommenen Funde.133 
Wie wir uns darauf bereits berufen haben, entstand diese Kultur von Frühhügelgräber-
Charakter in der Slowakei und in Nordösterreich primär aus den Elementen der Spätmagyaräder 
und durch diese aus denen der Spätfüzesabonver Kultur. Diesbezüglich stehen uns immer mehr 
entscheidende Beweise zur Verfügung. 
Auf den meisten Fundorten der oben umrissenen Gruppe bestehen die gemischten Formen 
der späten Magvaráder und Spätfüzesabonver Kultur mit den charakteristischen Hügelgräber-
tvpen der mittleren Donaugegend fast parallel nebeneinander. Dies stellen wir z. B. in Dvory nad 
Zitavou, Majcichov, Oaka, aber auch im «Rollerfundmaterial» von Mistelbach-Regelsbrunn134 fest. 
Unter den Funden der späten Magyaráder Kultur kamen auch Metalltypen von Koszider 
zum Vorschein, es sind uns z. B. aus Nitriansky Hradok sogar die Gußformen dieser bekannt.135 
Da diese späte Magyaráder Kultur durch die Füzesabonyer Kultur mit der ausgehenden Periode 
der ganzen mittleren Bronzezeit Ungarns in Verbindung steht und sogar mit der Vatyaer Kultur 
unmittelbar in Barührung ist, kann die weitläufige Verbreitung eines Teiles der Bronzen von Koszi-
der nicht bezweifelt werden. Auf Grund obiger Betrachtungen ist die Annahme wohl nicht über-
raschend, daß die in Süddeutschland gefundenen Bronzen vom Typus Koszider als Import-
ware aus der mittleren Donaugegend, genauer aus Ungarn herrühren.136 
Den Zusammenhang zwischen den Funden von Koszider aus der ausgehenden Periode 
der mittleren Bronzezeit und der gleichaltrigen frühzeitlichen Hügelgräberkultur können wir nicht 
einseitig bloß als Expansion der örtlichen bronzezeitlichen Elemente erklären. Die Einwirkung 
der Hügelgräberkultur im Fundmaterial unserer autochthonen bronzezeitlichen Kultur ist zumin-
dest so stark wie umgekehrt. Das mit Rippen verzierte Blecharmband, das Absatzbeil von tsche-
chischem Typus und auch die Knopfsichel sind vielleicht durch den, mit den Gruppen der süd-
deutschen und höhmischen reinen Hügelgräber!:ultur betriebenen Tauschhandel in den Kreis von 
Koszider gelangt. Der Ausdehnung der Hügelgräberkultur nach Südosten und Osten zu, die 
bereits in dieser Frühphase einsetzte, ging ein eingehender Handel mit den interessierten Gebieten 
voraus. Durch diesen dürften nicht nur Bronzen, sondern auch andere kulturelle Elemente in 
das mittlere Donaubecken eingedrungen sein. So zieht die lokale Töpfermanufaktur auch die von 
der Hügelgräberkultur herstammende Ornamentik bei der Verzierung der Gefäße heran. Die besten 
Beispiele hierfür lassen sich auf den Spätmagyaräder Fundorten, in Majcichov, Nitriansky Hradok, 
Veselé usw. verfolgen.137 Im Kreise der späten Vatyaer Kultur sind ähnliche Erscheinungen zu 
beobachten. Es genügt, wenn wir uns hier auf die eigenartige Ornamentik des Kruges im Schatz-
fund von Rákospalota und andere Gefäße von Vatyar Charakter berufen.138 
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Es steht außer Zweifel, daß unter dem starken Einfluß der Hügelgräberkultur die Ent-
wicklung der mittleren Bronzezeit, den Lauf der mittleren Donau entlang eine neue Richtung 
befolgte. In dem Spâtmagvarâder Einschläge aufweisenden Kreis der Westslowakei und Nord-
österreichs, deren Gebiete dem Verbreitungsgebiet der klassischen Hügelgräberkultur nahe liegen, 
gestaltete sich fast eine völlig neue Kultur aus, an die sich kleinere Gruppen der sich ausbreitenden 
Population der Hügelgräberkultur Süddeutschlands und Böhmens angeschlossen haben dürften. 
Da die Expansion der Spätfüzesabonyer Kul tur zahlreiche Füzesabonyer Formen in die Magyaráder 
Kultur umgesetzt hatte, bewahrt diese Hügelgräberkultur der mittleren Donaugegend noch in 
späteren Phasen als die R BB-Periode bedeutsame Füzesabonyer Überlieferungen.139 Unter den 
spätbronzezeitlichen Funden der Kultur befinden sich zahlreiche solche Formen und Ornamente, 
deren Füzesabonyer Herkunft außer Diskussion steht.140 
Eine gewissermaßen ähnliche, doch keineswegs so kräftige Entwicklung begann am 
Ausgang der mittleren Bronzezeit in den vorangehend bereits umrissenen, sich in den Kreis von 
Koszider gruppierenden Kulturen Ungarns. Dieser Kreis von Koszider hat trotz aller Einwirkung 
der Hügelgräberkultur im wesentlichen sein eigenartiges Gepräge bewahrt und die in seinen ver-
schiedenen Kulturen sich entfaltenden neuen Formen der Bronzegegenstände, Gefäße und anderer 
Objekte entstammen in entscheidendem Maße örtlichen Wurzeln. Vielleicht traten die autochtho-
nen bronzezeitlichen Kulturen des Karpatenbeckens gerade wogen der drohenden Nähe des 
Angriffes seitens des Volkes der Hügelgräberkultur einander näher, und so bildeten sie ihre ent-
~ О О ' 
wickelten wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen aus. 
Der mit den frühzeitigen Hügelgräbergruppen der Slowakei und Nordösterreichs gleichalt-
rige Kreis von Koszider ist von der ethnischen Einwirkung der Hügelgräberkultur völlig frei, und 
der in der Füzesabonyer Kultur auftretende, mit Leichenbrand verbundene Bestattungsritus läßt 
sich mit den Vatyaer und Magyaráder Verbindungen erklären. Die Urnenform aus einem Brandgrab 
des Gräberfeldes von Pusztaszikszó konnten wir im Gräberfeld von Majcichov und in Mannersdorf, 
doch bereits in einem Hügelgräbermilieu verfolgen. Zugleich konnten wir sehen, daß diese Gefäß-
form ursprünglich für die reine Magyaráder Kultur typisch ist, da wir sie auf den großen Siedlun-
gen, u. a. in Nitriansky Hradok, Vesele usw. gleichfalls vorfinden. Den Brandritus hingegen, diese 
im Kreis der bronzezeitlichen Kulturen des Karpatenbeckens ziemlich allgemeine Bestattungsform, 
können wir als Ergebnis der im Kreis von Koszider entstandenen neuen Verbindungen auswerten. 
In der nahen Vergangenheit kam auch eine Möglichkeit in Frage, wonach das in dem 
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obersten Horizont der einheimischen Siedlungen und in den damit zusammenhängenden Gräbern 
(Dunaújváros, Kisőrs, Tápióbicske usw.) zum Vorschein gekommene Fundmaterial bereits der 
mit örtlichen Elementen vermischten Hügelgräberkultur angehört. Die Bronzen von Koszider 
О О О 
lassen sich an die Metallindustrie der Population mit Hügelgräbercharakter anknüpfen. Da diese 
Periode laut der obigen Meinung bereits in den Rahmen der Spätbronzezeit gehört, ließe sich diese 
in dem Reineckeschen chronologischen System lediglich mit den ВС 1—2 Perioden in Parallele 
stellen.141 Dieser Vergleich ist schon an sich unannehmbar, da die chronologische Lage des Kreises 
der Bronzen von Koszider außer Frage steht. Diese können nicht später als die Reineckesche 
BB-Phase datiert werden, hingegen finden wir in dieser Periode in Transdanubien und in der 
Tiefebene noch kaum Hügelgräberfundkomplexe. Das Grab von Keszthely und einige Fundorte 
von ähnlich frühzeitigem Charakter können höchstens auf das Ende der Periode gesetzt werden.142 
139
 Diese kons ta t i e ren wir u n t e r anderen im Fal le 
der Buckel Verzierung bei den Gefäßen der nordös te r -
reichischen Hüge lg räbe r fundor t e : K. WILLVONSEDER: 
а. а . O. Ta f . I X 6, 6, Taf . X I X 4 — 7, Taf . X X X I I I 5. 
1 , 0
 I m ungar ländischen F u n d m a t e r i a l kann selbst 
un t e r den F u n d e n der echten Hügelgräberper iode die 
Naeh lassenschaf t von Füzesabony verfolgt werden . 
Es genüg t hier an die F u n d e vom T y p u s Kiskörös— 
Pusztaszer zu verweisen: F . KŐSZEGI: Arch. É r t . 91  
( 1 9 6 4 ) 8, A b b . 1 1. 
1 4 1 1 . BÓNA : A c t a A r c h . H u n g . 9 ( 1 9 5 9 ) 211 — ; 
I . BÓNA : A n n a l e s . . . 4 f f . 
1 4 2
 F . KŐSZEGI: A r c h . É r t . 91 ( 1 9 6 4 ) 13. 
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Diejenigen Funde, die gemäß der oben angeführten Vermutung die mit örtlichen Elementen 
gemischten Hügelgräbergruppen vertreten sollten, gehören eigentlich dem von ihnen umrissenen 
Kreis von Koszider an. Dies bezeigen u. a. die Sichelnadeln der Gräber von Kisőrs und Tápió-
bicske, das eigenartige Fundmaterial der obersten Schicht von Koszider mit den gut bekannten 
zwei Gefäßfunden usw.143 
Im Kreis von Koszider gruppieren sich daher zur Endphase der mittleren Bronzezeit 
mehrere autochthone Kulturen. Trotz der gemeinsamen Metallindustrie und der gemeinsamen 
Formen und Ornamentik bewahrten diese Kulturen ihren selbständigen Charakter, ihr eigenartiges 
Gepräge. Die zwei stärksten Glieder des Kreises waren die Spätvatvaer und die Spätfüzesabonyer 
Kultur. Die Gyulavarsánder-Ottományer und die späte Perjámoser Kultur lassen sich nur zum 
Teile hierher reihen, und bisher ist in diesem Kreise die Rolle der gleichaltrigen Kulturen der süd-
lichen Tiefebene und Transdanubiens nur wenig geklärt. Die späte Gruppe der Magyaráder Kul tur 
gehörte ebenfalls zu dem Kreise und vielleicht kann in ihrem Fundmaterial die durch die gemein-
samen Formen entstandene Verschmelzung am stärksten verspürt werden. Die immer stärker 
werdenden Einwirkungen der Hügelgräberkultur in der zweiten Hälfte der Epoche von Koszider 
lenken jedoch die Population von Magvarád von dieser Grappieru ng ab und der beträchtliche 
Teil dieser Population wird zur Komponente der sich zu dieser Zeit entfaltenden Hügelgräber-
kultur der mittleren Donaugegend. Zu dieser Zeit halten die gut ausgebauten Vatyaer Erdburgen 
Osttransdanubiens, sowie das Gebirgsland von Nordungarn und der Slowakei die Eroberer der 
Hügelgräbei'kultur noch fern und das Leben der autochthonen bronzezeitlichen Siedlungen hält 
noch einige Jahrzehnte an. Den Funden dieser spätesten Periode gehören u. a. die meisten Gräber 
von Bodrogszerdahely und die von den Funden des obersten Horizontes von Koszider bereits 
öfters angeführten beiden keramischen Komplexe an. 
Die Periode von Koszider dürfte weder auf wirtschaftlichem, noch auf gesellschaftlichem 
Gebiete im Kreise ihrer Kulturen irgendwelche wesentliche Änderung mit sich gebracht haben. 
Obwohl die Metallindustrie im Vergleich zur vorangehenden Periode eine völlige Veränderung 
erfuhr, blieb der Charakter der verschiedenen Waffen unverändert. Diese dienten in erster Linie 
zur Abwehr. Die Streitaxt, das Schwert mit kurzer Klinge und die Lanze dokumentieren die 
Unverändertheit der alten Kriegstechnik. Die verhältnismäßig mit wesentlich moderneren Waffen, 
mit langem Schwert und zum Bogen gehörender bronzener Pfeilspitze bewaffneten Eroberer der 
Hügelgräberkultur hatten gegenüber der bereits seit zwei Jahrhunderten angesiedelten, Acker-
bau treibenden und das Handelsleben gewohnten örtlichen bronzezeitlichen Bevölkerung die 
Oberhand. Auf diese Weise kann die Tatsache, daß diese Landnehmer der Hügelgräberkultur die 
heimischen Kulturen in sehr kurzer Zeit fast völlig aufgerieben hatten, auch keine Überraschung 
bereiten. Die Siedlungen wurden zerstört, die Bewohner vertrieben oder eingeschmolzen. 
Es ist nicht wahrscheinlich, daß dieser Zustrom von Norden her, durch das Füzes-
abonyer Gebiet erfolgt wäre, da ja gerade in dem nördlich, nordöstlichen Gebirgsland sich die 
Flüchtlinge, vor allem die Füzesabonyer Elemente gruppieren. Aus der Anordnung der Fund-
gruppen der Hügelgräberkultur hat es den Anschein, daß eine ihrer Übergangsstellen über die 
Donau sich gerade im Bereich der heutigen ungarischen Hauptstadt befand und nachdem sie die 
auf ihrem Wege gefallenen Erdburgen der Vatyaer Kultur eroberten, hatten sie zum Füzesabonyer 
Zentrum freies Vordringen. Eine andere Gru ppe setzte in der Höhe von Soltvadkert-Kiskőrös 
über die Donau und gelangte über die Theiß in die Tiefebene. Hier fiel sie sozusagen den Spät-
füzesabonyer, Ottományer-Gvulavarsánder und Perjámoser Kulturen in den Rücken, die sie 
auch beseitigte. 
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 Den F u n d v o n Tápióbicske beschre ib t A . M o z s o - I. BÓNA: A c t a Arch . H u n g . 9 (1959) 231, A n m . 104;  
LICS als Scha t z fund , I. Bóna au f Grund der Beschrei- be t re f f s des Grabes von Kisörs siehe: K. DAKNAY: 
b u n g von Blaskovics als Beigabe eines Ske le t tg rabes : A K 22 (1899) 83.  
A . MOZSOLICS: A c t a Arch. H u n g . 8 (1957) A n m . 27; 
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In der mittleren Region der Tiefebene flüchteten die Bewohner der in Brand gesteckten 
Siedlungen vor den sich zwischen die örtlichen bronzezeitlichen Kulturen einkeilenden Eroberern 
der Hügelgräberkultur gegen Norden, Nordosten und Süden. Ein Teil der Spätperjämoser Population 
verschmolz in den während der Spätbronzezeit entstandenen Kreis vom Charakter Szeremle-
Dubovác. Den Überresten der Population der Gyulavarsánder-Ottományer Kultur kann man in 
der Kul tur von Felsőszőcs-Sztánfalva nachfolgen. Die Flüchtlinge der Füzesabonyer Kultur finden 
in dem nördlich-nordöstlichen Gebirgsland vorläufig Asyl und werden dann zu Teilen der Popula-
tion in dem Kreis von Piliny und Egyek. 
Wir erwähnten bereits, daß ein bedeutender Teil des Volkes der Magyaráder Kul tur sich 
bereits früher mit der Hügelgräberkultur der mittleren Donaugegend verschmolzen hat. Ein 
anderer Teil flüchtete hingegen und die Funde dieser treffen wir u. a. in der Pilinyer Kultur wieder. 
Vorher fanden aber schon ihre kleineren Gruppen im Kreis der Vatyaer und Füzesabonyer Kultur 
ein Asyl. Beweise hierfür liefert gerade das Gräberfeld von Pusztaszikszó. 
Viel schwieriger ist die Lage im Zusammenhang mit der Vatyaer Kultur, deren Funde wir 
in der spätbronzezeitlichen Umgebung nur sporadisch verfolgen können. Vor dem vermutlich 
unerwarteten Angriff der Hügelgräberkultur dürften bloß kleinere Gruppen der Vatyaer Population 
die Flucht ergriffen haben und ihre Funde sind im Kreis der Pilinyer und Egveker Kulturen kaum 
anzutreffen. Gleichzeitig läßt sich ihre Einschmelzung in die Hügelgräberkultur, vor allem im 
Material der Fundorte vom Typus Pusztaszer-Soltvadkert-Kiskőrös gut beobachten. 
Die Bekanntgabe der Funde von Pusztaszikszó bot uns die Möglichkeit, mehrere, mit 
der Kul tur von Füzesabony zusammenhängende Fragengruppen aufzuwerfen bzw. zu erörtern. 
Von diesen haben wir einige bloß berührt, hingegen mußten wir uns mit der Problematik der 
Spätfüzesabonyer Epoche ausführlich beschäftigen. Wir versuchten die Frage der früher bereits 
umrissenen sog. weiterlebenden Füzesabonyer Gruppe zu klären. Wir stellten fest, daß wir die 
spätesten Funde dieser Kultur auf ihrem ganzen Verbreitungsgebiet vorfinden, ja selbst im Kreise 
der Gyulavarsánder-Ottományer Kultur sich ein ähnlicher Entwicklungsprozeß beobachten läßt. 
Die genaue Bestimmung der chronologischen Zusammenhänge der Kultur halten wir für äußerst 
wichtig und in Kenntnis dieser können wir unsere Spätfüzesabonyer Funde nicht auf später als 
auf das Ende der mittleren Bronzezeit, der Reineckeschen BB-Periode datieren. Diese Feststellung 
bezieht sich natürlich aucli auf das Gräberfeld von Pusztaszikszó. 
Durch einige interessante Fundzusammenhänge läßt sich die hier behandelte Fund-
gruppe mit dem ganzen mittelbronzezeitlichen sog. Koszider-Kreis, dem mehrere autochthone 
bronzezeitliche Kulturen angeschlossen werden können, in enge Verbindung bringen. Die Erzeug-
nisse der einheitlichen Metallindustrie des Kreises lassen sich über die Schätze vom Typus Koszider 
hinaus auch in den Siedlungen und Gräberfeldern der verschiedenen Kulturen verfolgen. 
О О 
Wir zählten hier nur einige eigenartige Fundgruppen des im Grunde mehrere selbständige 
Kulturen zusammenfassenden Kreises von Koszider auf. Zu einer tieferen Bearbeitung und Ein-
sammlung seiner Funde kann es nur nach eingehenden Forschungen kommen, die sich auf das 
ganze Gebiet des Landes, ja sogar auf die benachbarten Länder erstrecken müssen. Diese werden 
jedoch kaum in der Bestimmung der chronologischen Rahmen des behandelten Zeitabschnittes 
oder in der Beurteilung der historischen Geschehnisse zu einer wesentlichen Revision führen. 
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С. И . П Е Н Я К 
НЕГРОВСКИЙ КЛАД БРОНЗОВЫХ МЕЧЕЙ 
( З А К А Р П А Т С К А Я О Б Л А С Т Ь У С С Р ) 
Н а территории Закарпатской области УССР, начиная со второй половины X I X ст. 
и до настоящего времени, случайными находками было собрано свыше двух с половиной тысяч 
бронзовых орудий труда, о р у ж и я и украшения .
1
 Около 80% бронзовых находок сейчас хра-
нится в фондах Закарпатского государственного краеведческого музея в г. Ужгороде, осталь-
ная часть — в музеях Будапешта, Вены, Праги и других городов. В основном это бронзовые 
изделия позднего периода бронзы и раннего железа. 
Заслуживают внимания и сравнительно частые находки бронзовых мечей. По данным, 
собранным за последнее время, на территории Закарпатской области стало известно 60 мечей 
(целых и в обломках) из 22 мест находок. По характеру находок их можно разделить на три 
части: 
во-первых, мечи, которые были найдены вместе с другими бронзовыми предметами. 
Таких примеров восемь и они известны из следующих мест находок: с. Боржава 2 — 2 обломка, 
с. Боржавское
3
 — 2 обломка, с. В. Бегань 4 — 1 обломок, поселок В. Березный 5 — 1 целый экзем-
пляр, с. Калины
6
 — 1 экземпляр, с. М. Добронь 7 — 1 экземпляр, с. Невицкое 8 — 1 экземпляр, 
Подмонастырь
9
 (пригород г. Мукачева) — 2 обломка меча; 
во-вторых, мечи, которые были найдены самостоятельными кладами: с. Брестов1 0 — 
8 экземпляров, с. Вульховица 1 1 — 6 экземпляров, с. Оноковцы1 2 — 3 экземпляра, Подгоряны1 3 
(пригород Мукачева) — 14 экземпляров, с. Станово14 — 5 экземпляров, с. Олешник1 5 — 5 экзем-
пляров, с. Негрово (публикуемый клад) — 4 экземпляра ; 
1
 Т. LEHOCZKY: Ada tok h a z á n k archeologiájához, 
különös t ek in te t t e l Beregmegyére és környékére , 
I - I I . k ö t e t . Munkács, 1892, 1912; Bern jakov ié K . , 
Bronzezeit l iche H o r t f u n d e vom rechten Ufergebie t 
des oberen Theisstales ( K a r p a t u k r a i n e USSR) , Slo-
venska archeologia, V I I I — 2 , 1960; Потушняк, Ф., 
Археолопчны знахщки бронзового та зал1зного Bii<y 
на Закарпагп , Ужгород, 1958; Пеняк, С., Шабалин, 
А., Олешниковские клады бронзовых изделий, С. 
А., 2, Москва, 1964. 
2
 Т. LEHOCZKY: Указ. соч., A d a t o k . . . том I, стр. 
67. A B o r s á n és He tében t a l á l t bronz régiségek, 
A É, V I I I , Budapes t 1888. 
3 T . LEHOCZKY: Указ. соч., Ada tok . . . том I,  
стр. 147. 
4
 J. JANKOVICH: P o d k a r p a t s k a R u s v prehistor i i , 
Mukacevo, 1931, стр. 56; Фонды Закарпатского крае-
ведческого музея, Б3 — 41 — 18. 
5
 J. BORKOVSKYJ: Tri h r o m a d n é ná lezy bronzu 
z P o d k a r p a t s k é Rusi , P a m a t k y archeologické, IV —V, 
1934. 
' T . LEHOCZKY: Указ. соч., A d a t o k . . . том I,  
стр. 147. 
7
 T. LEHOCZKY: Bereg és U n g megyei leletek A 
bronzkorból , A. É . X X X , 1910, стр. 256; A d a t o k . . . 
том II, стр. 26. 
8
 Ф. Лессек: ТравЪк ПодкарпатскоЪ Руси, Ужго-
род, 1922 стр. 25; P a s t e r n a k , J . , Ruské K a r p a t y v 
archeologii, P raha , 1928. 
9
 Фонды Закарпатского краеведческого музея в 
Ужгороде, Б3 — 30/7. 
10
 Т. LEHOCZKY: Bereg megyei monograph ia , I , 
Beregszász, 1889, стр. 93; Az ormódi aranykincsről , 
A É , X I I , 1892, стр. 75. 
11
 T. LEHOCZKY: Указ. соч., Ada tok . . . том I, стр. 
75. Sz tánfa lvai és Ardánháza i bronzkardokról , A E, 
V I I I , стр. 4 2 8 . - 4 3 3 ; H r a l a , J . , Otázka p ù v o d u a roz-
sfeni meéü l iptovského t y p u a mecù s é i rkovi tou 
rukojet i , Archeologické rozhledy, V I — 2, 1954, стр. 
226. 
12
 P . SZOVA-GMITBOV: U n g v á r őskora, Ungvár , 
1943. стр. 3 2 - 3 3 . 
13
 T . LEHOCZKY: Указ. соч., Ada tok . . . том I, стр. 
119; Sz tánfa lva i és A r d á n h á z a i bronzkardokról , A E, 
V I I I , 1888, стр. 4 2 8 - 4 3 3 . 
14
 T. LEHOCZKY: A d a t o k . . . том I, стр. 134, 135; 
Sztánfa lvai és . . . A É , V I I I , с т р . 4 2 8 - 4 3 3 . 
15
С. Пеняк, А. Шабалин: Олешниковские клады 
бронзовых изделий, Советская археология, 2, 1964. 
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с . и . п е н я к 
в - т р е т ь и х , м е ч и , н а й д е н н ы е о д и н о ч н ы м и э к з е м п л я р а м и : с. А р д а н о в о , 1 0 п о с е л о к С о л о т -
в и н о ,
1 7
 о к р е с т н о с т ь г . У ж г о р о д а ,
1 8
 с. У ж о к ,
1 9
 с . Ф р и д е ш о в о ,
2 0
 с . Ц ы г а н о в ц ы ,
2 1
 с. Ш е л е с т о в о .
2 2 
( Р и с . № 1). 
Все н а х о д к и мечей м о ж н о р а з д е л и т ь н а т р и о с н о в н ы х т и п а : н а л и т о в с к и й — 8 ц е л ы х 
и б о б л о м к о в , с п л о с к о й р у к о я т ь ю — 13 э к з е м п л я р о в ц е л ы х и 5 о б л о м к о в , с м и с к о в и д н о й р у к о -
я т ь ю — 13 э к з е м п л я р о в . Т и п ы о с т а л ь н ы х 11 ц е л ы х м е ч е й и 4 о б л о м к о в и з - з а н е д о с т а т о ч н ы х 
д а н н ы х и ф р а г м е н т а л ь н о с т и о с т а ю т с я н е о п р е д е л я е м ы м и . 
Н о в ы й к л а д б р о н з о в ы х м е ч е й б ы л о т к р ы т в с. Н е г р о в о И р ш а в с к о г о р а й о н а , в а п р е л е 
1 9 6 3 г. Село Н е г р о в о р а с п о л о ж е н о у п о д н о ж ь я К а р п а т с к и х х р е б т о в н а н е б о л ь ш и х в о з в ы ш е н -
н о с т я х , и з р е з а н н ы х г о р н ы м и р у ч е й к а м и и о в р а г а м и . В э т о м с е л е и р а н ь ш е б ы л и н а й д е н ы б р о н -
з о в ы е предметы.
2 3
 К л а д б ы л о т к р ы т во в р е м я з е м л я н ы х р а б о т — р ы т и я р в а д л я ф у н д а м е н т а 
н о в о г о дома н а г л у б и н е 0 ,5 м . о т с о в р е м е н н о й п о в е р х н о с т и . О н с о с т о я л из т р е х ц е л ы х и о д н о г о 
о б л о м а н н о г о с к о н ц а к л и н к а м е ч а . Мечи б ы л и з а р ы т ы в з е м л ю без к а к и х - л и б о п р е п р о в о д и -
т е л ь н ы х п р е д м е т о в и л е ж а л и п о п о р я д к у о д и н н а д о д н и м . М е ч с о б л о м а н н ы м к л и н к о м б ы л п е р е -
л о м л е н л о п а т о й р а б о ч е г о во в р е м я н а х о д к и . 
Меч, принадлежащий к числу средних по величине типов. Это красивый экземпляр с умело выдержан-
ными пропорциями. Общая длина — 63 см, из которой на рукоятку припадает — 11,5 см. Клинок обоюдоост-
рый, листовидной формы, расширяющийся в верхней части. Максимальная ширина клинка в верхней части 
— 4,5 см., минимальная у рукоятки — 3,4 см. В верхней части клинок орнаментирован продольными линиями, 
проходящими по бокам лезвия. В разрезе клинок имеет миндалевидную форму. (Рис. 2, 1.) 
Высокой художественной отделкой отличается рукоятка (Рис. 3, 2.). В передней части рукоятки име-
ются 2 вилкообразных выступа, в каждом из которых виднеется отверстие для заклёпок. Рукоятка кончается 
навершием. На внешней стороне в центре круглого навершия пуповидный выступ. Рукоятка внутри пустотелая, 
эллипсовидной в разрезе формы с наибольшим расширением в средней части. На самой рукоятке размещены три 
горизонтальные рельефные полоски, орнаментированные заштрихованными треугольниками, опущенными 
острым концом в направлении навершия. Возле каждой рельефной полоски по три горизонтальных линии, а 
промежуточное пространство заполнено четырехрядным концентрическим орнаментом в виде восьмерки. На 
внешней стороне навершие украшено волнистыми тройными линиями, а т акже комбинациями концентрических 
линий и точек. Такой же орнамент и на передней части рукоятки. 
Поверхность меча покрыта зеленой благородной патиной. 
Меч, принадлежащий к мечам липтовского типа малых размеров (Рис. 2, 2). Общая длина меча — 56 
см., длина рукоятки — 10,5 см. Клинок обоюдоострый, расширяющийся в верхней половине, где он становится 
плосковатым, в нижней части утолщенный за счет ребра. Верхняя часть клинка орнаментирована четырехрядны-
ми линиями, идущими в направлении острого конца клинка на расстоянии 0,5 см. от лезвия. В нижней части 
возле рукоятки, лезвие меча длиною в 3 см. спилено для предохранения руки от порубки. 
Рукоятка с клинком крепится при помощи заклёпок и стержня клинка, который входит в пустотелую 
рукоятку. Орнаментация на рукоятке аналогичная первому мечу. (Рис. 3 ,1 . ) На навершии, округлой формы, 
диаметром — 5 см. имеется круглое отверстие размером 0,5 см., которое служило для крепления меча при по-
мощи веревки или ремня к поясу. 
Поверхность меча покрыта зеленой благородной патиной. 
Меч, представляющий собой один из вариантов липтовского типа. (Рис. 2,3.) Общая длина его — 60,5 
см., длина рукоятки — 11,5 см. Клинок и рукоятка соединяются при помощи стержня, который входит в пу-
стотелую рукоятку и затиснут в горячем состоянии. Клинок меча обоюдоострый с небольшим расширением 
в верхней части. Максимальная ширина клинка — 4,3, минимальная у рукоятки — 3,3. Клинок плосковатый 
со слабо выраженным гребнем. Клинок в верхней части украшен четырехрядными линиями. 
Рукоятка несколько отличается от двух предыдущих. У неё отсутствует отверстие для заклёпок, нет 
рельефных горизонтальных полосок в средней части рукоятки. В разрезе она эллипсовидной формы, наиболее 
широкая в центре и суживающаяся в верхней и нижней частях. Орнаментация рукоятки состоит из трех рядов 
горизонтальных лнний, между полями которых размещаются заштрихованные треугольники, повернутые 
острым концом к навершию. На передней части рукоятки украшением служат парные косые линии (Рис. 3,3.). 
Большая часть поверхности меча покрыта едкой патиной. 
Меч, отличающийся от трех предыдущих техникой изготовления. (Рис. 2,4.) Клинок и рукоятка его 
вылиты в единой целостной форме. Клинок плоский, обоюдоострый, по середине которого проходит сильно 
выделяющееся ребро. Максимальная ширина — 5,5 см., находится выше средней части клинка, наименьшая 
16
 T . LEHOCZKY: Указ. соч. S z t á n f a l v a i és . . . А 
É, V I I I , стр. 428—433. 
17
 J . PASTERNAK: R u s k é K a r p a t y v archeologii, 
P r a h a , 1928. 
18
 J . JANKOVICH: P o d k a r p a t s k a R u s v prehistori i , 
Mukaőevo, 1931, стр. V : б. 
19
 J . PASTERNAK: Указ. соч., стр. 168. 
20
 Т . LEHOCZKY: A d a t o k . . . том I, стр. 77. 
21
 J . PLOTÉNYI: Ungmegyei régiségekről, A. E . , 
X X I V , 1904, стр. 409; Szova-Gmitrov, Р . , U n g v á r 
őskora, U n g v á r , 1943, стр. 27. 
22
 T. LEHOCZKY: Указ. соч. Sz tánfa lva i és . . . А  
É , V I I I , стр. 431. 
23
 T. LEHOCZKY: Указ. соч., A d a t o k . . . том I, 
стр. 102. 
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у рукоятки — 3,8 см. Острый конец клинка, а т а к ж е часть лезвия были обломаны в древности. В настоящее 
время длина меча — 53 см. Во время находки клинок меча был переломлен. 
Рукоятка в разрезе имеет эллипсовидную форму, наибольшая ширина которой приходится на среднюю 
часть, откуда в обе стороны она суживается. Рукоятка заканчивается плоским навершием неправильной круг-
лой формы, диаметром — 3,5 см. На внешней стороне навершия выступает остроконченын гтупочек, который 
расположен не в центре, как обычно бывает, а немножко сдвинут в сторону. 
Рукоятка орнаментирована так же, как в предыдущих мечах, с некоторыми отличиями. Вместо косых 
линий на передней части рукоятки находятся тройные полукружки. (Рис. 3,4.). 
Поверхность меча покрыта зеленой патиной. 
Рис. 1 
В с е ч е т ы р е меча н о в о г о Н е г р о в с к о г о к л а д а п р и н а д л е ж а т к т а к н а з ы в а е м о м у л и п т о в -
с к о м у т и п у . Б л и з к о к л и п т о в с к о м у т и п у п р и м ы к а ю т и м е ч и с м и с к о в и д н о й р у к о я т ь ю . О б а т и п а 
м е ч е й в с р е д н е е в р о п е й с к о й л и т е р а т у р е и з в е с т н ы т а к ж е п о д н а з в а н и е м «мечи в е н г е р с к о г о т и п а » 
и в о п р о с о м и х п р о и с х о ж д е н и я з а н и м а л с я р я д и с с л е д о в а т е л е й , с о с т а в и в ш и х к а р т ы и х р а с п р о -
с т р а н е н и я .
2 4 
24
 В. KOSTRZEWSKI: Znaczenie O d r y v p radz ie jach , 
Przeglad archeologiezny, V I I — 2, 1949, для Польши; 
E. SPROCKHOF!-: P fah lbaubronzen in der Südzone des 
Nordischen Kreises während der jüngeren Bronzezei t , 
Archaeologia Geographica; К . H. WAGNER: 2 — 1951,  
H e f t 1 —4, для Северной Германии; Nordt i ro ler Ur-
nenfelder, для Тиролии и Баварии. 
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На основании собранных данных, мечи липтовского типа распространены в основном 
на территории Центральной Европы: в Словакии, Моравии, Венгрии, Австрии, Германии, Поль-
ше, Западной Украине (в том числе и Закарпатской области УССР), Румынии, Италии, Швеции.2 5 
В связи с находками большого количества бронзовых мечей липтовского типа, мечей 
с мисковидной и плоской рукоятью перед исследователями возникли две проблемы. П е р в а я 
проблема о месте нахождения мастерских по изготовлению бронзовых мечей названных типов, 
вторая — происхождение металла, его источник и связанные с этими проблемами вопросы рас-
пространения во времени и пространстве готовых изделий. К . Вагнер пытается разрешить во-
прос о происхождении мастерских на основании разделения мечей липтовского типа на два 
варианта: на венгерский (липтовский) и южнонемецкий, местом возникновения которых он 
считает область Альп.
20 
Сравнивая количество находок бронзовых изделий на территории Закарпатской об-
ласти (а их более 2,5 тыс.) с другими европейскими бронзолитейными центрами, мы пришли к 
выводу о возможности выделения Закарпатской области в одну из европейских областей древ-
него бронзолитейного производства. В пользу этого вывода говорят находки в кладах бронзо-
вых слитков, поломанных предметов, собранных для переплавки, готовые изделия с незачи-
щенными литейными «швами» и производственными браками. Веским доказательством в пользу 
местного бронзолитейного производства является также и открытие в 1962 году геологической 
разведкой в районе г. Берегова древних мест по добыче меди, олова, золота, серебра.
27 
Повидимому, для подтверждения местного бронзолитейного производства необходимо 
в будущем произвести большое количество анализов готовых бронзовых изделий, а потом пе-
рейти к анализу местных месторождений медных руд. Только такой современный способ иссле-
дования может дать окончательный ответ на поднятый нами вопрос. 
Д л я начала мы произвели спектральный анализ всех мечей, находящихся в фондах 
Закарпатского государственного краеведческого музея, а т а к ж е мечей нового Негровского 




М е ч и 
и н в . № 
C u S u P b N i Oa F e S i Ог A I B i Т 1 Z r Z l l E u M i i 
1 . A—441 88,4 2,3 0,52 1,7 1,5 След След — Сл. — — Сл. 
-
- Сл. 
2. A - 4 4 2 87,5 2,2 0,48 1,68 1,4 Сл. 0,02 — Сл. — — Сл. 
-
- Сл. 
3 . A—443 91,15 4,0 1,2 1,8 Сл. Сл. Сл. — Сл. Сл. Сл. — - Сл. 
4. A - 4 4 4 87,0 2,25 0,4 1,62 1Д Сл. Сл. — Сл. — — Сл. — - ; Сл. 
5. A—381/35 91,8 3,8 0,9 1,4 1,17 0,22 Сл. Сл. Сл. — — — Сл. j Сл. 
6. A - 3 8 1 / 3 6 88,4 2,5 0,9 1,38 1,12 Сл. Сл. — Сл. 
7. A—381/37 88,4 2,3 0,8 1,32 0,8 Сл. Сл. — Сл. 
8. A—381/38 90,7 2,3 0,79 1,38 0,76 Сл. Сл. — Сл. - -




Б 3 - 1 87,2 2,3 0,6 0,5 0,46 Сл. Сл. — Сл. — — — Сл. - i Сл. 
11. Б 3 - 1 З 88,4 1,0 0,35 0,29 0,1 Сл. Сл. — Сл. 
12. 
Б з - 1 1 1 88,0 1,73 0,79 1,67 1,0 Сл. Сл. — Сл. 
13. 
Б з - 1 1 2 89,5 2,7 0,5 1,06 0,4 Сл. Сл. — Сл. 
14. 
Б 3 - П З 92,5 2,3 0,79 1,35 0,8 0,2 0,02 — Сл. — — — Сл. Сл. Сл. 
15. Б3—116 87,51 2,3 0,5 0,57 0,8 Сл. 0,02 — Сл. — i — 
2 5
 J . H R A L A : 
Указ. соч., O t á z k a pűvodu . . . А. 27 Е. Лазаренко. Петрушко, И., Золото в Карпа-
R . , VI — 2, 1954, стр. 215. тах, Газета «Закарпатска правда» № 117 от 11/V 
26
 К. H. WAGNER: Указ. соч. 1962 г. 
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С. И. П Е Н Я К : НЕГРОВСКИЙ КЛАД Б Р О Н З О В Ы Х МЕЧЕЙ 
Из данных, представленных на таблице, видно, что мечи (А—441, 442, 444) как по каче-
ственному, так и по количественному составу однородные (небольшие колебания содержания ме-
ди в пределах от 0 до 1,4%). Это позволяет нам утверждать, что мечи были изготовлены из 
одного сырья при одинаковой технологии производства. 
Меч (Рис. 2,3.) несмотря на очень близкое внешнее сходство с мечем (Рис. 2,4) отли-
чается от трёх предыдущих к а к качественным, так и количественным составом. Но эти раз-
личия незначительны и его находка в кладе свидетельствует о том, что древние бронзолитей-
щики использовали сырье и других качественно отличных медных месторождений. 
Анализы показывают, что мечи Негровского клада изготовлены из оловянистой бронзы.
28 
Кратко остановимся на датировке бронзовых мечей Негровского клада. В основном 
все исследователи, которые изучали проблему появления мечей липтовского типа, пришли к 
выводу, что этот тип мечей появился в начале гальштата «А» и был в употреблении, по крайней 
мере, до второго периода гальштата «В» (HB).2 9 
Учитывая то, что в Негровском кладе мы находим мечи более развитых вариантов 
липтовского типа, и опираясь на многочисленные аналогии с венгерских, чехословацких, 
австрийских мест находок, данный клад относим к IX—VII I вв. до н. э. 
28
 Данные спектрального анализа были изготов- университета, научным сотрудником М. М. Салаем. 
лены в лаборатории Ужгородского государственного
 29
 J . HRALA: Указ. соч. 
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Э. А. БАЛАГУРИ 
КЛАД БРОНЗОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ 
БРОНЗЫ С. МЕДВЕДЕВЦЫ МУКАЧЕВСКОГО РАЙОНА 
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ УССР 
З а 20 л е т С о в е т с к о й в л а с т и в З а к а р п а т ь е с о б р а н о б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о к л а д о в б р о н з о -
в ы х и з д е л и й и о т д е л ь н ы х н а х о д о к . С 1945 по 1962 г. в к р а е в е д ч е с к и й м у з е й п о с т у п и л о 10 к л а -
д о в .
1
 З а это в р е м я б ы л о с о б р а н о д о ц е н т о м У ж г о р о д с к о г о у н и в е р с и т е т а Ф . П о т у ш н я к о м еще 
с е м ь к л а д о в в с о с т а в е 67 п р е д м е т о в и т р е х о т д е л ь н ы х н а х о д о к . 2 
З а п р о ш е д ш и е т р и года ( 1 9 6 3 — 1 9 6 5 ) в к р а е в е д ч е с к и й м у з е й п о с т у п и л о е щ е 11 к л а д о в 
б р о н з о в ы х и з д е л и й из с л е д у ю щ и х м е с т : сс. А н т о н о в к а , В. Б е г а н ь , В а р ы , В. П а л а д ь , К о л о д н о е , 
М е д в е д е в ц ы , Н е г р о в о , О л е ш н и к I I I — I V , Ш е л е с т о в о и У ж г о р о д . 3 Д о 2 0 к л а д о в и о т д е л ь н ы х 
н а х о д о к б р о н з о в ы х и з д е л и й н а х о д я т с я в р а й о н н ы х и в ш к о л ь н ы х м у з е я х о б л а с т и . 
Т а к и м о б р а з о м , в н а с т о я щ е е в р е м я в З а к а р п а т ь е и з в е с т н о 140 к л а д о в б р о н з о в ы х в е щ е й 
из 8 2 м е с т н а х о д о к . 4 
С а м ы м и н т е р е с н ы м из п о с т у п и в ш и х п о с л е д н е е в р е м я в ф о н д ы к р а е в е д ч е с к о г о м у з е я 
к л а д о в б р о н з о в ы х и з д е л и й есть М е д в е д е в и ц к и й . О н о б н а р у ж е н в к о н ц е 1964 г о д а во в р е м я 
п л а н т а ц и о н н ы х р а б о т н а у р о ч и щ е « Б а б и н к а » б л и з с е л а М е д в е д е в ц ы М у к а ч е в с к о г о р а й о н а .
5 
К л а д н а х о д и л с я в г л и н я н о м с о с у д е ( Р и с . 1, 4 ) и с о с т о я л из 27 п р е д м е т о в . Н а х о д к а и н т е р е с н а я 
т е м , что о н а о б н а р у ж е н а на п о с е л е н и и п о з д н е б р о н з о в о г о в р е м е н и , о т н о с я щ е г о с я к к у л ь т у р е 
Ф е л ь ш е с е ч — С т а н о в о . Это очень р е д к и й с л у ч а й в З а к а р п а т ь е , к о г д а к л а д с о х р а н я л с я н а п о с е -
л е н и и . О б ы ч н о п о д о б н ы е н а х о д к и о б н а р у ж и в а ю т на п о л я х , в л е с у и л и п о д с к а л о й . В а ж е н он 
е щ е и т е м , что п о п о л н я е т н а ш и с в е д е н и я о к р у г е т е х в е щ е й , к о т о р ы е б ы т о в а л и в у к а з а н н о й 
к у л ь т у р е З а к а р п а т ь я в э п о х у п о з д н е й б р о н з ы и р а н н е ж е л е з н о г о в р е м е н и . 
Нашу характеристику клада начнем из принадлежностей конской сбруи. Весьма оригинальными явля-
ются два экземпляра псалиев. Один с них почти целый. Он слегка согнутый, напоминает кинжал. В одном из 
конце его находится кольцевидная головка с вертикальной втулкой, которая проходит через цилиндрический 
стержень, заканчивающийся утолщением, имеющий два широких горизонтальных отверствия, овальной формы, 
расположенные друг против друга. Это утолщение дальше снова образует овальный в разрезе стержень, нижняя 
часть которого расширяется в виде лаврового листа. С одной стороны лезвия по-средине, проходят три пара-
лельные нервюры, а с другой, плоской стороны, ближе к стержню, — находится овальное ушко. Длина псалия: 
24 см., максимальная ширина лезвия 5 ,8 см, вес 150 г. Он был покрытый темнозеденой благородной патиной 
(Рис. 1, 1—3). От второго псалия сохранилась только часть стержня с овальными отверствиями и кольцевидной 
головкой. Аналогичные типы псалиев пока что нам неизвестны. Близким вариантом есть псалий из клада Вели-
кая Бегань в Закарпатской области. У него нижняя часть заканчивается двумя треугольными вырезами, чем и 
отличается от медведевского. К. Беричковнч считает, что этот вариант псалиев имеет место и своего происхож-
дения Центральную Европу и исходит к времени конца средней и начала поздней бронзы. Но широкое распрост-
ранение он получает в конце эпохи бронзы.
6
 Мирча Русу указывает, что этот вариант псалиев является очень 




С . И . П Е Н Я К , А . Д . ШАБАЛИН . О л е ш н и к о в с к и е 
клады бронзовых изделий. CA, 1964, № 2, стр. 193— 
194. 
2
 Ф. ПОТУШНЯК. Археолопчж знахщки бронзового 
та зал1зного вщу на Закарпатп . Ужгород, 1954. 
3
 Закарпатський областний краезнавчий музей 
(ЗОКМ). Фонды—книга поступлений за 1963—1965 гг. 
4
 Там же. 
5
 Клад был передан в фонды музея учителем исто-
рии восьмилетней школы с. Медведевцы Булецой 
М. И. 
6
 К . BERNJAKOVIC : Bronzezeitliche H o r t f u n d e 
vom rechten Ufergebie t des Oberen Theisstales (Kar-
pa toukra ine U S S R ) Slovenska archeologia. V I I I — 2 . 
1960 стр. 336. табл. VI, 4 . 
7
 M. РУСУ. «Докиммерийские» детали конской 
сбруи из Трансильвании. Dacia IV, 1960, стр. 176. 
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э . а . б а л а г у р и 
мнению Мирча Русу подобные псалии бытовали, начиная от конца бронзового века до начала второй половины 
раннегольштатского периода (BD—На).8 
Следующим предметом, относящимся к деталям конской сбруи есть подвеска, прямоугольная, слегка 
стягнутая посредине со стержнем, имеющим три горизонтально-ребристых утолщения и кольцевидную головку 
(Рис. 1, 11). Подвеска очень аккуратно сделана, покрыта благородной темно-зеленой патиной. Ее длина: 8,8 см, 
вес 15 гр, а толщина 2 мм. Близкие к нашей пластинковпдные подвески встречаются в памятниках поздней 
бронзы. Они известны из Пошага
9
 и Ушоора в Трансильвании,
10
 а также из Словакии.
11
 Мирча Русу считает эти 
подвески украшением, которые прикреплялись к ремням упряжки и в то же время они служили для покрытия 
швов.
12
 Остальную часть вещей Медведевского клада составляют украшения. Их можна разделить на несколько 
групп. К первой относятся шесть браслетов. Два из них очень массивные, овальной формы с круглым сече-
нием, постепенно с у ж и п ю щ и й с я к несомкнутым концам. Один из них имел поврежденную поверхность, свиде-
тельствующую о литейнем браке. Диаметр их: 9,1 см и 9,1 см, вес 445 г и 380 г (Рис. 1, 10—15). Остальные четыре 
более изящные, покрытые благородной патиной формы похожие на первых двух. Их размеры — диаметр: 8,9, 
7,9, 7,5 и 7,4 см, вес: 275 г, 192, 191 и 150 г. (Рис. 1, 12, 14, 17, 20). Этот тип браслетов очень распространен-
ный в Центральной Европе. Он известен уже в памятниках средней бронзы ( В С по Рейнеке),12 но наиболее 
частой находкой становится в поздней бронзе. На это указывают целый ряд кладов бронзовых изделий. На-
пример, аналогичные к нашим браслеты доминируют в кладе из Шайовамош, отнесенный А. Можолич после 
1300 г. н. э. к IV периоду бронзового века.13 
Вторую группу украшений медведевского клада составляют подвески двух типов. К первому относится 
верболистовидная, с двойным спиральным витком подвеска (Рис. 1, 8). Она была покрыта благородной патиной; 
края листья немного повреждены. Подобные подвески встречаются в памятках средней бронзы Центральной 
и Восточной Европы.
14
 Второй тип подвески представлен одным целым и четырьмя обломками. Они известны 
в литературе под названием очковидные спиральные подвески (Рис. 1, 10). Это очень распространенный тип 
подвесок на протяжении всех периодов эпохи бронзы, даже в начале раннежелезного века, поэтому они не 
могут быть приняты во внимание с точки зрения хронологии. 
Оригинальными предметами медведевского клада были обломки бронзового пояса и диадемы. Пояс 
был изготовлен с 2 мм бронзовой ленты, шириной 10,7 см. Длина реставрированной части пояса выносит 50 см, 
вес — 205 г (Рис. 1, 19). К поясу относится крючкообразная застежка (Рис. 1, 13). На внешней стороне пояса 
нанесены концентрические узоры, состоящие из трех, четырех групп, смыкающихся между собой кругов. Из 
таких был составлен рисунок. Четыре группы узоров размещались таким образом, что площадь занятая ими 
напоминала форму прямоугольника, а посредине их находилась пятая группа кругов, но по диаметру больше 
чем все предыдущие. Расстояние между двумя крайними узорами по ширине составляло 3 см, а по длине — 
8—10 см, а между центральным — 2—3 см. Если определить расстояние только между центральными боль-
шими группами концентрических узоров, то в одном случае будет 7 см, а в другом — 8 см или 8,5 см. Эти узоры 
могли быть начерчены металлическим предметом, служившим в качестве циркуля. С двух сторон, в проме-
жутках между узорами, нанесены двухконечные крючки, а вдоль пояса по краям пунктирными линии. На 
одном из обломков пояса посредине имеются два горизонтальных отверстия для крючковидной застежки. Она 
была с лицевой стороны орнаментирована тройной группой полуконцентрических узоров. Пояс был покрыт 
благородной патиной. 
Высокохудожественным предметом в нашем кладе является и диадема. Она изготовлена с 2 мм бронзо-
вой ленты, шириной 5,5 см. К сожалению, от диадемы сохранилось только пять обломков, поэтому трудно гово-
рить о ее размере. Лицевая сторона ее орнаментирована пунктирами, образующими гирлянды. Вдоль по 
краям диадемы нанесены мелкозернистые бугорочки. К ним примыкают на определенном расстоянии 4—5 вер-
тикально идущие пунктирные, чуть больше от первых, бугорки. На одном обломке диадемы посредине имеется 
отверствие для застежки (Рис. 1, 22). Диадема была покрыта благородной патиной. Нам не удалось найти ана-
логичные по узору поясы и диадемы В Карпато—Дунайском ареале. Их орнамент скорее всего напоминает 
орнамент керамики Фельшесеч-становской культуры, который состоит из полу- или целых концентрических 
кругов, гирлянд, меандр, зарубок и штрихов.
15
 Фрагменты такой керамики были собраны и на месте клада 
(Рис. 1, 5, fi, 9). Это указывает на местное производство пояса и диадемы. Бронзовые поясы являются не случай-
ными находками в кладах вещей Закарпатья , датированных периодом поздней бронзы. Они известны в 10 кла-
дах (В. Бегань, Макарево, Обава I, Медведево, Дунковицы, Ужгород и дп.)1В. Что касается диадемы, то это 
первый случай находки в кладах Закарпатья . Далекими аналогиями к нашей могут служить диадемы из Сред-
недунайского бассейна. Чаще всего они происходят из урновых погребений вместе с другими украшениями, 
среди которых характерными следует считать очковидные спиральные подвески, с п и р а л ш ы : трубочки и дру-
гие украшения, распространенные в эпохе средней бронзы.
17
 Как указывает И. Бона, диадемы распространились 
в Дуна—Тисском бассейне вследствие влияния культур Средиземного моря и в начале средней бронзы очень 
напоминали еще библийские типы и только позже, уже в конце средней и в периоде поздней бронзы, их орна-
ментация имеет местные мотивы, которые повторяют элементы, характерные для керамики.
18
 Близкой к нашей 
является орнаментация Чабрендекской диадемы, датированной И. Бона позднебронзовым периодом.
19 
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 Там же, стр. 173. 
9
 M. ROSKA, A Székelyföld őskora . Kolozsvár 
1929, стр. 35 рис. 50, 7, 8, 9. 
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 M. РУСУ. Указ. соч., рис. 4, 6, 8. 
11
 P r a v è k Ceskoslovenska. P r a h a 19G0 стр. 241, 
рис. 85,1. 
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ше табл. IV. 1 3 - 1 6 . ' 
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Э. А. БАЛАГУРИ: К Л А Д БРОНЗОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
В Медведевском кладе находилось еще шесть обломков бронзовой тонкой, плотной ленты, шириной 
8 мм, в сечении треугольной (Рис. 1, 18). Они происходят от рукозащмтных цилиндрообразных сверток. По-
добные свертки известны из целого ряда кладов Закарпатья, датируемых поздним периодом бронзы.
20
 Но по-
явление их относится к более раннему времени. Они известны в унетицких памятниках Чехословакии
21
 и в 
Косидерском громадном кладе бронзовых изделий, датированных периодом средней бронзы.
22
 Эти рукозащитные 
цилиндрообразные свертки были очень распространенными находками в последней четверти эпохи бронзы Кар-
пато—Дунайского бассейна.
23 
В состав Медведевского клада входил еще один обломок втулчатого предмета, неизвестного назна-
чения (Рис. 1, 21). 
К а к у ж е отмечалось выше, клад находился в большом лепном, коричневом сосуде. Но 
к большому сожалению, к нам попали только обломки его верхней части. Судя по ним, сосуд 
имел сильно отогнутые края, цилиндрическую шейку с постепенно расширяющимися вниз 
стенками. Диаметр венчика — 20 см, толщина стенок — 8—10 мм. Подобный тип сосуда встре-
чался совместно с орнаментированной керамикой на поселениях поздней бронзы в сс. Чепа 
и Дяково Виноградовского района Закарпатской области.
24
 Он известен и на других памят-
никах Фельшесеч-становской культуры.
2 5
 Характерной для этой культуры является керами-
ческий материал, в котором встречаются богатоорнаментированные посуды. Наиболее рас-
пространенным есть узор, состоящий из гирлянд, меандр, спиралей и полуспиралей, насечек, 
штрихов, волнистых линий, треугольников. Нередко на теле сосуда имеются выпуклости, обве-
денные каннелюрами.
2 6
 Аналогичная по узорам керамика собрана и на поселении, откуда 
происходит и наш Медведевской клад (Рис. 1, 5, 6, 9). Это позволяет нам говорить о том, что 
клад принадлежал кому-то из жителей поселения, вероятнее всего, литейщику. Правдоподоб-
ность такого высказывания подтверждается во-первых тем, что все предметы клада были по-
вреждены и вышли из пользования. Во-вторых — вместе с кладом были собраны куски шлака 
от плавки меди. Не исключено, что на этом поселении могла быть мастерская по плавке и литью 
бронзы. Будущие исследования медведевского поселения прольют свет на наши предположения. 
По характеру, медведевский клад бронзовых вещей входит в круг апа-гарайского метал-
лургического центра, охватывающий Верхнетисский и Северо-Трансильвапские района, т. е. 
территорию распространения Фельшесеч-становской культуры.
2 7
 Этот центр обеспечивал 
бронзовыми изделиями местные нужды. Но продукты его не единичны и в соседних культурах . 
Например, боевые чеканомолоты (иногда орнаментированные), рукозащитные цилиндрооб-
разные свертки, спиральные наручные браслеты, спиральные очковидные подвески встречаются 
и в памятниках культуры Эдьек и Пилини.
2 8
 К а к считают исследователи, рассвет апагарай-
ского металлургического центра соответствует позднему периоду бронзы (по Райнеке BD).29  
К этому времени и относятся большинство кладов бронзовых изделий Закарпатья . Причина 
захоронения их в землю объясняется тем, что в этот исторический период происходил интен-
сивный процесс разложения первобытно-общинных порядков, обусловленный развитием хо-
зяйства и межплеменного обмена. В то время частыми стали и набеги со стороны соседних 
племен, носителей курганной культуры. Об этом свидетельствуют бронзовые оружия западного 
происхождения, найденные на территории Закарпатья .
3 0
 Не исключено, что и Медведевский клад 
мог очутиться при таких обстоятельствах вместе с горшком в земле. В хронологическом смысле 
это, возможно, произошло в конце эпохи бронзы и в начале раннежелезного времени (BD—НА). 
Ужгород. 
20
 К . BERNJAKOVIC : У к а з . с о ч . , с т р . 3 4 1 , т а б л . X I I I , 25 N . KALICZ : у к . соч . с т р . 11 , р и с . 6 , 14 . 
15. 2 6Там же, стр. 1 0 - 1 1 ; табл. I l , V. 
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 К. TIHELKA: Moravské unëtioke pohrebis të . PA. 2 71. BÓNA: A korai és középső bronzkor t ö r t é n e t e 
X L I V — 2 1953. рис 19. Magyarországon és a Ká rpá t -medencében . Régészet i 
22
 Magyarország régészet i leletei, B. 1957. стр. dolgozatok. 13. 1960. No. 2. стр. 59—60. 
102—103. 28 T. KEMENCZEI: A pi l inyi ku l tú ra tagolása . AÉ, 
23
 T. BÓNA: Gegens tand typen der H o r t f u n d e v o m 1965 № 1 стр. 20 и дальше. 
Koszider-Typus. AÀA. 1958. стр.222, табл. 5, 1 1 - 1 3 . 29 Там же, стр. 2 2 - 2 3 . 
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 Фонды Закарпатского областного краеведче-
 30
 С. И. ПЕНЯК, А. Д. ШАБАЛИН. Указ. соч., стр. 
ского музея, № А—217, А—218. 199—200, рис. 3. 
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FRÜHEISENZEITLICHE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEM 
KARPATENBECKEN, OBERITALIEN UND GRIECHENLAND 
I 
Die archäologischen Funde der letzten Jahre liefern immer mehr Beweise für das einstige 
Vorhandensein von Handelsbeziehungen zwischen Griechenland und Mitteleuropa in der Bronze-
zeit und in der frühen Kisenzeit. Es genügt in diesem Zusammenhang auf die mvkenische Bronze-
tasse von Dohnsen1 und auf die attischen Gefäßbruchstücke von Marienberg in Würzburg2 
hinzuweisen. Während es jedoch heute noch kaum möglich ist, über die allgemeine Feststellung 
von Beziehungen zwischen Mykene und Mitteleuropa hinauszukommen, kann man den Kontakt 
zwischen Griechenland und dem Karpatenbecken in der frühen Eisenzeit bereits historisch erfassen. 
Auf Grund der archäologischen Funde und der antiken Quellen sind wir heute schon imstande, 
die ethnischen Verhältnisse und die historischen Vorgänge in diesem Raum in der zweiten Hälf te 
der frühen Eisenzeit klar zu umreißen. 
Die archäologische Forschung hat aus dem Fundmaterial der Perioden Hallstatt С D in 
Ungarn eine wichtige Fundgruppe abgesondert, die in der wissenschaftlichen Literatur meistens 
«skythenzeitliche Gruppe der Großen Ungarischen Tiefebene», oder einfach «Gruppe von Szentes-
Vekerzug» genannt wird.3 Charakteristisch sind für diese Fundgruppe unter anderen die Pferde-
und Wagenbestattungen, ein besonderer Trensentypus, der Reflexbogen, sowie die starken Bezie-
hungen zum nördlichen Dniepergebiet bzw. zum Kaukasus. Der Schwerpunkt der Gruppe liegt 
im östlichen Teil der Großen Ungarischen Tiefebene, aber dieselbe Gruppe hat starke Ausstrahlun-
gen auch nach dem Westen zu, besonders nach Slowenien, wo sie durch die Fundorte Brezje und 
Magdalenska Gora vertreten wird. Verschiedene Gegenstandstypen der Gruppe sind auch noch 
auf einem größeren Gebiet verbreitet. 
Man vermutet meistens, daß die Träger dieser Gruppe die Skythen waren;4 aber es fehlt 
nicht an Versuchen, die das Volkstum derselben Fundgruppe anders bestimmen wollten. Während 
C. Jullian i. J . 1906 noch die Träger der gesamten Hallstatt-Kultur und die Vorgänger der Kelten 
(in den Ostalpen und im unteren Donaugebiet) in den Sigynnen erblicken wollte,5 und auch 
J . Myres i. J . 1907 sich im wesentlichen noch derselben Ansicht anschloß," versuchte ich i. J . 1948 
in einem Vortrag7 die Sigynnen als Volkstum eben dieser damals noch wenig umgrenzten Fund-
gruppe zu erweisen. Derselbe Gedanke tauchte von mir unabhängig, denn mein Vortrag wurde 
ja gar nicht veröffentlicht i. J . 1955 auch in einer Arbeit von H. W. Haussig auf.8 Später, 
•Vgl . E . SPROCKHOFF: E ine mykenische Bronze-
tasse von Dohnsen, Kreis Celle. German ia 39 (1961) 
11 — 22. 
2
 G. MILDENBERGER: Griechische Scherben vom 
Marienberg in Würzburg . Germania 41 (1963) 103 f. 
3
 Vgl. M. PÁRDUCZ: Graves f rom t h e Scythian Age 
in Á r t á n d . A c t a Arch. H u n g . 17 (1965) 137 ff . und 
Weste rn Re la t ions of the Scythian Age Culture of t he 
Great Hungar i an Plain. A c t a An t . H u n g . 13 (1965) 
273 ff. 
4
 Vgl. zu dieser Frage : PÁRDUCZ: A c t a Ant . H u n g . 
13 (1965) 290 ff . 
5
 С. JULLIAN: R É A 8 (1906) 119 ff . 
6
 J. L. MYRES: The S igynnae of Herodo tus . An 
Ethnological P rob lem of t he E a r l y I ron Age. A n t h r . 
Essays presented to E . B. Tay lo r ) Oxford 1907. 261. 
' «Die kimmerische Frage». Dieser Vortrag w a r m i t 
meiner un t e r demselben Ti te l vervielfäl t igten S tud ie 
nicht identisch. 
8
 H. W . HAUSSIG: H e r o d o t . Historien. (Heraus-
geber) 701, A n m . 14. 
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í. J . 1958 vertrat T. Sulimirski9 eine ähnliche Auffassung. In der Tat läßt sich die Richtigkeit 
О О 
dieser Vermutung vielseitig bestätigen. 
I I 
«Eines der umstr i t tensten Völker des Altertums . . . sind die Sigynnen» mit dieser 
Bemerkung begann J . Markwart seinen i. J . 1932 veröffentlichten umfangreichen Aufsatz über 
die Sigynnen.19 Aber die ethnische und geschichtliche Einordnung dieses Volkes stößt doch nicht 
auf so große Schwierigkeiten, wie man es auf den ersten Anblick glauben könnte. Den zuver-
lässigsten Bericht über die Sigynnen liest man bei Herodot, im V. Buch seiner Historien (Kap. 9): 
f.wvvovç ôè óvva pal nvdéa&ai olxéov raç néoijv той '"Iarnov uv&giônovç toîoi ovvopa rivai Eiyvvvag, 
èa&pTt ôè ygr:copévovç M rjôixrj. T OÙ; ôè înnovç aviwv rivai Xaaiovç änav то awpa, y.al èni névre ôaxrvXovç 
то ßdäog tcúv rgiywv, apixoovç ôè xal aipovç xal âôvvdrovç avôgaç cpéoeiv, Çevyvvpévovç ôè vn ag-
рата elvai о^утатоуд'аоратрХатггiv [<5è] ngôg ravra тovç êmycogiovç. хатrtxsiv ôè tovtojv tovç oi'gov; 
àyyov 'Everœv twv êv ты 5Aôglrj. elvai ôè M/jôcov acpéaç ânoixovç Xéyovai. oxcoçôè ovtoi Mrjôœv 
anoixoi yeydvaoi, êyco pèv oix ëyco êncpodaaadai, yévoiro ô'âv näv êv ты рахдф ygdvea. oiyvvvaç ô'wv 
xaXéovai Ai.yveç oi йгы vnèo MaaaaXir]; olxéovreç wvg xanvjXovg, Kvnoioi ôè rà ôооата. «Nur von 
einem Volk jenseits des Istros konnte ich den Namen erfahren. Sie heißen Sigynnen, und sie haben 
medische Tracht. Hire Pferde sollen am ganzen Körper mit fünf Finger langen Haaren bedeckt 
sein, aber klein, stumpfnasig und zu schwach sein, einen Menschen zu tragen. Aber in Wagen 
gespannt seien sie sehr flink, weswegen die Leute dort in Wagen fahren. Ih r Gebiet soll bis nahe an 
die Veneter am Adriatischen Meer reichen. Man sagt, diese Leute seien Kolonisten von den Medern. 
Wie das möglich sein soll, kann ich mir nicht erklären, doch in den langen vergangenen Zeiten 
mag sich ja alles Denkbare ereignet haben. Die Ligyer übrigens, die nördlich von der Stadt Mas-
salia (in den Bergen) wohnen, haben für die Krämer den Namen Sigynnen; und auf Kvpros wird 
das Wort für die Speere gebraucht.» 
Die Polemik, die man aus Herodots Worten heraushören kann, scheint darauf hinzuweisen, 
daß die Quelle fü r seinen Bericht wohl die Periegesis des Hekataios war.1 1 Während Herodot, 
dank seinem Aufenthalt in Olhia, über die Skythen sowie über ihre östlichen und nördlichen Nach-
barvölker viel besser unterrichtet war als Hekataios, wies letzterer genauere Kenntnisse über das 
Flußsystem der Donau auf. So hat Herodot in seinem IV. Buch die Beschreibung der Nebenflüsse 
des Istros von Hekataios übernommen. 
Die beiden Berichte, die Beschreibung des Flußsystems der Donau und die Erzählung 
über die Sigynnen, hängen eng miteinander zusammen. Herodot, bzw. seine Quelle, kennt «den 
aus dem Lande der Agathyrsen kommenden Maris», d. h. den Fluß Maros, und den Unterlauf der 
Theiß, sowie die «von den Ombrikern nach Norden fließenden zwei Ströme, Karpis und Alpis», 
die offenbar die Save und die Drau sind. Es besteht gar kein Zweifel darüber, daß die Sigynnen 
eben auf diesem Gebiet, westlich von den Agathyrsen u n d östlich vom Mittellauf der Donau 
anzusetzen sind. Da dieser Bericht den Lauf der Donau von dem Schwarzen Meer nur bis zu der 
Mündung der Drau genauer kennt , liegt es nahe anzunehmen, daß Hekataios seine diesbezüglichen 
Kenntnisse wohl im Mündungsgebiet der Donau, in Histr ia erworben haben mag. Daraus folgt 
einerseits, daß der Bericht des Hekataios die geographischen und ethnographischen Kenntnisse 
der in Histria lebenden Griechen widerspiegelt. Auf der anderen Seite setzt all dies ohne Zweifel 
das Vordringen der Griechen aus Histria bis zum Mittellauf der Donau und ihren Handel mit der 
Bevölkerung der Großen Ungarischen Tiefebene voraus. 
О О 
9
 T. SUXIMIBSKI: Die Skythen in Mittel- und Wes t - (1932) 1.  
europa. Ber. ii. d. V. Tnt. Копыт, f. Vor- und F r ü h - 11 Siehe J. HARMATTA: Quellenstudien zu den 
geschichte, H a m b u r g 1958. Berlin 1931. 793 ff. Skythika des Herodot. Budapes t 1941. 39 ff . 
l u
 J . MARKWART: Die Sigynnen. Caucasia 10 
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In diesem Zusammenhang kommt dem Fund von Marienberg in Würzburg eine große 
Bedeutung zu. Die hier zum Vorschein gekommenen attischen Gefäßbruchstücke stammen aus 
der Zeit zwischen 530 — 520 bzw. vom Ende des VI. oder Anfang des V. Jh. v. u. Z. Wie die For-
schungen der rumänischen Archäologen nachzuweisen vermochten, erscheinen die attischen 
schwarzfigurigen Vasen gerade zu derselben Zeit, von etwa 530 an auch in Histria.12 Obwohl der 
Weg, auf dem die attischen Gefäße nach Würzburg kamen, vermutlich nicht die Donau entlang, 
sondern über das Adriatische Meer und über Norditalien hindurch geführt haben mag, liegt es 
doch wohl nahe, daran zu denken, daß zwischen dem Erscheinen von attischen Gefäßen im Raum 
von Würzburg, dem gleichzeitigen Beginn des attischen Vasenimports nach Histria und dem 
Bekanntwerden des Flußsystems der Donau bei den Griechen ein unmittelbarer historischer 
Zusammenhang besteht. Man darf sich also den Verlauf der historischen Prozesse folgendermaßen 
rekonstruieren. 
In der Zeit um 530 v. u. Z. herum begann eine Periode von lebhaften Handelsbeziehungen 
zwischen Athen und Histria. Die Händler dieser ionischen Kolonie waren zu dieser Zeit die Do-
nau entlang schon bis zu der Mündung der Drau vorgedrungen. Im Laufe dieser Fahrten haben die 
ionischen Handelsleute von Histria das Flußsystem der Donau bis zur Draumündung und gleich-
zeitig auch die dort lebenden Sigynnen kennengelernt. Gerade zu dieser Zeit, um etwa 520 v. u. Z. 
herum, besuchte Hekataios, der große ionische Geograph, Histria, und er hat die Berichte der Leute 
in Histria über die Sigynnen und über das Flußsystem der Donau in seine Periegesis hineinge-
arbeitet. 
Es kam also in den dreißiger und zwanziger Jahren des VI. Jahrhunderts eine Handels-
beziehung zwischen dem Gebiet der Sigynnen und Griechenland — durch die Vermittlung von 
Histria — zustande. Wir verdanken den Bericht über die Sigynnen bei Herodot diesem historischen 
Prozeß. Es geht aus dem Gesagten klar hervor, daß das Volk der Sigynnen im VI. Jh . eben auf 
demselben Gebiet lebte, wo die Funde der «skythenzeitlichen Gruppe der Großen Ungarischen 
Tiefebene» verbreitet sind. Eine besondere Bedeutung kommt bei dieser Gleichsetzung der Tat-
sache zu, daß Funde derselben Gruppe auch in Slowenien zum Vorschein kamen, wodurch die Aus-
dehnung derselben Kultur nach Westen, in der Richtung auf das Adriatische Meer zu, erwiesen 
wird. Dies stimmt genau mit jenem Bericht des Herodot überein, wonach das Gebiet der Sigynnen 
Iiis nahe an die Veneter am Adriatischen Meer reichte. 
Der Bericht des Herodot steht im besten Einklang auch mit dem archäologischen Material 
der Fundgruppe. Die Pferdezucht und das Fahren im Wagen der Sigynnen wird durch die Pferde-
und Wagenbestattungen glänzend bestätigt. Aber auch die Beziehungen zwischen Venetern und 
Sigynnen lassen sich anhand der archäologischen Funde klar verfolgen. Es kommt unter den Fun-
den von Waatsch u. a. der Trensentypus von Szentes-Vekerzug vor, aber daselbst kam auch ein 
Helm mit venetiseher Inschrift zum Vorschein.13 Die Forschungen von S. Bökönyi haben auch 
die Einfuhr von sigynnischen Pferden bei den Venetern überzeugend nachgewiesen.14 Die Pferde 
von Szentes-Vekerzug nehmen mit ihrer Widerristhöhe von 135 cm eine Mittelstellung zwischen 
den skythischen Pferden mit einer Widerristhöhe von 145 150 cm und den wesentlich kleineren 
westlichen Pferden ein. Wie Herodot hervorhebt, waren die Pferde der Sigynnen für das Reiten 
kaum geeignet, aber in Wagen gespannt waren sie sehr flink. So versteht man es, warum sie von 
den Venetern importiert wurden. 
Die Benennung «Sigynnen» für Krämer bei den Ligurern hängt wohl ebenfalls mit dem 
Westhandel der Sigynnen zusammen. Es ist eine allgemein bekannte Erscheinung, daß der Stam-
12
 S i e h e z . B . E . CONDTJRACHI: P r o b l è m e s é c o n o m i - 1 3 S i e h e P . R E I N E C K E : 32 B R G K ( 1942 ) 145 m i t 
ques e t sociaux cPHistria h la lumière des dernières der ä l teren L i t e r a t u r . 
recherches. Nouvelles É t u d e s d 'His to i re . Bucares t 14 S. BÖKÖNYI: A c t a Arch. H u n g . IG (1964) 234. 
1955. 72 f f . 
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mesname oder der Völkername der Kaufleute von einem anderen Volk in einem .solchen Sinne 
benutzt wird. Trifft diese Vermutung zu, so ist der erwähnte Wortgebrauch der Ligurer ein Zeichen 
dafür, daß die sigynnischen Kaufleute mit ihren Waren durch das Gebiet der Veneter bis zu den 
Ligurern vordrangen. 
Bs ist wohl nicht unwahrscheinlich, daß dieselben Sigynnen auch in der Verbreitung der 
Erzeugnisse der Werkstätten von Velemszentvid eine große Rolle gespielt hatten. Dafür spricht 
auch die Angabe des Herodot, wonach ein Speertypns bei den Kvpriern aiyvvvrj hieß. Nach anderen 
Quellen war diese Bezeichnung auch bei den Makedonen in der Form atyvvrj oder aiyvvoç, ferner 
bei den mit den Sigynnen benachbarten Illvriern in der Form -sybina bekannt; als Lehnwort ist 
es sogar ins Armenische (suin) und ins Syrische (suwinyäQä) eingedrungen. Da es eine oft vor-
kommende Erscheinung ist, daß ein Warenartikel nach dem Volk oder dem Land benannt wird, 
wovon er herstammt, so liegt es nahe, auch im Falle dieser Benennungen daran zu denken, daß 
das Wort cnyvwy (aiyvvoç usw.) ursprünglich einen Speerspitzentypus bezeichnete, der durch die 
sigynnischen Kaufleute verbreitet wurde.15 So dürfte diese Bezeichnung am besten wohl mit dem 
Speerspitzentypus von Ártánd in Zusammenhang stehen, der nach den Untersuchungen von 
M. Párducz auch bei den Nachbarn der Gruppe von Szentes-Vekerzug verbreitet war.16 
I I I 
Auf dem Gebiet der historischen Beziehungen führen uns die nach Oberitalien exportierten 
sigynnischen Pferde noeli weiter. Nach dem Zeugnis von Alkman wurden venetische Pferde schon 
im VII. Jh . nach Sparta eingeführt, und sie waren als Rennpferde berühmt. Er erwähnt an einer 
Stelle (Frg. 1.50) den xékrjç 'Evsrixó;, das «venetische Rennpferd», während er in einem anderen 
Fragment (Frgm. 91) über die 'Evert'ôaç nwkœç oreipavatpÔQCjç, die «venetischen kranztragenden 
Füllen» spricht. Die sigynnische Pferderasse, die nach dem Zeugnis des Herodot für das Rennen 
besonders geeignet war, gelangte auf diese Weise durch die Vermittlung der Veneter nach 
Griechenland und vor allem nach Sparta. Und so kam eine indirekte Handelsbeziehung zwischen 
dem Karpatenbecken und Griechenland schon im VII. Jh. v. u. Z. zustande. 
Durch diese Erkenntnis wird auch das Problem der Beziehungen zwischen Sparta und den 
Venetern in ein neues Licht gestellt. Es fiel schon längst der Zusammenhang der venetischen 
Göttin Reitia mit dem spartanischen Kult der Artemis Orthia auf.17 Es wurde auch der Versuch 
gemacht, in den Inschriften der Votivtäfelchen des Reitia-Kultes griechische Sprachelemente, wie 
z. B. der Ausdruck akeo nachzuweisen.18 P. Kretschmer wollte diese Zusammenhänge durch die 
Vermutung erklären, daß die Vorfahren der Veneter noch vor der Einwanderung nach Italien den 
Kult der Artemis Orthia und den kultischen Ausdruck akeo von den Doriern — die damals noch 
in Nordgriechenland ansässig waren — übernommen hatten.19 Aber diese Annahme scheitert auch 
schon daran, daß man keine Berührung zwischen Doriern und Venetern vor der dorischen Wanderung 
annehmen kann. Außerdem wäre auch das Beibehalten des kultischen Ausdrucks akeo ein halbes 
Jahrtausend hindurch in unveränderter Form wohl kaum denkbar.20 Die Verwandtschaft des 
15
 S o s c h o n J . L . M Y R E S : a . W . 2 6 1 ; A . W A L D E — 
.T. B. HOFMANN: L E W 3 I I . 532 br ingt den N a m e n der 
Waffe und des Volkes ebenfal ls mi te inander in Zu-
sammenhang; er lei tet ebenso aus dem Volksnamen 
auch das W o r t in der B e d e u t u n g «Krämer» ab . Zuletzt 
O. HAAS: L B 3 (1961) 52 f. u n d Messapisehe Studien. 
Heidelberg 1962. 164 f., 185 f . versuchte offensichtl ich 
die von i hm f ü r illyrisch (messapisch)-makedonisch 
gehaltene F o r m subina usw. von dem Volksnamen zu 
trennen, und er hiel t den W a f f e n n a m e n f ü r p r imär . 
Seine Auffassung l äß t sieh schwer mi t dem kypr ischen 
Wort aiyvvoç und der makedonischen F o r m otyvvrj 
vereinigen. E s wäre möglich, d a ß m a n es hier m i t zwei 
nur äußerl ich ähnl ichen W o r t g r u p p e n von verschie-
dener H e r k u n f t zu t u n hä t t e . Das P r o b l e m erheischt 
auf alle Fälle neue, gründl iche und alle Angaben 
berücksicht igende sprachwissenschaf t l iche Bearbei-
t ung . 
16
 Siehe PÁRDUCZ: Ac ta Arch. H u n g . 17 (1965) 
1 9 0 ff . 
17
 Siehe z. B. FR. ALTHEIM: Geschichte der lateini-
schen Sprache. F r a n k f u r t a . M. 41 ff. , besonders 49 f., 
dase lbs t auch die ä l te re L i t e r a t u r . 
,R
 P I D I 88. 
19
 P . KRETSCHMER : G l o . 3 0 ( 1 9 4 3 ) 1 5 6 f . 
20
 Übr igens he iß t die richtige Lesung wahrschein-
lich a i e o . s . H . R i x : I F 65 (1960) 124 f f . 
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venetischen Reitia-Kultes mit dem spartanischen Kult der Artemis Orthialäßt sich jedoch durch 
die lebhaften Handelsbeziehungen, die zwischen Sparta und den Venetern in VII. Jh . v. Ztr. 
bestanden, bestens erklären. 
Später wurden venetische Pferde auch nach anderen Gebieten Griechenlands eingeführt. 
So erwähnt im V. Jh. auch Euripides die Hwhovç 'Evéraç, das «venetische Füllenpaar» (Hippolytos 
231). Aber im I. Jh. v. u. Z. weiß Strabon (V 1, 9) nur noch von der großen Tradition der veneti-
schen Pferdezucht zu berichten. 
Wie man sieht, lassen sich auf Grund der archäologischen Funde und der literarischen 
Quellen auch zwei verschiedene Wege der früheisenzeitlichen Beziehungen zwischen dem Karpaten-
becken und Griechenland feststellen. Der frühere, seit dem VII. Jh . bestehende Weg führte über 
das Adriatische Meer und über das Venetergebiet hindurch zu den Sigynnen. Auf diesem Wege 
konnten die in Westungarn zum Vorschein gekommenen frühkorinthischen Vasen21 und auch die 
in Artánd entdeckte spartanische Hydria22 hierher gelangen. Später, in den dreißiger Jahren des 
VI. Jahrhunderts kam der Kontakt auch den unteren Lauf der Donau entlang über Histria hin-
durch zustande; diesem letzteren, unmittelbaren Kontakt hat man den literarischen Bericht über 
die Sigynnen zu verdanken. 
Ein besonderes philologisches und historisches sowie archäologisches Problem stellen die 
kaukasischen Sigynnen dar. Es sei über diese in dem vorliegenden Zusammenhang nur soviel 
bemerkt, daß die auffallenden Beziehungen zwischen den in Ungarn und im Kaukasusgebiet vor-
gefundenen früheisenzeitlichen Pintaderas23 wahrscheinlich gerade durch die Existenz dieses 
Stammes ihre Erklärung finden.24 
2 1
 J . G y . SZILÁGYI: A n t . T a n . 2 (1955) 4 5 f f . u n d 
P r o g r a m m e et Discours des chercheurs hongro is à la 
Conférence Archéol. de l 'Acad. Hongr . des Sciences. 
B u d a p e s t 1955. 178 ff . 
22
 J . Gy . SZILÁGYI: Actes d u VII I e Congr . In te r -
na t . d 'Arch . Class. Par is 1965. 387 ff . u n d A n t . Tan. 
13 (1966) 102 f. 
23
 Siehe dazu: PÁRDUCZ, Acta A n t . H u n g . 13 
(1965) 278 ff. 
Vor t r ag an d e m Kongreß f ü r klassische Phi-
lologie der Ung. A k a d . d . Wiss., a m 2. N o v . 1965. 
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THE LATE IRON AGE CEMETERY OF SZENTLÖRINC 
(PLATES X X V I I — X L V I I 1 ) 
I 
The cemetery is situated north of the village Szentlőrinc (county Baranya, district Pécs) 
on the western side of the main road leading northwards to Cserdi (Fig. 1). I t lies at the side sloping 
NW - S E of a minor hill in the down extending at the southern foot of the Mecsek mountains. 
The level differences in the area of the cemetery do not exceed 50 cm. Towards SE a mild slope 
can be observed.1 West of the site, at a distance of 350 metres flows the Okorviz which belongs 
to the catchment area of the Feketeviz, a t r ibutary of the Drave. This waterway was very likely 
navigable at tha t time when the cemetery was used for burials and it ensured a permanent con-
nection with a river, the significance of which was underlined already by the historians of antiquity.2 
The excavation of the Szentlőrinc cemetery was started in 1950. At the brick-yard, in the 
course of the digging of clay, bones came to light. As a result of his rescue excavation carried 
on between the 25th and 28th of April J . Dombay found 4 graves. No sketch of the graves or 
description has been preserved; there exists only a summarizing map indicating the trial trench 
and the situation of the graves.3 This map was used by us preparing the present map of the ceme-
tery (Fig. 2). 
A minor rescue excavation was carried out by У. Kováts in 1902.4 Starting out from the 
distance of 85 metres measured from the main road leading to Cserdi, she drew a 70 metres long 
and 60 cm wide ditch at right angles to the trial trench of J . Dombay and detected 4 further 
graves. (In the following these will be marked Graves 5, 6, 7 and 8.) 
The systematic excavation of the cemetery was done in 1963, 1965 and 1966.5 The work 
was continued with the rows of sections joining the trial trench.0 We advanced gradually towards S, 
W and E until we could determine the whole extension of the cemetery with the aid of rows of 
10 m sections.7 
1
 The tachimetr ic survey of the cemetery and i ts 
f i t t ing into the nat ional net-work was made by engi-
neer P . PARKAS. T express my gra t i tude for his work. 
2
 Herodotos IV. 49. On the basis of the Periegesis 
of Hekataios , Herodotos gives a report on the river 
system of the Danube . At this t ime be mentions the 
Karp i s and Alpis which can be identified with the 
Drave and the Save. The contemporaneous sites are 
si tuated mostly along these two rivers or their t r ibu-
taries. 
3
 J P M Adat tár , Pécs . J . DOMBAY only marked on 
his m a p the explora tory ditches and the place of t he 
graves with schematic oblongs, the dimensions and 
direetion couldapparent lv follow the length and orien-
tat ion of the skeleton. Within these oblongs a small 
cross indicates the place of the skull, with the help 
of which we can def ine the orientation. The anthropo-
logical and archaeological material of the graves has 
been t aken up in the inventory, the descriptions are 
given by us on the basis of this. 
4
 I express m y t h a n k s to V. KOVÁTS for the detailed 
information given in connection with the excavation 
of Graves 5 to 8 and for her consent to the publication 
of this material . 
5
 For the excavat ions the f inancial conditions were 
granted by the Archive of the Hungar ian National 
Museum and the J a n u s Pannonius Museum of Pécs. I 
express m y gra t i tude for their suppor t . 
0
 I n t h e y e a r s 1903 a n d 1905 G. BANDI w a s t h e 
leader of the excavations. I t h a n k for his collégial 
help and for his consent to the elaboration of the 
mater ia l . 
7
 I n the eastern side of t he cemetery the u n d i s -
turbed subsoil a l ready appeared sporadically in a 
depth of 30 to 40 cm. The sections drawn in the southern 
side were also negative. In the western side we exca-
vated remains of a neolithic se t t lement (houses, pits, 
fire-places). Thus we succeeded in determining the 
l imits of the cemetery reassuringly. 
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Fig. 1. Map of the sur roundings of the site 
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4mm J." Concluding f r o m its dimensions, (lie g rave of a child, of unknown d e p t h a n d E —YY' or W — E 
or ien ta t ion . W i t h o u t a n y grave goods. 
Grave 2. E x t e n d e d female skeleton grave of u n k n o w n depth and \V E or ienta t ion. Leng th of ske le ton 
158 cm, age 30 to 40 years , Pont ic -Medi ter ranean, Taur id (Pl . X X X I ) . G r a v e goods: 1. Glass pas te bead, blue, 
biconic, 5 pieces. D i a m . : 0.0 to 0.9 cm; glass pas te bead, yellowish, cylindric, in t he middle a groove is r u n n i n g 
a r o u n d , 1 piece. D i a m . : 0 .5cm. I n v e n t o r y No. 50.1.1 (Fig. 19, 2/1). 2. Cross-bow f ibula of t h e Certosa type, bronze , 
with double spring, t o which a row of nooses m a d e of bronze wire is a t t a c h e d . On its e x p a n d i n g «navicello» bow 
a punched line and decorat ion of concentr ic circles can be seen. I t s foo t is broken away , L . : 5 em, b r e a d t h of 
spr ing: 4 em. I n v e n t o r y No . 50.1.2 (Fig. 19, 2/2, P l . X X X V I I I . 3). 3. I r o n knife, wi th n a r r o w blade and t a n g , 
tile edge got notched, p o i n t broken away , L. : 7 cm, В . : 1.2 c m Inven to ry N o 51 1.3 (Fig. 19, 2/3). 4. F r a g m e n t of 
iron implement , a long, nar row f r a g m e n t of wedge-shaped cross section, b o t h ends bear t r aces of breaking, L . : 
I cm, В . : I cm. I n v e n t o r y No. 50.1.4 (Fig. 19, 2/4). 
Grave 3. A male-female double grave wi th ex tended skeleton, of unknown dep th a n d E — W or W — E 
or ienta t ion, L. of ske le ton: 103 — 166 cm, age 30 to 35 years . Pon t ic Medi te r ranean , Dinar ian . The age, a n a t o m i c 
var ia t ions and blood g r o u p of the t w o individuals are ident ical . They were b r o t h e r and sister, t h e y could be even-
tua l ly biovular twins . Grave goods: 1. Cross-bow f ibula of t h e Certosa t y p e , bronze, grooved decoration a t t h e 
two ends of t he bow, i ts foot ending in a well profi led bu t t on , L . : 4.4 cm. I n v e n t o r y No. 50.2.2 (Fig. 19, 3/1). 
2. Cross-bow f ibula of t h e Certosa t y p e , bronze, wi th th ick spring a n d curved bow, on i ts two ends t he re a r c 
grooves, tlie foot t e r m i n a t i n g in a b u t t o n , 3 pieces, L . : 4.4 cm, B . of spr ing: 3 cm. I n v e n t o r y No . 50.2.1 (Fig. 19, 
3/2). 3. I ron knife, cu rved back, edge notched, t he poin t a n d the end of t h e t a n g a re broken away , L . : 10.3 cm, 
В.: 1.7 cm. I n v e n t o r y No . 50.2.3 (Fig. 19, 3/3). 4. S tone amule t , oval, wi th hole for suspending, which is consid-
erably worn, L . : 4.б" cm, В. : 3.9 cm, thickness: 2.1 cm. I n v e n t o r y No. 50.2.4 (Fig. 19, 3/4, P l . X L I , I), ô. I r on 
knife, long, wi th s l ight ly curved back , L . : 41.2 cm, В.: 3.1 cm. Only its p o i n t has been preserved, the l eng th of 
which is 5.7 cm, В . : 1.8 cm. I n v e n t o r y No. 50.2.5 (Fig. 19, 3/5). 6'. Iron spear-head, wi th socket and raised rib, 
P.: 49.6 cm, В . : 5.9 cm. I n v e n t o r y No. 50.2.6 (Fig. 19, 3/6). 7. I ron spear -head , socket ted, w i th raised r ib , L . : 
47.6 cm, В.: 5.4 cm.3 I n v e n t o r y No. 50.2.7 (Fig. 19, 3/7). 
Grave 4. G rave wi th ex tended female skeleton, of unknown d e p t h and W—E or ienta t ion . L. of ekele-
I on : 156 cm, age: 40 t o 45 years. Cromagnoid, Medi te r ranean . Surface of bone sequestered, w i t h numerous p a t h o -
logical deformat ions . (Pl . X X X I I I , 1 — 3). W i t h o u t a n y g r a v e goods. 
From the p a r t of t he cemete ry excavated by J . D o m b a y an iron spear-l iead came t o l ight, as s t r ay f i n d , 
wi th socket and raised cent ra l rib, i ts po in t is worn off , i ts edge is considerably chipped, t h e b lade is per fora ted on 
the lef t side, L . : 30.6 cm, В. : 4.1 cm. I n v e n t o r y No. 50.3.1 (Fig. 30, A/1, P l . X X X V , 4). 
Grave •>. 60 c m deep, with W — E orienta t ion, w i th extended ske le ton . Sex: '! A t t l ie digging of t h e 
d i tch a l ready in a d e p t h of 40 cm smal ler and larger l umps of l imestone came to light, wh ich sur rounded t h e 
g rave on the S F side in a semicircular form. N o grave spo t could be observed. 1 0 Of t he considerably d i s t u rbed 
skeleton only t he t o p of t he skull, f r a g m e n t s of r ibs and t h e shin-bones h a v e been preserved. 1 1 7. I ron m o u n t i n g , 
a t t h e r ight side of t h e skull . Oil one of i ts corners t he t r ace of a r ivet can be seen, it is s l ight ly bulging, t a p e r i n g 
to a point , i t was p repared with diagonal hammer ing , L . : 2.8 cm, В. : 2.5 cm. I n v e n t o r y N o . 62.21 I.I (Fig. 19, 
Grave 6. 65 c m deep male grave , with ex tended skeleton, of YY —E orientat ion. T h e skeleton is in a very 
h a d s t a t e of preservat ion, only t he shin-bones a n d the f ibu lae a re preserved. 7. I ron spear -head , socket ted, w i t h 
twice 3 rows of grooved linear decorat ion runn ing a round a t t h e base of t he socket , its cen t r a l r ib is raised, po in t 
a n d edges f r a g m e n t a r y . I t was lying beside t he skull, on t h e r ight side, L . : 45 cm, L. of socke t : 19 cm, В. : 5.5 cm. 
I n v e n t o r y No. 62.212.1 (Fig. 19, 0/1, P l . X X X Y , 2). 2. Be l t clasp, iron s l ight ly curved, w i th a r ib running a long 
in t h e middle, with a n oval impression s i tuated irregularly. I t is in f r a g m e n t a r y condi t ion, L . : 19.6 cm, В . : 
2.5 cm. Inven to ry No. 62.212.2 (Fig. ] 9, 6/2). 3~ 1. I r on bars , in the region of t h e pelvis, t h e y were lying on each 
o the r . Botli are of quad rangu la r cross section, f r a g m e n t a r y . One end of t h e longer piece is curv ing in, L. : 5.8 c m 
a n d 7.2 cm, d iam. : 0.5 c m a n d 0.7 cm. Inven to ry No. 62 .212.3 /1 — 2. (Figs. 19, 6/3, 6/4). 
Grave 7. Male grave, 90 c m deep, with extended skeleton, of W — E orientat ion. On ly the two f e m u r s 
have been preserved. 1. I ron knife, wi th sl ightly curved blade , the t ang a t t a c h e d to it in a b roken line, th icken-
ing a t t h e back, i ts p o i n t and the end of the t ang are broken away. L. : 11.7 cm, В. : 2 cm. I n v e n t o r y No. 62.213.1 
(Fig. 19, 7/1). 2. I r on jkn i f e , slightly curved, in t h e fo rm of a long dagger. I t was fixed to t h e handle wi th two 
rivets, i ts edge is ch ipped, the end of t h e t a n g is broken a w a y , 5 pieces, L . : 24.8 cm, В. : 2.3 cm. I n v e n t o r y No . 
62.213.2 (Fig. 19, 7/2). 
8
 The anthropological material of the cemetery 
w a s e l a b o r a t e d b y I . KISZELY a n d I . LENGYEL , t h e 
l a t t e r by biochemical method . I n t h e course of t he 
invest igat ions tlie d a t a received by t h e m wore placed 
a t m y disposal. P a r t of these was used b y me a t the 
descr ipt ion of the graves . Ano the r p a r t of t h e m was 
sui table for the control of the archaeological observa-
t ions . Their results enabled us t o m a k e (conclu-
sions on the w a y of living, bur ia l r i tes and eth-
nic composition of t h e t popula t ion of Sou thern 
Transdan11 bia in t lie L a t e I ron Age. l e x p r e s s m y t h a n k s 
for the i r careful work. 
" Funeral g i f t s Nos. 6 and 7 of tlie grave have been 
lost, therefore t h e y are marked on t h e p la te o f d r a w i n g s 
w i t h lines. The i r descript ion is g iven on the bas is of 
t h e inventory d a t a . 
10
 On accoun t of the loamy, considerably m i x e d 
soil and the compara t ive ly small d e p t h of the g r a v e s 
t h e r e were genera l ly no grave spo t s t o be d iscovered. 
I f still there were, there we d r a w t h e a t ten t ion t o t h i s 
in t h e text , on t h e drawing and also on the m a p of t he 
cemetery . 
11
 The anthropological ma te r i a l of Graves 5 t o 8 
lias no t been examined . I n connect ion with these t h e 
def in i t ion of t h e sex — where it is possible — is g iven 
on t h e basis of t h e grave goods. 
Ada Archaeologira Academiae Seientiarum Hungaricae 2a, lads 
162 e . g . - j e i l e m 
Grave 8. 70 сш deep, of E — W or ien ta t ion , wi th ex tended skeleton. Sex: ? Considerably d is turbed , with" 
ou t a n y grave goods. 
Grave 9. Grave of a girl, 60 c m deep, of N — S or ien ta t ion , wi th ex tended skeleton. Age: 7—10 years, 
t h e skull is whole, the bones of t he skeleton were defective, b u t no t race of d i s tu rb ing could be seen. 1. Bowl 
(north of t h e head, in t h e same line wi th it, two vessels were a r r a n g e d , viz. 1 and 2), grayish brown, hand-model-
led, of g ranular mater ia l , wi th uneven wall th ickness , inferior f i r ing, with omphalos , m o u t h d iam. : 8.5 em, base 
d iam. : 3 cm, H . : 4.4 cm. I n v e n t o r y No. 65.1.1 (Fig. 20, 9/1, Pl . X L I I , 2). 2. One-handled mug, gray, hand-model led, 
bieonical, wi th a melon-shaped belly, above which is a horizontal decorat ion of na i l impressions runn ing a round, 
the hand le raised above t h e s t r a igh t r im. M o u t h d iam. : 7.5 cm, base d iam. : 4 cm, EL: 7 cm. I n v e n t o r y No. 
65.1.2 (Fig. 20, 9/2, PI. X L I I , 1). 3. Cross-bow f i b u l a of the Cer tosa type , bronze, on t h e right shoulder . I t s spring 
p a r t is f r agmen ta ry , on t h e two ends of i ts bow grooved decorat ion can bo seen, i t s foot ends in a bu t t on , L . : 
4.8 cm, B . of the spr ing: 3.5 cm. I n v e n t o r y No . 65.1.3 (Fig. 20, 9/3). 4. Cross-bow f ibula of t h e Certosa type , 
bronze, a t t he pelvis. Only its spr ing p a r t and i t s b e n t pin have been preserved. B . of spring: 2.2 em. Inven to ry 
No. 65.1.4 (Fig. 20, 9/4). 5. Bracele t , ben t f r om copper wire, on t h e r ight hand . One end of t h e double spiral is 
pointed , the other is f l a t t e n e d and twisted back . Diam. : 4.4 cm. I n v e n t o r y No. 65.1.5 (Fig. 20, 9/5, Pl . X L I , 
5). 6. Whor l , made of bone, f r o m t h e region of t h o le f t hand, worn . Diam. : 2.2 cm, H . : 0.4 cm. I n v e n t o r y No. 
65.1.6 (Fig. 20, 9/6). 7. Glass pa s t e bead, yellow-blue, and blue-white , with b i rds-eye-pat tern , 2 pieces, d iam. : 
1 —1.2 em. Green, f l a t t ened , 1 piece, d iam. : 1.2 cm. Inven to ry N o . 65.1.7 (Kg . 20, 9/7). 
Grave 10. Male grave, with s trewn ashes, in a depth of 50 cm. Age: ? T h e highly burn t , s c a n t y remains 
of bones were ar ranged in two heaps. 1. I ron b u t t o n s , they belonged p resumably t o tho clothing, t h e y are sui-
tab le for f ix ing on by sewing, 5 pieces, d iam. : 1.8 t o 2 cm, EL: 2 t o 2.2 cm. I n v e n t o r y No. 65.2.1 (Fig. 20, 10/1). 
2. Bowl (at a dis tance of 45 e m f r o m t h e S end of t he grave), grayish-brown, hand-model led, th in-wal led, with 
omphalos , m o u t h d iam. : 10.4 cm, H . : 3.7 cm. I n v e n t o r y No. 65.52.1 (Fig. 20, 10/2, P l . XL1V, 2). 
Grave 11. Symbol ic bur ia l , in a d e p t h of 45 cm, of W — E orientat ion. T h e spear a n d the kni fe were 
placed in a position and d is tance usua l in graves w i t h s t re tched skeletons. 1. I r on spear-head, soeket ted , on its 
lengthened blade is a raised rib, i ts po in t is worn o f f , its edges a n d socket are also f r agmen ta ry , L . : 35 cm, length 
of socket : 15.5 cm, В. : 4.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.3.1 (Fig. 20, 11/1, P l . X X X V , 5). 2. I ron knife, w i th slightly 
curved back, wi th t ang , i ts po in t is broken a w a y , edge chipped. L . : 15 cm, В . : 2.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.3.2 
(Fig. 20, 11/2). 
Grave 12 (Fig. 3, P l . X X V I I , 4). Male grave , in a dep th of 50 cm, of W — E orientat ion, w i t h ex tended 
skeleton. Age: 50—55 years , und i s tu rbed . 1. I r on spear-head, soeke t ted , with raised rib, its edges a r e whole, t he 
poin t is broken away, it was beside t h e head on t h e r ight side, L . : 24.3 cm, L. of socke t : 5.5 cm, В . : 4 cm. Inven-
tory No. 65.4.1 (Fig. 20, 12/1, P l . X X X V , 6). 2. I r on knife, long, in t he form of a dagger slightly curved back, 
beside t he r ight femur . IF was f ixed t o t he hand le wi th rivets, t he edge is chipped, 6 pieces, L. : 23 cm, В . : 2.3 cm. 
I n v e n t o r y No. 65.4.2 (Fig. 20, 12/2). 3. I ron r ing, w i t h circular cross section, m a d e of th ick wire, b e n t a round one 
and a half t imes, d iam. : 3.5 cm, th ickness : 0.7 cm. Inven to ry No . 65.4.3 (Fig. 20, 12/3, Pl . X X X V I , 2). 4. Small 
iron bar , above the bent in r igh t h a n d , abou t t h e chest , L . : 4 c m (Fig. 20, 12/4). 
Grave 13. Female g rave in a dep th of 30 cm, of E — W or ienta t ion , wi th ex t ended skeleton, age: 25 — 30 
years . The skull is considerably f r a g m e n t a r y , of t h e skeleton on ly t he short and t h e solid long bones have been 
preserved. The dead was placed in t h e grave s l ight ly laid on its side a n d a little con t rac ted . 1. Two-handled mug, 
a t t h e end of t he feet , a b o u t t h e middle , grayish b rown , biconic, w i t h melon-shaped belly. On one of t he handles 
there is a scratched decorat ion. There were b u r n t h u m a n bone r ema ins in t he m u g , m o u t h d i am. : 8.5 cm, base 
d iam. : 4 em, H . : 7.3 cm. I n v e n t o r y No. 65.5 1 (Fig. 20, 13/1, P l . X L I V , 1). 2. F r a g m e n t s of vessel beside t he le f t 
f emur . 3. F r agmen t s of vessel beside t he l e f t f oo t . 
Grave 14. Grave of a child, a 6 to 8 y e a r s old boy, in a d e p t h of 13 cent imeters , of W — F or ienta t ion, 
wi th extended skeleton. I t was p resumably d i s tu rbed , and on a c c o u n t of i ts shal low dep th it could be damaged 
also b y ploughing. N o g rave goods. 
Grave 15. Grave of a child, a 7 — 8 y e a r s old girl, in a d e p t h of 40 em, of N W — S F or ien ta t ion , with 
extended skeleton. One of t h e f emurs was lying in a depth of 20 cm, beside it thei 'e was a knife. F r o m the ea r th 
of t he grave a bronze a n d an iron f ibu la , as well a s amber beads c a m e to light. 1. Cross-bow f ibu la of t he Certosa 
type , bronze, its bow is highly curving, i ts foot ends in a small, prof i led bu t ton , L . : 4.3 cm, B. of spr ing: 4.2 cm. 
I n v e n t o r y No. 65.6.1 ( K g . 21, 15/1, P l . X X X V I I , 2). 2. Cross-bow f ibu l ao f the Cer tosa type, bronze, 4 pieces, L. : 
4 em, B. of spring: 3.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.6.2 (Fig. 21, 15/2). <3. Cross-bow f i b u l a of the Cer tosa type , iron, 
i ts pin is missing, f r om its foo t t h e bu t t on is b r o k e n away, L . : 5 c m , B. of spr ing: 3.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.6.3 
(Fig. 21, 15/3). 4. Cross-bow f i b u l a o f the Certosa type , iron, i ts p in is broken a w a y , in a f r a g m e n t a r y s ta te , L . : 
3.7 cm, B . of spring: 2.8 cm. I n v e n t o r y No. 65.6.4 (Fig. 21, 15/4). 5. I ron knife, w i t h slightly curved back, i ts 
edge is chipped, i ts po in t and the t a n g are b roken away, 3 pieces, L . : 7.5 cm, В . : 2 cm. I n v e n t o r y No. 65.6.5 
(Fig. 21, 15/5). 6. Amber beads , 4 whole pieces, a n d 3 pieces in f r a g m e n t a r y condi t ion. Diam. : 0.7 cm. Inven to ry 
No . 65.6.7. Glass bead, s ta r -shaped, 2 pieces, d i am. : 0.4 cm. I n v e n t o r y No. 65.6.6 (Fig. 21, 15/6). 7. An ima l too th , 
eye-tooth of a dog,12 L . : 2.3 cm, В . : 0.9 cm. I n v e n t o r y No. 65.6.8 (Fig. 21, 15/7). 
Grave Id. Fema le grave , in a dep th of 80 cm, of S W — N F orientat ion, wi th extended skeleton. Age: 
40 — 45 years, considerably d is turbed , pe rhaps on ly the top of t h e skull is in its or iginal place. 1. I r o n fragments 
a t the r ight side of the head , 3 pieces. L . : 0.6, 1.3 a n d 1.5 cms, В . : 0.6 — 1 cm. I n v e n t o r y No. 65.7.1 (Fig. 21, 16/1). 
2. F r a g m e n t of an iron knife , a t t h e end of the fee t , on the lef t side. 2 pieces, L . : 5.6 c m and 7.5 em, В . : 2 cm and 
i cm. I n v e n t o r y No. 65.7.2 (Fig. 21, 16/2). 3. P o t , a t the end of t h e feet , on t he r i g h t side, reddish in colour, of 
c rude mater ia l , thick-walled, w i th s t ra igh t r im, f lower-pot -shaped. Mouth d i am. : 12.5 cm, base d i am. : 7.5 cm, 
H . : 13.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.7.3 (Fig. 21, 16/3). 
12
 The animal bones found in t h e cemetei 'y are 
e laborated by S. Bökönyi . The examina t ion of t he 
horse graves and o ther an ima l bones, discovered on 
the occasion of the 1966 excava t ion lias not y e t been 
done. I n express m y t h a n k s for the k ind verba l com-
munica t ion of t he d a t a a n d resul ts of t h e earlier 
excavat ions . 
Acta Archaeologica Aeademiae Scientiarum Hungaricae 20, 196b 
t h e l a t e i k o n a g e c e m e t e r y o f s z e n t l ő k i n c 163 
Grave 17. Grave of a mail in a d e p t h of 70 em, of N W — S E or ienta t ion , wi th ex tended skeleton. Age: 
Híj — 40 years . All long bones were lying side b y side parallel w i th each other , a s if t h e dead h a d h a d to he bur ied 
to a f ixed small area. N o grave goods. 
Grave 18. Grave of a m a n , in a d e p t h of 90 cm, of N W — SE or ien ta t ion , with ex t ended skeleton, age: 
70 years . I n a dep th of 40 c m stone covering was t raced, in a size corresponding t o t h e grave spo t . The skeleton was 
lying m u c h deeper, in a considerable d i s tu rbed condition, t h e skull came to l ight abou t t he pelvis. 7. Iron knife , 
a t t he o u t e r side of t h e l e f t hand , long, w i th curvil inear back , broad-bladed, w i t h two r ivets , which served for 
the f ix ing of (he handle . I t s po in t is b roken away , i ts edge is chipped, L . : 17.5 em, В. : 2.3 c m . Inven to ry No. 
65.8.1 (Fig. 21, 18/1, F l . X X X V I , 5). 2. W h o r l , gray in colour, clay, bieonieal , groove a n d d o t decorat ion.1 3 
Diam.: 3 cm, H . : 1.6 cm. I n v e n t o r y Xo. 65.8.2 (Fig. 21, 18/2). 3. Vessel, in a considerably f r a g m e n t a r y condit ion, 
a t t he end of t he r igh t foo t . 
0 гост 
Fig. 3. Grave 12 
Grave 111. (Fi . X X V I I , 2) Symbolic grave , in a d e p t h of 80 c m . " In one nest 8 vessels were found, t h e 
other g rave goods were p laced on the ea r th a t a dis tance of 30 c m to the S. /. P o t , grayish-brown in colour, thick-
walled, f lower-pot-shaped, slightly w iden ing , s t r a igh t - r immed ,mou th diam.: 11 cm, base d iam. : 9 cm, H . : 13 cm. 
Inven tory No. 65.9.1 (Fig. 21, 19/1, P l . X L I I I , 2). 2. Bowl, brownish, th ick-wal led, with s l ight ly drawn in r im, 
f lower-pot-shaped, m o u t h d iam. : 17.2 cm, base d iam. : 10.5 cm, H . : 8 cm. I n v e n t o r y No. 65.9.2 (Fig. 21, 19/2, 
PI. X L I I I , 5). 3. Mug, g ray , granular mater ia l , bieonieal, short-necked, w i t h a r im sl ight ly t u rned out , b u t 
s t ra ight , it. had no handle , m o u t h diam.: 5.8 cm, base d iam. : 5 cm, H . : 7.8 c m . I n v e n t o r y Xo . 65.9.3 (Fig. 21, 
19/3, PI. X L I I I , 1). 4. Mug, yellowish-gray in colour, hollow-pedestalled, bieonieal , with bulg ing belly, short-
necked, s t ra igh t - r immed, on its two sides r unn ing into a ver t ica l knob, s c ra t ched spiral decora t ion , with small 
nozzle, m o u t h d iam. : 6 c m , base d iam. : 4.8 cm, H . : 8 cm. I n v e n t o r y No. 65.9.4 (Fig. 21, 19/4, P I . X L I I I , 3 — 4). 
5. One-handled pot , cyl indr ic in shape, w i t h v e r y thick wall , grayish-brown. On its side a t h i c k band-handle 
s t a r t s o u t f r o m the midd le a n d rising above t h e r im of t h e vessel, m o u t h d i a m . : 10.5 cm, base diain. : 10.3 cm, 
I L : 11 cm, B . of handle : 1.5 cm. I n v e n t o r y No . 65.9.5 (Fig. 21, 19/5, PI. X L I I I , 8). 6. One-handled cup, f l a t , of 
v ery bail mater ia l , yellowish-gray, of inferior f i r ing. I t s r i m a n d base are connected with a hand le , considerably 
thick in propor t ion t o i t s size. Mouth d iam. : 8 cm, II . : 4 cm, thickness of h a n d l e : 1.2 cm. I n v e n t o r y No. 65.9.6 
(Fig. 21, 19/6, PL X L I I I , 7). 7. Bowl, gray, thick-walled, s l ight ly drawn in r im , witli an omphalos-l ike impression 
on its base, m o u t h d i am. : 8 cm, omphalos d i a m . : 2 cm, FL: 2.6 cm.1 5 (Fig. 21, 19/7, 14. X L V , 2.) 8. One-handled 
13
 The whorl is a character is t ic fune ra l gift of 
female graves . I t s appea rance in this g r a v e can be 
brought i n to connection wi th dis turbing, w h a t is also 
proved b y the fact t h a t i t саше to light f r o m a n other-
wise unusua l place, viz. f r o m the region of t h e ankles. 
11
 The few splinters of bones were unsu i t ab le for an 
11* 
anthropological examina t ion , on t h e basis of the g r a v e 
goods i t can be de f ined as a female g rave . 
15
 Vessels Xos. 7 a n d S of t he g r a v e could be com-
ple ted in the course of t he res to ra t ion of the m a t e r i a l 
of t h e 1966 excava t ion . This is w h y t l iey could n o t 
y e t be t aken in t h e inventory . 
Acta Archacolngica Acadcmiac Srientianim JTungarirac 20, 1068 
164 e . g . - j e r e m 
mug, graphi te g ray in colour, glazed, hiconie, w i th curvi l inear neck . At t h e midd le a melon-shaped, «buechero»-
like p a t t e r n , with ompha los on the base. I t s hand le is profi led, in t he middle i t r u n s into an edge, slightly raised 
above t h e rim, m o u t h d i am. : 7.5 cm, d iam. of omphalos: 3.5 c m , I I . : 6.4 cm, B. of handle: 2 cm. (Fig. 21, 19/8, 
I ' l . X L I I I , 6). 9. Whor l , reddish-brown, clay, conical in shape , d iam. : 2.7 cm, H . : 1.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.9.7 
(Fig. 21, 19/9). 10. Whor l , reddish-brown, clay, conical in shape , on its base a grooved decorat ion, d i am. : 3.8 cm, 
FL: 2.7 cm. I n v e n t o r y No. 65.9.10 (Fig. 21, 19/10). 11. Cross-bow f ibula of t h e Certosa type , i ron, 5 pieces, L . : 
I, 1.2, 1.5, 1.7 and 3 cm. I n v e n t o r y No. 65.9.9 (Fig. 21, 19/11). 12. Glass pa s t e bead, cylindrical in shape, yellow-
blue birds-eye-pat tern, 3 pieces, disc-shaped, yellow, 11 pieces, d i am. : 1.3 c m a n d 0.8 cm. I n v e n t o r y No. 65.9.8 
(Fig. 21, 19/12). 
Grave 20. 55 c m deep, of S E — N W orientat ion, w i t h ex tended ske le ton . I t s sex: ? Considerably dis-
tu rbed ,on ly a few f r a g m e n t s of t h e skull h a v e been preserved. 7. P o t , yellowish-red, of coarse ma te r i a l , f lowerpot-
shaped , slightly widening on the shoulder, w i t h rounded off r i m , beside t h e r i g h t foot, m o u t h d iam. : 11.5 cm, 
base d iam. : 9.5 cm, H . : 9 cm. I n v e n t o r y No. 65.10.1 (Fig. 22, 20/1, Pl . X L I I , 3). 2. One-handled cup, placed 
in to t h e above pot . Redd i sh in colour, wi th omphalos , the h a n d l e raised above i t s r im, its two ends a re widening, 
t h e r e is a knob on it , serving for t h e suppo r t of t he t h u m b . M o u t h diam.: 10.5 cm, base d iam. : 4.5 cm, o m p h . 
d i am. : 2 cm, H . : 5.7 cm. I n v e n t o r y No. 65.10.2 (Fig. 22, 20/2, PI . X L I I , 5—6). 3. One-handled cup, beside t h e 
head , on t he r ight side, yellowish-gray in colour, biconical, t h e profiled b a n d - h a n d l e is raised above its r im, i ts 
lower p a r t has a melon-shaped decorat ion a l t e rna t ing with a fourfold bundle of lines, m o u t h d i a m . : 8 cm, base 
d i am. : 5 cm, H . : 7.4 cm, B . of hand le : 3 cm. I n v e n t o r y No. 65.10.3 (Fig. 22, 20/3, PI. X L I I , 4). 4. I ron knife, 
wi th sl ightly curved back, i ts po in t is b roken away , its edge is chipped, L . : 6.4 cm, В. : 1.3 cm. I n v e n t o r y No. 
65.10.4 (Fig. 22, 20/4). 5. F r a g m e n t of iron awl, m a d e of wire w i t h circular cross section, its end sl ightly f l a t t ened 
a n d b e n t in, L . : 5.2 c m (Fig. 22, 20/5). 
Graves 21 — 22. Double female grave, in a depth of 80 cm, of E W orientat ion. L e n g t h of skeleton: 
153 cm, age: 25 — 30 years . The bones of t h e t w o skeletons a re absolutely equa l in size, s t r eng th a n d morphologi-
cal s t ruc ture , and the i r blood group was also identical . T h e y were very likely uniovular twins, w h o died a t t h e 
same t ime . They belonged to t h e Graci le-Mediterranean or t h e Alpine t ype . Of one of t he skul ls only t he jaw-
bone h a s been preserved, t h e o ther p a r t s of t he skeleton do n o t seem to have been disturbed. 1. Cross-bow f ibu la 
of t h e Certosa type , bronze, wi th threefold spring, t o which a r ow of nooses m a d e of bronze wire is a t t ached , t h e 
p e n d a n t o rnaments a re missing. A t t he h ighes t point of i ts b o w the re is a smal l knob with grooves on both ends, 
i ts f oo t also ends i n a knob. I t was placed on t h e l e f t shoulder of t he right side skeleton. L . : 5 cm, B . of spr ing: 
4 cm. I n v e n t o r y No. 65.11.1 (Fig. 22, 21 — 22/1, P l . X X X V I I , 3). 2. Amber b e a d s f r o m the e a r t h of the grave, 
6 pieces are whole, while 4—5 pieces a re in f r a g m e n t a r y condi t ion , d iam.: 0.7 cm. Inven to ry No. 65.11.2 (Fig. 
22, 21 — 22/2). 3. Two-handled mug, a t t he end of t h e feet, b rownish gray in colour , biconical, w i th a melon-shaped 
bellv, t h e handles are raised high above t h e r im. There is an o m p h a l o s on its base . Mouth diam. : 6 cm, base d iam. : 
3.6 cm, H . : 6.4 cm. I n v e n t o r y No. 65.11.3 (Fig. 22, 21 — 22/3, P l . X L I V , 3). 
Grave 23. I n a d e p t h of 80 cm, of W — E orienta t ion, w i th ex tended skeleton. Sex: ? In fe r io r s ta te of 
preserva t ion , considerably d is turbed . W i t h o u t a n y grave goods . 
Grave 24. I n a d e p t h of 45 cm is a f emale grave, w i th s t rewn ashes, of E — W or ienta t ion . I n a regular , 
s l ight ly rounded off , oblong shape covered wi th larger slabs of s tone. I n i ts eas t e rn half it b u r n t th rough more 
intensively, a 15 cm th ick layer wi th calcined bones, bu rn t ceramics and b ronze f ragments was found . 1. Cross-
bow f ibu la of t he Certosa type , bronze, on i ts bow is a worn off grooved decora t ion, i ts foot ends in a r u d i m e n t a r y 
knob, f r agmen ta ry . L . : 4.3 cm, B . of spr ing: 4 cm. I n v e n t o r y No . 65.12.1 (Fig. 22, 24/1). 
Grave 25. I n a dep th of 75 c m was a female grave, of W — E or ien ta t ion , with ex tended skeleton. Age: 
50 yea r s . I n a poor condi t ion of preservat ion , r emains of skull a n d femural bones . Very likely d i s tu rbed , wi thou t 
a n y g rave goods. 
Grave 26 (Fig. 4). I n a d e p t h of 90 cm, g rave of a m a n , of S W — N E or ienta t ion , wi th ex t ended skeleton. 
Age: 45 years. Seemingly undis turbed , b u t only t he skull a n d t h e long bones h a v e been preserved. 1. Bowl, a t 
t he r igh t side of the head , yellowish-red in colour, with s l ight ly d rawn in r im, f lower-pot-shaped. Mouth d iam. : 
11 cm, base diam.: 6.5 cm, H . : 5 cm. I n v e n t o r y No. 65.13.1 (Fig. 22, 26/1, PI. X L I V , 5). 2. Bowl, placed into t h e 
above vessel, yellowish gray in colour, f lower-pot-shaped, i ts m o u t h is broadening . Mouth d i am. : 13.5 cm, base 
d iam. : 6.5 cm, H . : 6 cm. I n v e n t o r y No. 65.13.2 (Fig. 22, 26/2, P I . XLIV, 4). 3. I r o n spear-head, on t he lef t side 
of t h e head, shor t -bladed, long-socketted, w i t h convex, high r ib , its point is b roken away. L . : 19.5 cm, L. : of 
socket : 10 cm, В. : 3.3 cm. I n v e n t o r y No. 65.13.3 (Fig. 22, 26/3, P l . X X X V , 7). 4. I ron knife, be tween the femora , 
wi th curved back, chipped edge, i ts handle is broken away, 3 pieces. L . : 13 cm, В . : 2 cm. I n v e n t o r y No. 65.13.4 
(Fig. 22, 26/4). 5. I ron awl, beside t he l e f t f emur , was hanged on t h e belt, 4 pieces, L . : 12 cm, th ickness : 0.5 cm. 
I n v e n t o r y No. 65.13.6 (Fig. 22, 26/5). 6. I r o n r ing, on the r i g h t knee, 8 pieces. Diam. : abou t 5 cm, thickness: 
0.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.13.5 (Fig. 22, 26/6). 
Grave 27. Female grave, in a d e p t h of 55 cm, of N W —SE or ienta t ion , wi th ex tended skeleton. Age: 
50 years . Skull in f r a g m e n t a r y condit ion, of t h e long bones on ly a few have b e e n preserved. The f ibu lae and t h e 
iron clasp discovered in an unusua l place, a b o u t the unkles ind ica te t h a t t h e g rave was d is turbed . 1. Cross-bow 
f ibu la of t h e Certosa type , bronze, grooved decorat ion on the t w o ends of i ts prof i led bow, its foo t t e rmina ted 
in a knob , the pin b roken a t t h e end, b u t po in ted all the same , L . : 4.3 cm, B . of spring: 3.9 cm. I n v e n t o r y No . 
65.14.1 (Fig. 23, 27/1, P l . X X X V I I , 1). 2. Cross-bow f ibula of t h e Certosa t y p e , bronze, i ts bow a n d two frag-
m e n t s of i ts spring have been preserved. On t h e two ends of t h e b o w are grooved cuneiform decorat ions , consider-
ably worn , its foot ends in a stylized an imal h e a d . L. : 4.3 cm. I n v e n t o r y No. 65.14.2 (Fig. 23, 27/2). 3. I ron clasp, 
be tween the knees, c ircular-shaped, t h e p in in b roken away, 6 pieces, diam. : a b o u t 4 cm. I n v e n t o r y No. 65.14.3 
(Fig. 23, 27/3). 4. I r on knife, on t h e inner side of t h e r ight f e m u r , with sl ightly curved back, cons iderably worn , 
its po in t and the end of i ts t a n g a re b roken away . L. : 16 cm, В . : 2.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.14.4 (Fig. 23, 27/4, 
P l . X X X V I , 7). 5. A m b e r bead, f r o m t h e region of the neck, t w o pieces are whole, while 2 pieces a r e f r a g m e n t a r y . 
D i a m . : 0.7 cm. Glass pa s t e beads, 2 pieces a r e whole and 2 pieces f r a g m e n t a r y , one blue and one gray . Diam. : 
0.3 cm, 0.4 cm. I n v e n t o r y No. 65.14.5 (Fig. 23, 27/5). 
Grave 28. I n a dep th of 37 c m grave of a man , of IV — E orientat ion, w i th extended skeleton. Age: 50 
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years. T h e skeleton is in a poor condition of preservat ion, t h e skull is f r a g m e n t a r y , t he hand a n d t h e l e f t femur 
have been preserved. D i s t u r b e d ? 1. I ron spea rhead on the l e f t side of the skull , long, on t h e lengthened b lade is 
a raised r ib , remainders of wood in the s l ight ly damaged socke t . L. : 53.2 cm, L . of socket: 20 cm, В . : 5.5 cin. In-
ven tory No . 65.17.1 (Fig. 23, 28/1, Pl . X X X V , 1). 2. F r a g m e n t s of iron case, one larger, t rapeze-shaped f r agmen t 
and several smaller f r a g m e n t s , t hey belonged t o t he case p ro tec t ing the po in t of t h e spear . 7 pieces. I nven to ry 
No. 65.17.2 (Fig. 23, 28/2). 3. I ron bu t ton , r o u n d , slightly convex, in its axis t he re is a vert ical r ive t which fixes 
i t to a p l a t e . I t came to l ight together wi th t he spear , it served for suspension. D i a m . : 2 cm, H . : 1.1 cm. Inven to ry 
No. 65.17.3 (Fig. 23, 28/3). 4. I ron clasp, large-size, f r a g m e n t a r y , with text i le remainder on t he preserved pin. 
L.: 5.2 c m , d iam. : 0.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.17.4 (Fig. 23, 28/4). 5. F r a g m e n t of iron ring, f l a t , d i am. : 2.5 cm. 
В.: 0.5 cm. I n v e n t o r y N o . 65.17.5 (Fig. 23, 28/5). 6. Iron r ing and bu t ton , f r o m t h e region of the wrist , t he ring 
was m a d e b y bending f r o m wire of circular cross section, t h e bu t t on is convex, i ts axis is fo rmed b y a r ivet , 
d iam. : 2.5 cm, diam. of b u t t o n : 2.1 cm, H . : 1.1 cm. I n v e n t o r y No. 65.17.6 (Fig. 23, 28/6). 7. F r a g m e n t of vessel, 
gray, w i t h grooved hor izon ta l linear decorat ion on it and ver t ica l bundles of lines. L . : 3.5 em. В. : 2.7 cm. Inven-
tory No. 65.17.7 (Fig. 23, 28/7). 
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Fig. 5. Grave 31 
Grave 29 (Fig. 8). Fema le grave, in a deptl i of 70 cm, of W — E or ien ta t ion , wi th ex tended skele ton. 
Age: 50 years . The jaw shows senile a t r o p h y in initial phase , 3 carious t ee th . Graci le-Mediterranean, wi th an 
Alpine m i x t u r e . There appea red a grave spo t , rounded off a t t h e corners, well discernible on t h e N W , W , and 
E sides. L e n g t h : 193 cm. T h e t o p of the skull was lying on t h e ehest, the jaw-bone was in its place. On the r ight 
side of t h e skeleton p a r t of t h e bones of the a r m a n d the pelvis were missing. Traces of an imal grubbing. 1. Amber 
beads r o u n d t h e neck a n d t h e head, disc-shaped and cylindrical , 31 pieces, d i am. : 0.6 —1.2 cm. I n v e n t o r y No. 
65.18.1 (Fig. 23, 29/1). 2. H a i r ring, bronze, on t h e left side of t h e head, bent f r o m wire with round cross section. 
Silver p l a t i ng on it, decora ted wi th parallel a n d grooved lines, i t s ends are over lapping each o ther . Diam. : 1.2 cm, 
thickness: 0.4 em. I n v e n t o r y No. 65.18.2 (Fig. 23, 29/2, P l . X L I , 2/a). 3. Cross-bow fibula, of t h e Certosa type , 
iron, f r a g m e n t s of spring, b o w and foot end ing in stylized an imal head. 3 pieces, L . : 4 cm, B . of spr ing: 3.5 cm. 
I n v e n t o r y No. 65.18.3 (Fig. 23, 29/3). 4. Cross-bow fibula of t h e Certosa type , iron, curvilinear, sl ightly broaden-
ing bow, wi th foot ending in an ima l head. I t s p in is broken away . L. : 4.2 cm, B . of spring: 2.6 cm. I n v e n t o r y No. 
65.18.4 (Fig. 23, 29/4). 5. Cross-bow f ibula of t h e Certosa t y p e , bronze, only i ts whole bow has been preserved, 
i ts foot ends in a knob, grooved decoration on b o t h ends of t h e bow. L. : 4.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.18.5 (Fig. 23, 
29/5). G. I r o n knife, wi th curved back, and t h i n blade, its edge slightly chipped, i ts point and t h e end of i ts t a n g 
are b roken away. L. : 9.3 c m , В . : 1.2 cm. I n v e n t o r y No. 65.18.6 (Fig. 23, 29/6, P l . X X X V I , 10). 7. Cross-bow fi-
bula of t h e Certosa type , i ron, 8 pieces. L . : a b o u t 4.8 cm, B. of spr ing: 4 cm. I n v e n t o r y No. 65.18.7 (Fig. 23, 29/7). 
Grave 30. In a d e p t h of 75 cm t h e 2 m long and 80 c m broad grave spo t was well discernible. A female 
grave, of W — E or ienta t ion, wi th extended skeleton. Leng th of skeleton: 155 cm, age: 40 years . Considerably 
dis turbed, on ly the lower p a r t of the skeleton has been l e f t i n t ac t . The bones a re th in , bent, and sequestered. 
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1. Awl-like iron i m p l e m e n t , f r agmen ta ry , 4 pieces. L . : about 10.5 cm, d i am. : 0.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.10.1 
(Fig. 23, 30/1, Pl . X X X V I , 4). 2. Bowl, grayish b rown in colour, with uneven wall thickness, w i th undu la t ing 
r im. Mou th diam.: 8.5 cm, base d iam. : 2.5 cm, H . : 3 cm. I n v e n t o r y No. 65.19.2 (Fig. 23, 30/2). 
Grave 31 (Fig. 5, Pl . X X V I I , 5). Grave of a m a n , in a dep th of 65 cm, of N W - S E or ienta t ion, with 
ex tended skeleton. Age : 40 years. Tall , s t rong const i tu t ion , Dinar ic . The spear on t he le f t side of t h e skull was 
lying in a depth of 40 c m . 1. Iron spear-head, wi th long socket , on its shor ter b lade is a raised rib, i ts po in t is 
broken away. L.: 22 c m , В . : 4.5 cm, L . of socket: 17 cm. I n v e n t o r y No. 65.20.1 (Fig. 24, 31/1, P l . X X X V , 3). 
2. I ron clasp, c i rcular-shaped, with long pin , 5 pieces. D i a m . : a b o u t 4.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.20.2 (Fig. 24, 31/2). 
3. Be l t clasp, iron b a n d , wi th slightly ra ised rib in t h e middle , i ts end ben t like a hook. L . : 13.4 cm, В. : 2 cm. 
I n v e n t o r y No. 65.20.3 (Fig. 24, 31/3). 4. I ron knife, w i th curved back , its po in t a n d t h e end of i ts t a n g are b roken 
away. L . : 12 cm, В . : 2 .3 cm. Inven to ry No . 65.20.4 (Fig. 24, 31/4, Pl . X X X V I , 8). 5. Arrow-head, iron, t r i angular 
in shape , rhombus-shaped cross section. L. : 2.6 cm, B . : 1.8 em. I n v e n t o r y No. 65.20.5 (Fig. 24, 31/5, P l . X X X VI. 








Fig. 6. G r a v e 32 
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Fig. 7. Grave 33 
Grave 32 (Fig . 6). Grave of a m a n , in a d e p t h of 75 cms, of VV—E or ienta t ion , wi th ex tended skeleton. 
Age: 60 — 70 years. S t r o n g const i tut ion. 1. Pin , a t t h e l e f t side of the head , in i ts middle it b r e a k s a t an ob tuse 
angle, i ts upper one t h i r d is profiled, i t s head ends in a half knob , one more knob , above and u n d e r it decorated 
with a r ib running a r o u n d , before t he beginning of t h e s t em i t broadens ou t collar-like, bronze. L . : 13.3 cm, k n o b 
d iam. : 1.2 cm. I n v e n t o r y No. 65.21.1 (Fig. 24, 32/1). 2. I ron knife , considerably curvilinear back , with t ang , i t s 
edge chipped, its p o i n t a n d the end of i ts handle-extension a re broken away . L . : 18 cm, В. : 2.9 cm. I n v e n t o r v 
No. 65.21.2 (Fig. 24, 32/2, Pl . X X X V I , 6). 
Grave 33 (Fig . 7, Pl . X X V I I I , 1). Female grave, in a d e p t h of 80 cm, of VV—E or ien ta t ion , with extend-
ed skeleton. Age: 40 — 50 yeare. 1. Glass pas te beads a round t h e neck a n d on t h e chest, s ca t t e red , yellow a n d 
blue, on one of t he ye l low beads there a r e blue spots, 23 pieces. A m b e r heads, 2 pieces, d iam.: 0 .4—0.9 em. Inven -
to ry No . 65.22.1 (Fig. 24, 33/1). 2. Cross-bow f ibula of t he Certosa type , iron, i ts foot and pin a r e broken a w a y . 
L . : 2.7 cm, B. of sp r ing : 2.9 cm. I n v e n t o r y No. 65.22.2 (Fig. 24, 33/2). 3. Cross-bow f ibula of t h e Certosa t y p e , 
iron, i t s foot ends in an ima l head, in smal l f ragments , 20 pieces. I n v e n t o r y No. 65 22.3 (Fig. 24, 33/3). 4. Cross-
bow f ibu la of the Cer tosa type, iron, i t s foot ended in a knob, in f r agments , 8 pieces. I n v e n t o r y No . 65.22.4 (Fig. 
24, 33/4). 5. Iron kni fe , a t the left elbow, small-sized, wi th curved back, its po in t and tang a r e broken away. L . : 
5.6 cm. В. : 1.6 cm. I n v e n t o r y No. 65.22.5 (Fig. 24, 33/5). 6. Whor l , a t t he r igh t elbow, gray in colour, clay, bico 
nie, undocorated. D i a m . : 2.1 cm, H . : 1.3 c m / I n v e n t o r y No. 65.22.6 (Fig. 24, 33/6). 
Grave 34. I n a depth of 30 c m a bu rn t spo t 120 c m b y 140 cm in size was found. I n t he 25 to 30 c m 
th i ck b u r n t through l a y e r was the c remat ion grave of a child, a girl of 4 or 5 years . All signs p o i n t t o a cremat ion 
on t h e spot . F rom t h e whole thickness of t he burnt, layer t h e mi lk- tee th , bones and grave goods — with t r aces 
of bu rn ing — came t o l ight erratically. 1. Beads, cyl indrical a n d disc-shaped a m b e r beads, 18 pieces were whole, 
several f ragments , d i a m . : 0.7 — 1.6 cm. Larger-size blue glass pas te heads, w i t h whi te undu la t ing line decorat ion, 
2 pieces, diam.: 1.3 — 1.5 cm. Washed o u t green glass pa s t e head , 1 piece, d i am. : 1.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.23.1 
(Fig. 24, 34/1, PL X L , 1). 2. Sceptre, b ronze p la te b e n t on a smal l wooden s t ick cylindrically, grooved cuneiform 
decorat ion running a r o u n d , both ends damaged , on i ts u p p e r p a r t crescent-shaped pendan t s h u n g on small r ings 
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L. : 9.2 cm, d iam. : 0.75 cm. I n v e n t o r y No. C5.23.2 (Fig. 24, 34/2, P l . X X X I X , 5). 3. Cross-bow, f ibula of t h e Cer-
tosa type, bronze, bow curved, wi th cuneiform grooved décorat ion, i ts pin is broken away . L . : 4.2 cm, B . of 
spr ing: 4.1 cm. I n v e n t o r y No. 65.23.3 (Fig. 24, 34/3). 4. Cross-bow f ibu l a of the Cer tosa type , bronze, i ts bow is 
curved, with cune i fo rm grooved decorat ion, i ts pin is b roken away. L. : 4.2 em, B. of sp r ing : 3.5 cm. I n v e n t o r y No. 
05.23.4 (Fig. 24, 34/4). 5. Cross-bow f ibula of t he Cer tosa typo, bronze, i ts bow is curved , wi th cuneiform grooved 
decoration on it , i ts pin is broken away , 2 pieces. L . : 4 cm, B . of spr ing: 3.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.23.5 (Fig. 24, 
34/5). 6. Cross-bow f ibu la of the Certosa type, bronze , i ts bow is curved, wi th cuneiform grooved decoration on it, 
6 pieces. L . : 3.8 cm, inven tory No. 65.23.6 (Fig. 24, 34/6). 7. Bracelet , bronze, blistered, in between decorat ion 
of grooved lines in bundles of th ree lines, one of i ts ends is f l a t t ened , wi th small hole in i t . D iam. : 4.2 cm, thick-
ness: 0.4 cm. I n v e n t o r y No. 65.23.7 (Fig. 24, 34/7, P l . X L I , 6). 8. I ron knife, wi th curved back, wi th t a n g , a 
piece of it is b roken away . L . : 7.2 cm, В . : J .8 cm. I n v e n t o r v No. 65.23.8 (Fig. 24. 34/8). 9. B u r n t iron ingot. d iam. : 
2.2 cm. I n v e n t o r y No. 65.23.9 (Fig. 24. 34/9). 
Fig. 8. Grave 29 
Double Grave 35 — 36. W i t h extended skeletons, of W— F or ien ta t ion . The bones of one of the skele-
tons were lying in a d e p t h of 62 cm, t he skull belonging to it was found a t 72 cm. I t s sex : female, age: 40—45 
years , length of ske le ton : 158 cm. Pontus -Medi te r ranean , Taur id . Wi th several pathological deformat ions . Perios-
t i t i s a t right lower С — Р , —P« (PI. X X X I V , 1). D e p t h of t h e other skul l : 95 cm. A boy , 10 t o 12 years of age. 
T h e surface of t h e bones is sequestered, rachitic. A b o u t t h e middle of t h e grave t races of burn ing were discov-
ered, f r om where an ima l bones came t o light. 7. Mug, g r a y in colour, thick-walled, biconic, wi th cylindric neck, 
p a r t of the r im b roken away. Mouth d iam. : 5.7 cm, base d iam. : 4.7 cm, H . : 8.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.24.1 (Fig. 
24, 35 — 36/1, PI. X L I , 4). 2. I ron bu t tons , conical in shape , f ragments , 12 pieces. T h e y a r e b u r n t . I n v e n t o r y No. 
65.24.2 (Fig. 24, 35 — 36/2). 3. Cross-bow f ibula of t h e Cer tosa type, i ron, only its bow h a s been preserved. L . : 
3.9 cm. I n v e n t o r y No. 65.24.3 (Fig. 24, 35 — 36/3). 4. Cross-bow f ibula of t h e Certosa t y p e , f r a g m e n t of i ts curved 
iron bow. L. : 4 cm. I n v e n t o r y No. 65.24.4 (Fig. 24, 35 — 36/4). 5. I ron knife , with n a r r o w blade, i ts edge is 
ch ipped , with t r aces of burning, f r a g m e n t . L . : 4.3 cm, В . : 1.3 cm. I n v e n t o r y No. 65.24.5 (Fig. 24, 35—36/5). 
Grave 37. F e m a l e grave in a dep th of 62 cm, wi th extended skeleton. Length of skeleton: 157 cm, age: 
50 years , Pon tus -Medi te r ranean , Taur id . Considerably d is turbed, w i thou t any grave goods. 
Grave 38. F e m a l e grave in a dep th of 74 em, of S—N or ien ta t ion , with e x t e n d e d skeleton. Age: 25 
years . Dis turbed. F r o m the grave also animal bones came t o light. 1. P o t , very likely a t t h e end of t he feet , 
reddish-brown in colour, thick-walled, f lower-pot-shaped, s t ra igh t - r immed. Base d i am. : 10 cm, H . : 14 cm. In-
ven to ry No. 65.25.1 (Fig. 25, 38/1, Pl . X L I I ' , 6). 2. Cross-bow f ibula of t h e Certosa t y p e , iron, its foot ends in 
a n i m a l head, i ts p in is broken awav , th ree pieces. L . : 4.5 cm, B. of spr ing: 3.1 cm. I n v e n t o r v No. 65.25.2 (Fig. 25, 
38/2, P l . X X X V I I , 4). 
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Grave ЗУ. Female grave, in a dep th of CO em, with extended skeleton. .Age: 30 — 35 years . Considerably 
dis turbed. Tiie h u m a n and an ima l (horse) bones, as well as the g rave goods were ly ing scat tered. 1. Cross-bow 
f ibula of the Certosa type , iron, f r a g m e n t of bow. L . : 4.2 cm. I n v e n t o r y No. 65.26.1 (Fig. 25, 39/1). 2. Whor l , 
brownish in colour, clay, conical, decorated with grooves on the hase, f r agmen t . D i a m . : 2.2 cm, H . : 2.1 em. In-
ven to ry No. 65.26.2 (Fig. 25, 39/2). 
Grave 40. Female grave in a depth of 75 em, with ex tended skeleton. L e n g t h of skeleton: 158 cm, age: 
30 — 35 years, Cromagnonid, Medi te r ranean . Considerably d is turbed, t h e grave goods were found sca t t e red in a 
thickness of 25 to 30 em. F r o m t h e bu rn t layer 120 by 140 cm in t h e a rea above t h e grave, t he calcincd skull 
f ragments of an individual a b o u t 30 years old came to light. 1. A m b e r heads , cylindric a n d disc-shaped, 18 pieces, 
d iam. : 0.4 to 0.9 cm. I n v e n t o r y No . 65.27.1 (Fig. 25, 40/1). 2. S tone amule t , m a d e of oval pebble, i t s b a c k was 
polished f la t , on its convex side a scra tched decorat ion can be seen, wi th a hole for suspension in its u p p e r p a r t . 
I n the middle of i ts reverse t races of an a t t emp ted perforat ion, on i t s le f t side traces of a n old breakage and perfo-
ra t ion can be seen. L . : 3.6 cm, В . : 2.5 cm, th ickness : 0.9 cm. I n v e n t o r y No. 65.27.2 (Fig. 25, 40/2, P l . X L I , 
3 — 4). 3. Bronze f ibula of the Cer tosa type, t he line of its bow and i t s foo t form a bird shape, the foot shaped like 
a bird 's head ben t back, touching t h e bow b u t sl ightly. L . : 4.4 cm, B . of spring 0.9 cm. I n v e n t o r y No. 65.27.3 
(Fig. 25, 40/3, P l . X X X I X , 1—2). 4. Cross-bow f ibula of t he Cer tosa type , iron, f r a g m e n t s of spring, bow and 
pin, 3 pieces. B . of spring: 3.8 cm. Leng th of p in: 4 cm. Inven to ry No . 65.27.4 (Fig. 25, 40/4). 5. Ha i r r ing , bronze, 
bent f r om wire wi th round cross section. One end te rmina tes in a j joint and over laps t he other . D i a m . : 1.6 em, 
thickness 0.2 cm. I n v e n t o r y No. 65.27.5 (Fig. 25, 40/5, PL X L I , 2/b). 6. I ron knife, w i th curved hack , i t s point 
and the end of i ts t a n g are broken a w a y , on its hand le one of the r ive t s h a s been preserved. L . : 7.6 cm, B . : 1.6 cm. 
Inventory No. 65.27.6 (Fig. 25, 40/6). 7. Iron f r agmen t s , f r agmen t s of a long, na r row object , 5 pieces. В . : 0.9 em. 
Inven to ry No. 65.27.7 (Fig. 25, 40/7). 8. Po t , large-size, base and side f r agmen t s of a eoarse thick-walled vessel, 
5 pieces. I n v e n t o r y No. 65.27.8 (Fig. 25, 40/8). 
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Grave 41. F e m a l e g r a v e in a d e p t h of 80 c m , w i t h e x t e n d e d ske le ton . A g e : 17 — 25 yea r s . T h e su r face 
of t h e b o n e s is seques te red . D i s t u r b e d . T h e b o n e s a n d t h e g rave g o o d s were ly ing s c a t t e r e d in an a r e a of 100 cm 
b y 120 c m in a 20 c m th i ck l ayer . 1. A m b e r beads , conical , d i sc - shaped , cyl indr ic a n d globular , 46 w h o l e pieces 
a n d m a n y f r a g m e n t s , d i a m . : 0 .6—1.4 c m . Bieon iea l h e a d m a d e of s i lver wire, 1 p iece , d i a m . : 0.5 c m , H . : 0.4 cm. 
I n v e n t o r y X o . 65.28.1 (Fig. 25, 41/1, PI . X L , 2). 2. Cross-bow f i b u l a of t h e Cer tosa t y p e , bronze, w i t h c u r v e d bow. 
wi th h o r i z o n t a l a n d cune i fo rm grooved deco ra t i on on i t s two ends , i t s f o o t ends in a n i m a l head . L . : 3 .8 c m , B . of 
spr ing : 2.7 c m . I n v e n t o r y N o . 65.28.2 (Fig . 25, 41/2). 3. P i n f r a g m e n t of a f ibu la , b ronze , L . : 3.7 e m . Inventory-
N o . 65.28.3 (Fig. 25, 41/3). 4. I r o n clasp, ob long , m a d e of th ick wire , w i t h broad p i n , on one side it is deficient , 
w i t h t ex t i l e r e m a i n d e r s . L . : 4.5 cm, В . : 2.6 c m , t h i c k n e s s : 0 .4—0.7 c m . I n v e n t o r y N o . 65.28.4 (F ig . 25, 41/4). 
Grave 42. F e m a l e g r a v e in a d e p t h of 78 c m , w i t h e x t e n d e d skele ton, S — N o r i en t a t ion , a g e : 35 — 40 
years . F r o m t h e g rave also 6 m i l k - t e e t h a n d sku l l f r a g m e n t s of a 3 y e a r s old m a l e chi ld c a m e t o l igh t , in s l ight ly 
b u r n t cond i t i on . 1. One-hand led m u g , bes ide t h e h e a d on t h e r i g h t s ide, g r a y in co lou r , bieonieal, m e l o n - s h a p e d 
belly, i t s r i m is s t r a igh t , t h e h a n d l e is r a i sed h i g h a b o v e t h e r im, f r a g m e n t a r y . I L : 5.6 c m . I n v e n t o r y N o . 65.29.1 
(Fig. 25, 42/1). 2. Glass p a s t e beads , 43 p ieces ye l low, 12 pieces b lue , 3 pieces g r a y , 2 pieces green a n d 1 pieces 
ye l low-blue k n o b b e d , wi th b i rd s - eye -pa t t e rn . D i a m . : 0.6 — 1 cm. I n v e n t o r y No. 65.29.2 (Fig. 25, 42/2). 3. Cross-
bow f i b u l a of t h e Cer tosa t y p e , b ronze , long , e l o n g a t e d how, on i ts t w o ends t h e r e a r e hor izonta l a n d c u n e i f o r m 
grooves, i t s f o o t is end ing in a h igh , c h a r a c t e r i s t i c k n o b . L . : 5.9 c m , B . of spr ing : 2 .8 cm, i n v e n t o r y N o . 65.29.3 
(Fig. 25, 42/3, P l . X X X V I I , 6). 4. Cross-bow f i b u l a of t h e Cer tosa t y p e , bronze, w i t h h igh cu rv ing h o w , on its 
two ends a r e ho r i zon t a l a n d c u n e i f o r m grooves , i t s f o o t ends in a s ty l ized b i rd ' s h e a d . L . : 3.8 cm, B . of spr ing : 
2.8 cm. I n v e n t o r y No. 65.29.4 (Fig. 25, 42/4 , P l . X X X V I I , 5). 
Grave 43. F e m a l e g r a v e in a d e p t h of 75 cm,t of W — E o r i e n t a t i o n , wi th e x t e n d e d skele ton. A g e : 17 — 20 
yea r s . D i s t u r b e d , on ly t h e lower p a r t of t h e s k e l e t o n w a s in a pos i t ion which s e e m e d t o be or ig ina l . T h e long 
bones a r e t h i n , seques te red . 1. A m b e r b e a d s , cy l indr ica l a n d g l o b u l a r in shape , 9 p i eces a re whole , a f e w f rag-
m e n t s , d i a m . : 0 .6—1.2 c m . I n v e n t o r y N o . 65.30.1 (Fig. 25, 43/1). 2. Cross-bow f i b u l a of t h e Cer tosa t y p e , iron, 
f r a g m e n t a r y . L . : 3.5 cm, B . of sp r ing : 3.6 c m , L . of p i n : 1.8 cm. I n v e n t o r y No. 65 .30 .2 (Fig. 25, 43/2) . 3. Cross-
bow f i b u l a of t h e Cer tosa t y p e , iron, i t s f o o t e n d s in a n i m a l head , f r a g m e n t a r y . I n v e n t o r y No. 65.30.3 (Fig . 25, 
43/3). 4. S ide f r a g m e n t s of a vessel, t h i ck -wa l l ed , p o o r l y f i red , large-s ize , 2 pieces. 
Grave 44 (Pl . X X V I I I , 3; X X I X , 1). I n a d e p t h of 30 c m a s t o n e p a v e m e n t 250 c m b y 100 e m in area, 
oblong, w a s d iscovered. T h e blocks of s t o n e 5 —15 c m in size were p l a c e d on each o t h e r regular ly in a t h i c k n e s s of 
25 cm. T h e a s h e s of a gir l of 1 t o 5 y e a r s a n d t h e g r a v e goods w e r e s t r e w n a m o n g t h e m . T h e o r i e n t a t i o n of t he 
g rave is E — W o r W — E . 1. Cup, f l a t , o n e - h a n d l e d , w i t h o m p h a l o s o n i t s base, i t s h a n d l e is comple t ed , i t is not 
raised a b o v e t h e r im, m o u t h d i a m . : 8.3 c m , b a s e d i a m . : 1.5 c m , I L : 2.8 cm. I n v e n t o r y No. 65.31.1 (Fig . 26, 
44/1, Pl- X L V , 6). 2. A m b e r beads , 14p ieces , d i sc - shaped a n d cy l indr ic , d iam. : 0 . 5 — 1 . 3 em, 2 pieces t r i angu l a r , 
ca rved , w i t h grooved deco ra t i on , w i t h l o n g i t u d i n a l pe r fo ra t ion , L . : 1.9 cm, В . : 2 c m , th ickness : 0.9 c m , 1 piece 
is a f i v e - s t e m m e d s t a r in shape , ca rved , d i a m . : 1.5 c m . B i e o n i e a l b e a d m a d e of s i lve r wire, d i a m . : 0 .7 c m , H . : 
0.8 cm. T h i n , r ing-l ike glass p a s t e beads , 2 p ieces ye l low, 1 piece b l u e in colour, d i a m . : 0.4—0.5 c m . I n v e n t o r y 
N o . 65.31.2 (F ig . 26, 44/2, P l . X L , 3). 3. Cross -bow f i b u l a of t h e C e r t o s a type , b r o n z e , th ree fo ld sp r ing , w i t h row 
of nooses, i t s b o w is s h o r t a n d n a r r o w , i t s f o o t is f l a t l y s t r e t ched o u t . W i t h r e m a i n d e r s of text i le . L . : 3.7 c m , B. 
of sp r ing : 2 .3 c m . I n v e n t o r y N o . 65.31.3 (Fig . 26, 44/3, P l . X X X V I I I , 1 — 2). 4. C h i p p e d s tone i m p l e m e n t , one 
of i t s h a l v e s b roken a w a y , n o t r a c e of r e t o u c h i n g can he seen, L . : 1.9 cm, В . : 1.4 c m . I n v e n t o r y N o . 65.31.4 
(Fig. 26, 44/4) . 
Grave 43. Grave of a gir l in a d e p t h of 22 c m , covered w i t h s labs of s t o n e 40 c m b y 20 c m in size, of 
W — E o r i e n t a t i o n . Age: 2 — 4 yea r s . R e m a i n d e r s of lower j aw-bone w i t h a few t e e t h a n d smaller hones . W i t h o u t 
a n y g r a v e goods . 
Grave 46 (Pl . X X I X , 2). In a d e p t h of 30 c m t h e r e w a s a r o u n d e d off oblong-s l iaped s t o n e p a v e m e n t 
120 c m X 60 c m in size, m a d e of l a rger s t o n e b locks , w i t h a f ema le g r a v e wi th s t r e w n ashes u n d e r i t . Bes ides t he 
g r a v e goods 5 fo re - t ee th a n d 1 eye - too th of a n a d u l t horse c a m e t o l i gh t . 1. F r a g m e n t s of a m b e r b e a d s , 8 pieces. 
I n v e n t o r y N o . 65.32.1 (Fig. 26, 46/1). 2. F r a g m e n t of vessel, t h i ck -wa l l ed , hand le f r a g m e n t of a red f i r e d vessel, 
L . : 3.7 c m , t h i c k n e s s : 2.2 c m . I n v e n t o r y N o . 65.32.2 (Fig. 26, 46/2). 3. H a n d l e of vessel , fo rmed i n t o s h a p e of 
a n i m a l h e a d , w i t h two ex tens ions , a t t h e p l a c e of t h e t h i r d one a t r a c e of an old b r e a k a g e can be seen , o n e hole 
o n t h e t o p a n d t h r e e holes on t h e side, very- l ikely fo r hang ing u p . H . : 3.8 cm. I n v e n t o r y No. 65.32.3 (Fig . 26. 
46/3). . 
Grave 47. G r a v e oi a m a n in a d e p t h of 75 c m , ol E—IV o r i en ta t ion , w i t h ex t ended s k e l e t o n . Age: 
30—40 y e a r s . P a r t of t h e sku l l a n d t h e l e f t a r m a r e miss ing. S t r o n g l y bu i l t hones . 1. Chipped s tone i m p l e m e n t , 
one of i t s s ides is convex , t r i angu l a r , w i t h s l igh t t r a c e s of r e t o u c h i n g . L . : 1.7 c m , В.: 1.2 cm. I n v e n t o r y No. 
65.33.1 (Fig . 26, 47/1). 
Grave 48. H o r s e bu r i a l in a d e p t h of 60 em," of E — W o r i e n t a t i o n , w i t h o u t a n y grave goods . O n l y t h e 
skull a n d t h e bones of t h e f o u r ex t r emi t i e s c a m e t o l ight . M a t u r e h o r s e of wes tern t y p e . 
Grave 49. G r a v e of a m a n in a d e p t h of 50 c m , of S — N or i en t a t i on , w i t h e x t e n d e d ske le ton . T h e skele-
t o n is in a p o o r condi t ion of p re se rva t ion , b u t t h e h o n e s a r e s t r ong ly b u i l t . Age: 30 — 40 years . W i t h o u t a n y g rave 
goods. 
Grave 50. G r a v e of a m a n in a d e p t h of 75 c m , of E — W or i en t a t i on , wit Ii e x t e n d e d ske le ton . A g e : 40 
years . Cons ide rab ly d i s tu rbed , w i t h o u t a n y g r a v e goods. 
Grave 51. H o r s e bu r i a l in a d e p t h of 55 c m , of E — W o r i e n t a t i o n , w i t h o u t g r a v e goods. O n l y t h e skull 
a n d t h e h o n e s of t h e f o u r ex t r emi t i e s c a m e t o l ight , t h e h ind legs w e r e s t r e t ched f o r w a r d . Senile horse of wes tern 
t y p e . 
Grave 52. (Fig. 10, P l . X X V I I I , 5; X X X , 1 — 2). I n a d e p t h of 45 cm, a g r a v e 275 c m b y 150 c m in size 
of N E - S W or i en ta t ion , covered w i t h l a rge s labs of s tone , w a s discovered. 1 6 A f t e r t h e l i f t ing of t h e s t o n e s labs 
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 T h e m a t e r i a l of t h e s t o n e p a v e m e n t is a s l igh t ly 
m e t a m o r p h i c , P r a m sands tone-s l a t e . I t s n e a r e s t p rove -
n a n c e is Kővágószö l lös . T h e def in i t ion of t h e rock w a s 
m a d e b y I . CSALOGOVITS. I t h a n k for his k ind verbal 
c o m m u n i c a t i o n . 
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wo found the paral le l ly lying skeletons of three horses, head ing SE. I n t h i s case, too, on ly t h e skulls and t h e bones 
of t h e extremities c a m e to light. T h e horse lying on t h e wes tern side was in a n undis turbed condition, wi th t r ap -
pings. The heads of t he o ther two horses were d is turbed, t h e pa r t s of t he skul ls came to l ight scat tered in t he grave . 
T h e horse wi th t r a p p i n g s and t h e horse lying besides i t a re adul t horses of eastern t y p e , while the th i rd one is 
an adu l t horse of wes te rn type . 7. I r o n horse-bit , "Vekerzug type" , i n t ac t . L . of branch of bi t : 6 cm a n d 7 cm, B. : 
2 cm, L . of mouthp iece : 8 cm. I n v e n t o r y No. 65.34,1 (Fig. 26, 52/1, P l . X L V I , 1). 2. O rnamen ta l f ron t disc of a 
s l ight ly f la t tened g lobu la r shape, quadr i f id open-work p a t t e r n , s i lverplated bronze, f r o m i ts t o p half of the r ing 
is broken away. H . : 5.3 cm, d iam. : 2.6*cm. I n v e n t o r y No. 65.34.2 (Fig. 26, 52/2, PI. X L V I , 2). 3. S t r a p distri-
bu to r s , their oylindric bodies are open-worked on f o u r sides, their t o p is conical, s i lver-plated bronze, 4 pieces, 
base diam.: 2.4 — 2.7 em, H . : 2 cm. I n v e n t o r y No. 65.34.3 (Fig. 26, 52/3, PI . XLVI , 3). 4. Ea red mount ings , cir-
cu lar in shape, s i lver-plated bronze, 44 pieces, d i am. : 1.8 em, H . of ea r : 1 cm. I n v e n t o r y No. 65.34.4 (Fig. 26, 
52/4, PI . XLVI , 4). 5. F r agmen t s of cyl inder , ben t f r o m bronze plate, t h e middle of t he side, a t r ight angles t o i t 
is per fora ted by a r ive t , in 4 pieces, H . : 1.8 cm, L. of r i ve t : 1.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.34.6 (Fig. 26, 52/5). 6. I ron 
r ings, 5 pieces, f r a g m e n t a r y , belonged t o the collar, d i am. : 2.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.34.6 (Fig. 26, 52/6, PI. 
X L V I , 5). 7. I ron r ings , 2 pieces, large-size, in f r a g m e n t s , diam.: a b o u t 6 cm. I n v e n t o r y No. 65.34.7 (Fig. 26, 
52/7, PI. XLVI , 6). 8. I ron nails, w i t h large head a n d th i ck s tem, 4 pieces, FT.: 1.8 cm, d i a m . of head: 2.5 em. In-
v e n t o r y No. 65. 34.8 (Fig. 26, 52/8, P L XLVI , 7). 
Grave 53. Rema inde r s of a g rave with ex t ended skeleton in a dep th of 75 em, jaw-bone, t e e th of a 
15 yea r s old boy. Besides vessels, f r a g m e n t s of ca t t le leg bones belonged to t he grave. 1. Bowl, grayish brown in 
colour, f lower-pot-shaped, s t ra igh t - r immed, with omphalos-l ike f inger impression on t h e base, m o u t h d i am. : 
7.3 cm, omphalos d i a m . : 2.1 em, I L : 5.3 cm. I n v e n t o r y No. 65.53.1 (Fig. 27, 53/1, Pl . X L V , 1). 2. Po t , g ray , w i th 
bulging belly, curved neck, ou tourv ing r im, with a smoo thed in pa t t e rn on t h e shoulder. Base , side and r im f rag-
m e n t s , 2 pieces. I n v e n t o r y No. 65.53.2 (Fig. 27, 53/2). 3. Side and base f r a g m e n t s of po t , grayish brown in colour, 
bulging, with hor izonta l , parallel canne lure on its cone, lengthened knob handle . I n v e n t o r y No. 65.53.3 (Fig. 27. 
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53/3). 4. R i m a n d side f r agmen t s of po t , brownish gray in colour, bulging, w i th curved neck, outcurving r i m , 
w i t h a smoothed- in p a t t e r n on the shoulder , convex knob on its side. I n v e n t o r y No. 65.53.4 (Fig. 27, 53/4). 
Grave 54. F r o m a dep th of 50 cm four vessels and an imal bones (horse) came t o l ight . Possibly a sym-
bolic burial , w i th food a n d drink laid in to t he g rave in honour of t he dead . 1. P o t , yellowish b rown in colour, of 
g r a n u l a r mater ia l , thick-walled, f lower-pot-shaped, s t ra ight- r immed, m o u t h d iam. : 9 cm, base d iam. : 7.7 cm, 
H . : 8 cm. I n v e n t o r y No . 65.67.1 (Fig. 27, 54/1, PI. X L I V , 7). 2. Bowl, g ray , small-size, w i th nar row, d r a w n in 
r im , and omphalos , m o u t h diam.: 8.5 cm, omphalos d iam. : 2 cm, H . : 3 em. I n v e n t o r y No. 65.67.2 (Fig. 27, 54/2. 
P l . X L V , 3). 3. Lad le , gray , f l a t , one-handled smal l cup, in f r a g m e n t a r y condi t ion, m o u t h d i am. : 7.7 cm, H . : 
2.2 cm. I n v e n t o r y No . 65.67.3 (Fig. 27, 54/3). 4. F r a g m e n t s of small vessel w i th funnel -shaped mou th . M o u t h 
d i a m . : 7.4 cm. I n v e n t o r y No. 65.67.4 (Fig. 27, 54/4). 
Grave 55. Cremat ion grave in a dep th of 50 cm. The b u r n t bones or iginate ma in ly f r o m skull, sex: 
ma le ? Age: ? (adul t ?). 1. F r a g m e n t of iron knife, wi th long, na r row b lade w i t h curved back . L . : 3.5 cm, В . : 
0.9 cm. (Fig. 27, 55/1). 
Grave 56. G rave of a child, a 5 years old boy, in a d e p t h of 65 cm, of W — E orienta t ion, wi th ex tended 
skele ton . Dis turbed , on ly the lower hal f of the skeleton has remained. 1. I r o n knife , beside t h e r igh t femur , wi th 
cu rved back, wi th t a n g , i ts po in t a n d t h e end of i ts handle-extension h a v e broken away, L . : 9.1 cm, В. : 2 cm. 
(Fig. 27, 56/1). 
Grave 57. F e m a l e grave in a d e p t h of 100 cm, of W — E or ienta t ion , wi th extended skeleton. Age: 45 
yea r s , f i s tu la opening in t h e uppe r t h i r d of t he f emur , process of osteomyeli t is (Pl . X X X I V , 2). Dis turbed , t h e 
bones of t he skeleton f r o m the pelvis u p w a r d s a n d t h e skull a re missing. 1. F r a g m e n t s of p o t , beside t h e shin-
bones, grayish b rown in colour, infer ior qual i ty , f r a g m e n t s of smaller p o t r im, side and base, mouth d i am. : 
8.8 cm, base d i am. : 5.4 cm, H . : 4.5 c m (Fig. 27, 57/1 j. 
Grave 58. (Fig. 11). Horse g rave in a d e p t h of 70 cm, of iSW—NE or ienta t ion . Und i s tu rbed , the an imal 
was bur ied in a posi t ion laying on i t s abdomen , wi th d r a w n u p fore a n d h ind legs. The ver tebra l column, t h e cer-
vical ve r tebrae a n d t h e ribs were miss ing also here . / . I ron horse-bit , "Vekerzug t y p e " , in a considerably f rag-
m e n t a r y condit ion. T h e mouth-piece is f ixed t o t h e branch of b i t wi th iron r ive t . The branches of b i t are perfora-
ted b y two holes each, fo r passing th rough of s t raps , the i r curved ends a re t a p e r i n g off and t e r m i n a t e in knobs . 
L . of b r anch of b i t : a b o u t 15.5 cm, B . of b ranch of b i t : 2 cm, L . of mouth -p iece : 9 and 9.4 c m (Fig. 28, 58/1, 
P l . X L V I I , 1). 2. I r on r ing, smaller-size, m a d e of wire wi th oval cross section, 3 pieces, d iam. : a b o u t 3 cm, th ick-
ness : 0.5 cm (Fig. 28, 58/2, PI. X L V I I , 2). 3. I ron ring, larger, f l a t t ened , def icient , 2 pieces, d i am. : 4 cm, th ick-
ness: 0.5 cm. (Fig. 28, 58/3, PI. X L V I I , 3). 4. I ron ring, sl ightly f l a t t ened , f r a g m e n t a r y , 5 pieces, d iam.: 4.2 cm. 
th ickness : 0.5—0.6 c m (Fig. 28, 58/4, PI . X L V I I , 4). 5. I ron r ing, f l a t t ened , near ly whole, d i am. : 3.8 cm, th ick-
ness : 0.5—0.7 c m (Fig. 28, 58/5, PL X L V I I , 5). 6. I ron ring, f l a t t ened , deficient , on an abou t 1 c m long section, 
d i a m . : 4 cm, th ickness : 0 . 5 - 0 . 6 c m (Fig. 28, 58/6, PI. X L V I I , 6). 
Grave 59. Grave of a 6 t o 7 yea r s old girl, in a d e p t h of 80 cm, wi th ex tended skeleton. Besides a few 
f r a g m e n t s of t h e skull a n d 14 mi lk- tee th , t he skeleton has been preserved on ly in traces. 1. Glass pas te beads , 
1 p iece blue and 1 yel low in colour, knobbed , a m b e r beads, 4 pieces are whole, 3 are s tun ted , depressed cylinder-
shaped , d iam. : 0.6 c m (Fig. 28, 59/1). 2. Cross-bow f ibula of t he Certosa t y p e , i ron wi th curved bow, its f oo t is 
b r o k e n away, f r a g m e n t a r y , 3 pieces, B . of spr ing: 2.8 cm, L . : 3.7 cm (Fig. 28, 59/2). 3. Cross-bow f ibula of t h e 
Cer tosa type , i ron, curvil inear, b roader bow, its foo t is broken awav, f r a g m e n t a r y , 3 pieces, B . of spring: 4 cm, 
L . : 3.4 c m (Fig. 28, 59/3). 
Grave 60. (Fig. 12). In a d e p t h of 50 cm s t re tched fore-legs and skull remainders of horse came to l ight . 
A f t e r t h e l i f t ing of t h e leg, in a d e p t h of 88 cm, the o the r p a r t s of t he skeleton, a horse bur ia l of S—N or ienta-
t ion , were discovered. Only the fore-legs, and event ually t h e cervical pa r t , seem to bo dis turbed. T h e ver tebral col-
u m n , t h e cervical ve r t eb rae and t h e r ibs a r e missing also in th i s case. 1. I r on horse-bit , "Vekerzug t y p e " , in a 
comple te ly whole condi t ion. The b ranches of b i t a r e f ixed to t he mouth-p iece wi th conic r ivets . Their regularly 
curved ends a re f l a t t e n e d and twis ted backward . Traces of wear are well discernible on t he t w o holes each in t h e 
b ranches of b i t . L . of b r anch of b i t : 14 cm, B . of b r anch of b i t : 1.6 cm, L. of mouth-p iece : 8.8 c m (Fig. 28, 60/1, 
Pl. X L V I I I , 1). 2. I ron ring, made of wire with round cross-section, in 3 pieces, d i am. : 3.4 cm (Fig. 28, 60/2, PL 
X L V I I I , 2). 
Grave 61 (Fig. 13, Pl . X X V I I I , 2). Horse burial of S — N or ienta t ion , in a dep th of 80 cm. The a n i m a l 
was laid on its l e f t side, i ts fore- and hind-legs a re slightly b e n t in. The skull , t h e ver tebra l co lumn and the r ibs 
a rc missing. Und i s tu rbed , i ts neck was decorated with a band , the circular a n d cross-shaped bronze moun t ings 
in a dis t r ibut ion 3—1 — 3—1 — 3, are a r ranged regular ly side b y side. 1. I r on horse-bi t , "Vekerzug t y p e " , i ts b ran -
ches a r e considerably curved, a t t h e holes serving for t h e passing th rough of t h e s t raps t h e y a r e broadened in 
semicircular shape , w i th conical ends. T h e y were f ixed to t he mouth-piece wi th iron r ivets w i th convex head . 
T h e end of t h e mouth-p iece is per fora ted by a larger hole for t h e reins. L. of b r a n c h of bi t : 17 cm, B . of b ranch of 
b i t : 2 c m and 1.3 cm, L . of mouthp iece : 10.5 cm (Fig. 28, 61/1, P l . X L V I I I , 3). 2. E a r e d mount ings , cross-shaped 
a n d circular, t h e l a t t e r ones are undecora ted , 18 pieces a re whole, 12 pieces a re f r agmen ta ry , d iam. : 0.9—1.2 
c m , H . : 0.7 — 0.9 e m (Fig. 28, 61/3). T h e cross-shaped, double-eared m o u n t i n g s a re slightly convex, with smal l 
c i rcular o rnamen t in the i r middle, a n d growing on the i r s tems, 8 pieces a re whole, and 2 pieces a r c f r agmen ta ry , 
d i a m . : 2 cm, H . : 0 . 8 - 1 cm (Fig. 28, 61/2, P l . X L V I I I , 4). 
Grave 62. G rave of a man , in a dep th of 70 cm, of N — S or ienta t ion , wi th extended skeleton, ago: 50 
yea r s . Yaw-bone b roken in vivo. T h e occipital p a r t of t h e skull shows osteoporosis generalis in initial phase . 
I . I r o n knife, wi th curved , na r row blade, w i th t ang , in two pieces, t he end of t h e t a n g is broken awav . L . : 12 cm, 
В . : 1.7 cm (Fig. 29, 62/1). 
Grave 63 (Fig. 9, P l . X X V I I , 3). I n a d e p t h of 60 c m a n oval b u r n t spot , 90 cm by 140 cm in area, was 
discovered. I n t h e a b o u t 10 cm th ick layer of red b u r n t ea r th remainders of h u m a n bones and f r agmen t s of sev-
eral vessels were discovered (Fig. 29, 63/a, b , c, d, e). A f t e r t he l if t ing of t h e layer a grave spo t , 240 cm long 
a n d 93 cm broad, became discernible, a n d then in a dep th of 80 cm t h e g rave of a m a n , of W — E or ienta t ion, 
w i th s t re tched skeleton. L . of skeleton: 182 cm, age: 40 years, Taurid (Pl. X X X I I ) . 1. One-handled mug, small-
size, bieonio, with curved neck, pr icked decorat ion on its cone, wi th profiled handle , which is s l ight ly raised above 
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the r im. Of lustrous, b lack surface, looking l ike a graphi t wa re . Mouth d i am. : 4.4 cm, base d iam. : 3.4 cm, H . : 
4.3 cm (Fig. 29, 63/1, P l . X L V , 5). 2. P o t , coarse, thick-walled, larger-size, b u r n t d a r k gray outs ide and brownish 
inside, base and side f r a g m e n t s of t he f lower-pot-shaped, 6 pieces, base d i am. : 10.2 c m (Fig. 29, 63/2). 3. I ron 
knife, w i t h curved back, wi th tang, i ts edge is s l ight ly chipped, i t s point and t h e end of its t ang a re broken away . 
L . : 8.9 c m , В . : 1.6 cm (Fig. 29, 63/3, P l . X X X V I , 9). 4. Bi rd ' s head f ibula , bronze, b e n t f r om one piece, scra tched 
decorat ion on the two sides of the bow wi th l inear scratched decorat ion, wi th an edge running along i ts centre . 
I t s foot is considerably ex tended , twis ted back t o t h e bow, t h e slight broadening of t h e foot and grooving suggest 
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Fig. 11. Grave 58 
t rapezoid , b e n t f rom iron pla te , wi th small ear , fo r hanging on the belt, i t was used for the protect ion of t h e edge 
of spear o r knife. L. : 6.5 cm, В. : 2.1 em, L . of ear : 1.7 cm, th ickness : 1 cm (Fig. 29, 63/5, Pl . X X X V I , 3). 6. I ron 
case, t rapezoid , bent f r o m iron plate , i ts smal l ea r is broken away , L . : 7.2 cm, В . : 2.1 cm, thickness: 1 cm (Fig. 
29, 63/6, P l . X X X V I , 3). 7. Bird 's head f ibula , i ron, its foot ends in bi rd 's head , bending back to the bow, frag-
men ta ry , 3 pieces, L . : 3.3 cm, 2.2 cm, 2.4 c m (Fig. 29, 63/7). 
Grave 64. F e m a l e grave in a d e p t h of 65 cm, of W—E orientat ion, w i t h ex tended skeleton. L. of ske-
leton: 154 cm, age: 45 — 50 years . Dis turbed , only the skull , a few cervical ve r t eb rae and even tua l ly t h e long 
bones of t h e legs have remained in their original position. The o the r pa r t s of t he skeleton were missing, the re were 
no grave goods. 
Grave 65. F e m a l e grave in a d e p t h of 70 cm, of E — W ( ?) or ienta t ion, w i t h extended skeleton, age: 55 
years. Atrophized b reas t extension, sequestered long bones, considerably d i s tu rbed , t he bones a n d the grave 
goods were lying sca t te red . 1. Glass pas te beads , 4 pieces yel low, and 5 pieces whi te , depressed cylinder and 
r ing-shaped, diam.: 0.4—0.7 em (Fig. 29, 65/1). 2. Bird 's head f ibula, bronze, on i ts curved, high bow a r ib is 
runn ing along, which is decorated with grooved lines, its foot, is extended, it is t u r n e d back on the bow, t he b i rd ' s 
head is stylized, is near ly knob shaped, in 3 pieces, t he pin is b roken off , L . : 3.6 cm, B. of spring: 0.8 cm (Fig. 29, 
65/2, P l . X X X V I I I , 4/b). 3. Bird 's head f ibu la , bronze, on its curved, high bow paral lel l inear decorat ion is run-
n i r g along, i ts foot is ex tended , tu rned back o n t h e bow, t he b i rd ' s head is still recognizable, b u t on t h e w a y of 
being styl ized, the beak, t h e eyes and t h e h e a d a re marked b v grooved lines. One side of t he springed p a r t and 
the p in a r e missing. L . : 3.6 cm (Fig. 29, 65/3, P l . X X X V I I I , 4/a). 
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Grave tili. In a dep th of 56 c m a burn t spo t wi th a 25 cm long diameter c ame to light. F r o m the 20 cm 
thick, considerably b u r n t layer b u r n t , crumbling hones of an adu l t indiv idual of unde f inab le sex were discovered. 
The re wore no grav e goods. 
Grave 67. Ve ry m u c h d is turbed threefold bur ia l in a depth of 57 cm. F r a g m e n t s of t h e skulls, t e e t h a n d 
ex t r emi ty bones of an old woman of a b o u t 45 years , a n d of two children of 8 and 5 years , mixed up wi th g rave 
goods, came to l ight f r o m the ea r th of t he grave. 1. A m b e r beads, disc-shaped, cyl indr ic and conical, 33 pieces 
a r e whole, while some a re f r a g m e n t a r y , d iam. : 0.5 —1.3 cm. Glass pa s t e beads, 3 pieces yellow, 2 green, 4 whi te , 
2 blue, d iam.: 0 .5—0.7 cm. Knobbed glass paste heads , 7 pieces yellow, d iam. : 0.7 em. Smal l iron bar , with w h i t e 
0 idem H 
Fig. 13. Grave (il 
glass paste bead on bo th ends euch, 2 pieces, it m u s t h a v e been also a t t a ched to the cha in . L . : 1.9 cm and 2.3 cm 
(Fig. 29, 67/1). 2. Bronze chain, consisting of 3 or 4 l inks, t h e loops were ben t f r om bronze wire wi th circular cross 
section, and jo in t toge ther , d iam. : 0.7 c m (Fig. 29, 67/2). 3. Whorl , biconic, clay, b u r n t red, on i ts lower ha l f , 
in radia l direction, as decorat ion seven lines are incised, d iam. : 2.5 cm, d iam. of hole: 0 .8 cm, I I . : 1.4 cm (Fig. 
29, 67/3). 4. Cross-how f ibula of t he Certosa type , i ron , in 3 pieces, i ts spr ing p a r t is compara t ive ly whole, of 
i ts bow and its f oo t one f r a g m e n t each h a v e been preserved . B. of spr ing: 3.2 cm (Fig. 29, 67/4). 5. I ron f r agmen t s , 
b u r n t , they could even tua l ly be p a r t s of a f ibula. L . : 1.6 1.8 cm (Fig. 29, 67/5). 6. Cross-bow f ibula of t he Cer-
tosa type , iron, f r a g m e n t s of its spr ing p a r t and bow, deficient . B. of spr ing: 2.8 cm (Fig. 29, 67/6). 7. Cross-bow 
f ibu la of the Cer tosa type , iron, f r a g m e n t of its spr ing, B . of spring: 3.2 c m (Fig. 29, 67/7). 7/a. F r a g m e n t of bow 
eventua l ly belonging to the above f ibu la , deformed in L-shapc, L. : 3 c m (Fig. 29, 67/7/a). 8. Certosa-fibula, frag-
m e n t s of bow, foo t a n d pin , b u r n t pieces of iron, L. : 1.4 cm, 1.6 em, 1.7 c m (Fig. 29, 678). 'J. I ron clasp, m a d e of 
iron wire of circular cross-section, f r agmen ta ry , the p in is a lmost ent i rely whole, L . : 4.2 c m , d iam. : 1.1 cm, d iam. 
of clasp: 3.6 — 3.8 c m , thickness: 0.6 c m (Fig. 29, 67/9). 10. F r a g m e n t of bowl, th ick-wal led ,medium-washed, f i red 
yellowish gray, f lower-pot -shaped, side and base f r a g m e n t s , thickness of wall: I cm (Fig. 29, 67/10). 11. F rag -
m e n t of s t r a igh t - r immed bowl, small-size, 2 pieces, L . : 5 cm and 2.3 cm, В . : 4 cm a n d 3.1 cm (Fig. 29, 67/11). 
Grave 68. I n a dep th of 50 cm, f r o m a p a r t l y bu rn t , 8—10 cm th ick layer, 120 c m b y 220 c m in a rea , 
fu l l of po t t e ry a n d bones, a few tee th and pa r t s of skull , horse and o the r an imal bones, as well as vessel f rag-
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m e n t s саше to light, a m o n g t h e m some pieces were mixed up wi th t h e m f r o m t h e ma te r i a l of t he ne ighbour ing 
neolithic se t t l ement . 1. F r a g m e n t of bowl, t u rban - shaped , w i t h d r a w n in r im, f i red brownish gray, ou t s ide and 
inside of g ranu la r clay, 1 piece, m o u t h d iam. : 32 cm, thickness of wal l : I cm, L . : 13.5 em, В. : 5.5 e m (Fig. 29. 
Grave 69 (PI. X X \ 111, 5). I n a d e p t h oi 55 cm the re was a n app rox ima te ly oval s tone p a v e m e n t , 26, 
c m by 165 c m in area. I t s o r ien ta t ion is E W or IV—E. The s tones cov ering t he g rave were regular ly placed 
side by side, a n d here a n d the re placed on one ano the r . A f t e r the i r l i f t ing , besides c rumbled remains of bones, 
no th ing was found b y us. Symbol ic bur ia l . 
Grabe 70. Grave of m a n in a dep th of 50 cm, with ex t ended skeleton, age: 40 years. S t rongly built 
bones. Dis turbed , w i thou t a n y g rave goods. 
Grave 71. A child 's grave, w i th ex t ended skeleton in a d e p t h of 40 em. D i s tu rbed skull a n d skeleton 
bone f r a g m e n t s of a 7 or 8 years old boy, wi th 20 mi lk tee th . N o g r a v e goods. 
Grave 72. Grave of m a n in a dep th of 45 cm, wi th extended skeleton, age: 35 years . Tall s t a t u r e , robust 
bones. Dis turbed , w i thou t g rave goods. 
Stray finds f r o m t h e a rea of t he cemete ry : 1. I r on knife, w i t h curved back, i ts po in t und t h e e n d of i ts 
tang are b roken away. L . : 13 cm, В . : 2.7 cm. I n v e n t o r y No. 65.15.1 (Fig. 30, A/2). 2. Whor l , yellowish-brown 
clay, conic, d iam. : 4 cm, H . : 2.5 cm. I n v e n t o r y No. 65.16.1 (Fig. 30, A/5). 3 Glass p a s t e bead, green in colour, 
biconic, like in gravo 2, d i am. : 1 cm, H . : 0.8 cm (Fig. 30, A/3). 4. Cross-bow f ibula of t h e Certosa t y p e , bronze, 
small-size, f r a g m e n t of spring (Fig. 30, A/4). 5. Po t , reddish b rown , coarse, thick-walled, f lowcr-pot-shaped, 
base d iam. : 10 cm, Ft.: 10.5 cm (Fig. 30. A/6). 
Ill 
I . In tlie Szentlőrinc cemetery 72 graves were excavated altogether. Among these 53 
contained stretched skeletons, 8 were cremation graves, 4 were symbolic graves and 6 horse 
burials.17 The proportion of the skeleton graves to the total number of the excavated graves of 
the cemetery is 74.(5 per cent, that of the cremation graves 11.3 per cent, that of the symbolic 
burials 5.6 per cent and that of the horse burials 8.5 per cent. 
a ) The average depth of the graves is 63 em, no grave was deeper than 10U em. in the 
eastern half of the cemetery the depths are smaller on account of the slope of the surface.18 The 
smaller depth of the children's graves can he said to be general. 
b) As regards the orientation 57 graves were suitable for examination. 
W — E : 2 2 , E \ Y 
N \ V S E = 4 , N E SW 
S W - N E = 2 , S E N W 
N - S 1, S N 
E w or w E 7.10 
12 (2 horse) 
2 (1 horse) 
I 
6 (3 horse graves) 
Most frequent is the W E main direction or deviation from it to the S and the N respec-
tively. The number of graves with E W orientation or with a slight deviation from this to the N 
and the S is also mostly significant. However, the N S and the S N orientation occurs seldom, 
among the latter 3 are horse burials. 
Among the 375 graves of the Hallstatt cemetery suitable for examination from the view 
point of orientation, 289 graves are of W— E, 27 of E W, 31 of S N and 10 of N - S orientation.'-" 
in Brezje the distribution of tlie orientation of the graves is as follows: 63 graves of E ЛV, 28 of 
W—E, 40 of S- N and 13 of N- S orientation.21 Similarly, in Sanski Most 4 graves with S —N 
orientation and 2 graves with N S orientation only represent exceptions as compared with the 
17
 I n t h e ease of t he grave m a r k e d 1 by J . BOMBAY 
it cannot b e decided, whe the r t he re was a c remat ion 
or an i nhuma t ion bur ia l in t h e g rave . So th i s was no t 
taken in to considerat ion a t tlie s u m m i n g up . 
1 8 F . FIALA: Sanski Most I I I . I n t h e Sanski Most 
cemetery tlie average d e p t h of t h e graves is 75 cm. 
This f igure resulted more or loss f r o m similar f luc tua-
tions, as in Szentlőrinc, it occurred tha t a g rave was 
also found in u depth of 30 cm. 
10
 I n seven cases on account of t he d i s tu rb ing 
of the s tone pavement we could m a k e conclusions 
only r ega rd ing t h e ma in direct ion, while w i th in the 
grave we could no t establish, whe ther t h e dead was 
Iving wi th head to t he E or t o t he W . 
20
 K . KROMER: H a l l s t a t t I . 15 foil. 
2 1
 K . KROMER : B r e z j e 3 7 — 4 6 . 
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general W—E and E W orientation.22 Among the 74 skeleton graves of the »Szentes Vekerzug 
cemetery the orientation of 62 is W—E or E W, while altogether 4 graves were of N »S or 
»S —N orientation.23 These proportions show a striking agreement with the orientation data of the 
Szentlőrinc cemetery. 
Examining the relationship between orientation and the sexes, we can say t h a t among the 
graves showing the main direction W E and E—W there occur equally male and female graves. 
Those male graves are, however, always of W—E orientation in which spear and knife occur 
together. 
с) Disturbance occurs very frequently, and it can be presumed in the ease of nearly 
50 per cent of the graves in a smaller or greater degree. I t is, however, rather difficult to decide, 
when we can speak about the despoiling of the graves, because disturbing can in many eases be 
brought into connection with the shallow depth. The subhumus or mixed soil does not enable us 
to make stratigraphie observations. The wholeness of the skeleton is not competent either, since 
the skeletons arc mostly of poor preservation on account of the loamy soil. 
(I) The number of graves without grave goods is 16. Among them 9 are definitely disturbed. 
In the case of Grave 45 (child's grave), Grave 66 (cremation grave) and Grave 69 (symbolic grave, 
with stone pavement) it can be presumed that they did not contain grave goods even originally. 
In the case of Graves 1, 4, 17 and 49 it cannot he stated definitely, whether the grave goods are 
missing as a result of disturbing or for some other reason. 
e) In four cases double burials (Graves 3, 21 -22, 35 36 and 42) and in two eases (Graves 
52 and 67) also threefold burials occurred. Among the double burials in the case of Graves 3 and 
21 — 22 brothers or sisters, and twins were placed side by side, in the latter case also the burial 
could take place at the same time. In Graves 35 36, 42 and 67 about 40 to 45 years old women 
and 3 to 12 years old children were buried. The order of burial could be inferred only in the case 
of Grave 35 36, where the skeleton of the young boy was lying deeper than that of the mother. 
In Grave 42 only a few teeth and calcined skull fragments of the child came to light, very likely 
this could be buried later, while in the case of Grave 67 on account of the considerable disturbing 
there was no opportunity for a similar observation. 
f ) Stone pavement occurs in 9 cases. In Graves 5 and 7 the large-size slabs of stone were 
arranged in a semicircular form at the feet. In Grave 18 they were arranged in a regular oblong 
form above the male burial with stretched skeleton. In the ease of Graves 24, 44 and 46 the ashes 
and the grave goods were strewn partly among the stones, and partly the grave was covered with 
the stones. Grave 45 was covered with a few larger slabs of stone. Similarly flat stones were used 
also in the ease of Grave 52, where the pavement was made above the burial of the skeletons 
of three horses. Grave 69 was made of stones of different shapes, mainly of larger size.With the 
exception of Graves 44 and 45 (both are children's graves), and Grave 69 (where not only the 
grave goods, but also the bones were missing) the disturbing was obvious in every case. This permits 
the conclusion that originally they could be rich graves, and the stone pavement drew the attention 
to the privileged position of the dead buried in them. 
g) There were 4 symbolic burials {viz. Graves 11, 19, 54 and 69). In the first one we found 
weapons, in Graves 19 and 54 vessels serving for food and drink, animal bones and other grave 
goods. We have already spoken about Grave 69. 
h ) The horse burials are situated in the SW corner of the cemetery. They are not definitely 
separated from the other graves, and occur partly among them.24 Graves 48. 51, 58, 60, 61 are 
solitary horse burials, while in Grave 52 three horses were lying side by side. As we have already 
-- F . FIALA: Sanski Most 11 J. 
2 3
 M . I'ÁRDUCZ: S z e n t e s - V e k e r z u g I I I . 12 . 
2 4
 M. PÁRDTTCZ: S z e n t e s - V e k e r z u g I . PL. X L T 1 , 2; 
Szentes-Vekerzug H I . 11. Here the horse graves form 
a sepa ra t e p a r t of t he eemetery . 
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mentioned at the description of the graves, only the skull and the extremities were buried, while 
those parts of the animals, which were suitable for food, were consumed. These horse burials 
cannot be linked up with any male or female graves. 
i) Animal bones appear frequently in about 15 per cent of the graves as grave 
goods. The bones are most frequently the remainders of food put beside the dead, while the animal 
teeth (the dog's eye-tooth of grave 15 and the horse teeth of Grave 46) played an apotropaic 
role similar to the amulets. 
j ) In the small double-handled mug, placed beside the feet of the female skeleton lying 
in extended position in Grave 13, remains of human bones were found. From the burnt layer above 
female Grave 40 and male Grave 63, with extended skeletons, similarly remains of human bones 
(calcined skull fragments) came to light. The quantity of the bones is so small that the definition 
of the sex and age was not possible. The relationship of these bone remains with the two very 
rich graves, occupying an important place within the cemetery, permits the conclusion that wo 
have to do not with a subsequent burial, but with a human sacrifice offered ou the occasion of the 
funeral ceremonies. 
2. On the basis of the map of the cemetery, as well as the archaeological and anthropologi-
cal data, we can draw the following conclusions regarding the population of the cemetery, its inner 
order and extension. 
By the biochemical examination of the bone material several groups could be isolated. 
To one of these belong those graves, which represent the earliest burials within the cemetery 
(viz. Graves 28, 29, 32, 42 and 56). On the map of the cemetery we can see that with the exception 
of Grave 56 these four graves are arranged nearly along one line, in the imaginary longitudinal 
axis of the cemetery. The child's Grave 56, however, is situated considerably farther off, together 
with two other children's graves (Graves 55 and 59). This is not an unusual phenomenon, since it 
occurs frequently tha t , similar to the animal burials, the children's graves also form a separate 
group at the border of the cemetery. 
Returning to Graves 28, 29, 32 and 42, among them two are male graves and two female, 
viz. graves of woman and child. The age of the dead buried in these graves is considerably high, 
viz. 50 to 55 years each in the ease of Graves 28 and 29 and 60 to 70 years in the case of Grave 32. 
The latter is at the same time the individual of the highest age in the cemetery. 
I t can be decided only by a closer examination of the archaeological material, the objects 
found in those graves, whether the assumption is correct, according to which the above-mentioned 
four graves (viz. Graves 28, 29, 32 and 42) formed the first row in the cemetery expanding later 
on in all directions. 
The «double-headed» bronze pin found in Grave 32 (Fig. 24, 32/1) can be unparallelied 
in the cemetery. It occurs, however, also in other sites of the Eastern Alpine Hallstatt sphere from 
the same period.25 I t was an accessory of man's attire, and in the Hallstatt cemetery it is the char-
acteristic grave good especially of the graves without weapons.26 We know two-, three- and 
four-«headed» variants. It seems that as soon as the spear knife ensemble appears in the graves 
of the free men, the warriors, its use becomes more and more infrequent, and then it disappears 
entirely. Although this alone is not of dating value, still the concomitant finds, as well as the cir 
K . KROMEK: H a l l s t a t t IL. P l . CXGIX, 5;  
K . KROMER : B r e / . j e X V I I I . 2; V . R A D I M S K Y — J . 
SZOMBATHY: M A G 1 5 ( 1 8 8 5 ) P l . V I , 12 ; W . MODRIJAN: 
Das hallstatt / .eit liehe Gräberfe ld von F r ö g . Carinthia 
1 1 4 7 ( 1 9 5 7 ) , A b b . 2 / 5 ; L . С А М И : M A G 1 5 ( 1 8 8 5 ) P I . 
IV, fi; A. MAHR: T reasu res of Carniola. New York 
1934. P l . X X V I , 150; Z. MARIO: D o n j a Dolina i 
p rob lem etnicke p r ipadnos t i predr i iuskog s tanov is tva 
s j eve rne Bosne. GZ M Sara jevo (1964) P l . VI , 2; 
V. STARK: Vaöe P l . X X X I X , 2; V. STIRE: Vinkov v r h 
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oumstances of its occurrence permit the conclusion that the time of its disappearance can be dated 
to the middle of the 5th century B.C.27 
The most interesting grave good of Grave 28 is the spear (Fig. 23, 28/1, Pl. XXXV, 1). 
It is distinguished among the pieces occurring in the cemetery also by its dimensions.28 The length 
of its extended blade is almost double of tha t of the socket.29 From the typological point of view 
it can definitely be regarded as the earliest among the 9 specimens discovered in Szentlorinc. 
The lengthened socket in the course of development (Graves 11, 26, 31, Pl. XXXV, 3, 5, 7) and 
the laurel leaf form of the blade (Grave 12, Pl. XXXV, 6) leads over to the LaTène period.30 
Taking all this into consideration, we presume that the latest date of its earthing can be about 
the years 450 400 B.C. 
The bronze, cross-bow fibulae of the Certosa type with knobbed feet of Graves 29 and 42 
(Figs 23, 29/5 and 25, 42/3) are the most beautiful and earliest representatives of this type in the 
cemetery.31 
Finally, examining the finds of Grave 31 (Fig. 5), we can state (Fig. 24, 31/1 5) that 
they are similar to those of Graves 6, 12 and 26, that is to say they consist of spear, knife, awl, 
belt clasp, clasp or ring. These objects can be ranged with the most characteristic grave goods of 
the male burials mostly of W E orientation, with extended skeleton. Taking into consideration 
the spears of the above graves, as well as the composition of the ensemble of finds, we can presume 
that these graves belong to a younger horizon within the cemetery, than Graves 28, 29, 32 and 42, 
discussed earlier.32 
The conclusions to be drawn from the archaeological material are definitively supported 
by the position of Graves 31 and 32 compared with each other. The deptli of Grave 32 is 75 cm. 
Its orientation is W E. Grave 31, which is of NVV—SE orientation, is lying 10 cm higher, but 
does not cut it through, thus it is sure t ha t its burial took place later. 
An examination of the finds and the topographic situation of the graves makes possible 
also the isolation of the youngest burials. There appear bird's head fibulae with bent back feet, 
showing definitely an LT form in Graves 40 (Fig. 25, 40/3, Pl. XXXIX, 1 2), 63 (Fig. 29, 63/4, 7, 
Pl. XXXIX, 3 - 4 ) , and 65 (Fig. 29, 65/2, 3, Pl. XXXVIII , 4 a - b ) . 
Female Grave 40 and male Grave 63 show an identical picture from the viewpoints of 
richness, as well as the burial rites.33 Grave 63 is the only male grave where we find fibulae. This 
points always to a distinguished role.34 The two blade-protecting cases (Fig. 29, 63/5 6, PI. 
XXXVI, 3) prove that the outfi t could be completed not only by knife but also by spear, but the 
latter was not earthed for some reason or other. 
27
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On account of disturbing we cannot form a definite opinion about the original, complete 
ensemble of finds of female Grave 65, but that much is sure that the two fibulae represent the 
youngest type occurring in this cemetery.35 
Graves 40, 63 and 65 are arranged in one group, in the SE corner of the cemetery. The 
undisturbed yellow subsoil in the eastern side appears in a depth of 30 to 70 cm. It occurs there-
fore that in the case of the deeper buried Grave 63 the skeleton is lying already in the subsoil. 
On the basis of all these data it seems to be obvious that these three graves can be ranged with 
the latest burials. 
By the help of the group of children's graves (Graves 55, 56 and 59), the horse burials 
(Graves 48, 51, 58, 60 and 61) and the youngest graves (Graves 40, 63 and 65) we can draw up 
the southern border of the cemetery. As we have mentioned it earlier, the western side is closed 
down by a neolithic settlement, and the eastern side by such negative sections, where the yellow 
subsoil often occurs already in a depth of 30 cm. 
If the assumption proves to be correct that the burials in the cemetery started with Graves 
28, 29, 32 and 42, and they were followed by the burials arranged more or less parallel with this 
row of graves, then we can state that between the southern border and the axis 37 graves, forming 
four more or less regular rows are to be found. This observation enables us to make conclusions 
regarding the full area and number of graves of the cemetery, in spite of the fact that its northern 
border cannot be drawn exactly.36 
In the three, approximately complete rows, north of the initial row, there are altogether 
still 31 graves. The start of the fourth row is marked by Grave 1. Considering the above-mentioned 
data, as well as the fact that approximately one row of graves could be destroyed, the total number 
of graves of the cemetery could be between 80 and 85. On the basis of the number of population 
of the community using this place for burials, and the inner chronological order, it seems tha t the 
cemetery could be used by two generations. 
3. The results of the anthropological investigations, received with morphological and 
biochemical methods independently from, but tallying with, each other considerably, furnish 
for us a basis to t ry to reconstruct the composition and way of living of the population. 
From the anthropological point of view the population of the cemetery belonged to two 
well distinguishable types. To the first belong those graves, the anthropological material of which 
is cha-acterized by medium long-long head, small skull with thick wall bone and short stature. 
The height of the body frequently does not reach even 160 cm. This type originated from the mix-
ture of the elements of the Gracile-Mediterranean, Cromagnon and Alpine types, with the domi-
nation of the Mediterranean features, and can be regarded as the descendant of the local popu-
lation of the Bronze Age. We can find both men and women among them, viz. Graves 3, 12, 
2 1 - 2 2 , 26, 27, 33, 47, 50, 62, 64 and 65. 
The other group marks the appearance of a new type, unknown so far in the territory of 
Hungary, viz. the Taurid type mixed with Pontic-Mediterranean and Dinaric elements. Its general 
characteristic is the very broad head, and medium-broad face (Pl. XXXI, XXXII) . The skull 
is medium-short, the forehead is considerably steep-medium high, frequently forming one line 
with the nose-profile. As compared with the back part of the brain-case, the forehead is consid-
erably narrow. The nape is f lat . The outline of the skull becomes gradually higher towards the 
back, its higher point being above the ear opening, and then it drops suddenly. The face is longish, 
tapering off downward. The root of the позе and the back of the nose are narrow, moderately 
35
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projecting, straight or slightly bent. The eyepits are medium-high. The cheek-hones are well 
developed, the upper jaw bone is high. The eyebrows of the men are considerably bony. The 
stature is medium-high, about 165 cm, but exceptionally tall individuals can also be found, as for 
example in Grave 63. Here the Dinaric mixture is stronger. In this type we can similarly f ind men 
and women, as for example the dead of Graves 2, 4, 30, 31, 35 -36 , 37, 39, 40, 43, 49 and 63. 
The two groups with different anthropological characters, regarding their place occupied 
within the cemetery, show a uniform picture. We find alternately, mixed with each other, in all 
points of the cemetery, graves of men and women belonging to the one or the other type. The same 
can be said also on the distribution of the finds, the grave goods. Neither their quality, nor their 
quantity show any discrimination, the male graves with spears, or the richer female graves fur-
nished with more fibulae and jewellery fall almost proportionally to the individuals representing 
types of different origin. 
The anthropological elaboration of a few of the Scythian Age cemeteries of the Great 
Hungarian Plain has been accomplished.37 Although investigation was made on the basis of a few 
graves, it can still be established that the Pontic-Mediterranean and the Eastern Europid charac-
ters dominate there, thus the general picture differs from the facts gathered on the population of 
Szentlőrinc. 
In the Szentlőrinc cemetery the sex and age of 58 individuals could be ascertained defi-
nitely.38 The p-oportion of women and men is 34 (of these 7 are female children) : 24 (of whom 7 were 
male children). The considerably greater proportion of women (58.6 per cent) is general in the 
Bronze and Iron Ages. One of the reasons for this can be that part of the men died in distant places 
during military expeditions. 
The average lifetime is 33 years, this is by 8 years higher than the one in the Iron Age 
calculated by Brothwell.39 The forming of the favourable figure is influenced by the circumstance 
that we cannot get a picture on infantile mortality, the age of the youngest child buried can be 
about 1 year (Grave 44). The age diagram shows tha t : a) the mortality of children is comparatively 
low, b) the death starts in a considerable degree after 30 years, and hereafter mortality is approxi-
mately proportionate up to 60 years, с) there are no very old individuals in the cemetery. 
I t is significant, however, tha t the average age of women 29 years and 7 months 
is by 7 years lower than that of men. This is only partly explained by the generally earlier female 
mortality in the historic ages. The deficiency of vitamin D, to be observed on the sequestered 
bone surface of the skeletons, on the teeth, the bend of the extremities and the angular shape of 
the head, affects in the first place the women, in the age between 0 and 20 years. Hereafter the 
equalization of the vitamin level is quicker than in the case of men. This can be traced back to 
a difference in the way of living. (The women in adult age, attached to the family, are having their 
food more regularly than the men.) 
In connection with vitamin supply data were furnished also by the examination of the 
teeth. The early teething points to abundant vitamin A level (consumption of meat, eggs, milk 
products), while the proportionate abrasion of the teeth indicates a satisfactory level of vitamin C. 
The occurrence of caries — 2.45 per cent - is considerably less than the caries frequency expe-
rienced in the Bronze Age, the La Tène Age and the Roman Age. We can find similar phenomena 
37
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only in the Copper Age (holding of cattle). This again permits us to suggest a high rate of meat 
consumption, which is also supported by the early general osteoporosis and the high level of 
Cholesterin.40 
The comparatively high number of horse graves as well as the fact that parts of the horse 
suitable for alimentation were not buried, the frequent appearance of meat as grave good (animal 
bones in the graves), the beef and pork bones, all serve as evidence to the effect that in the diet 
of the population the products of animal origin had an important role. The conditions for this 
could be ensured only by a very intensive animal keeping from which it follows that many of 
the members of the community were occupied with the care of the animals and the trading with 
them. 
I V 
In the Szentlőrinc cemetery both inhumation and cremation occur. Besides these the 
picture is completed by four symbolic graves and the horse burials. The graves with different 
rites do not show any difference from the viewpoint of the distribution of the finds. In the case 
of the skeleton graves the distribution of the sexes is proportionate, there are also children's 
graves among them. 
Ö О 
The cremations occur in several variants. In the case of Graves 34 and 66 on the basis 
of the thickly burnt through, coaly layer we could conclude that the dead were burnt on the spot. 
This observation is supported also by the traces of burning to be found on the grave goods of 
Grave 34. 
The burial form with strewn ashes is also twofold. The ashes and the grave goods were 
strewn simply on the earth (Graves 10, 55 and 68), or among stones (Grave 44) and under stone 
pavement, respectively (Graves 24 and 46). Among the cremations four are definitely female 
(or burials of female children), while in two cases they were presumably male graves and in further 
two cases it was impossible to define the sex. The two female graves are disturbed, thus we cannot 
make conclusions as to their original richness, but the considerably rich graves of the two young 
girls show that the female population and among it even the more distinguished persons adhered 
in the first place to the traditional cremation. Besides the tradition this burial custom very iikelv 
had also cultic reasons.41 
In order to clarify the reason for the simultaneous existence of the different burial rites, 
let us make a survey of certain groups of Eastern Alpine Hallstatt culture, comprising a large 
area, and then the burial rites of their most important cemeteries. 
The Eastern Alpine Hallstatt culture is divided into five smaller groups,42 viz.: a) Lower 
Krain, b) Santa Lucia, с) Inner Alpine,43 d) Frög,44 e) Wies-Martijanec.45 
Although these groups had an almost identical material culture, especially with regard 
to the metal material, their burial rites show great differences. The primary reason of tire differ-
ences has to be looked for in the cultural differences of the period preceding the iron age of the 
respective area. 
40
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In the Lower Krain group, in large mounds (Magdalenska gora, Sticna . . . ) family burials 
with 200 to 400 graves are found. The passing over from cremation to inhumation took place 
earliest here (in the course of Ha C40). Into these tumuli there were continuous burials for several 
centuries (from На В to Ha D3, and sometimes up to the late LT period). We can see the same also 
in the cemeteries of the other groups. 
The 2739 graves excavated in Santa Lucia represent cremations without exception. They 
show a strong influence of the Urnfields, Este and Japod cultures. The Wies-Martijanec group 
shows the closest relations with the Urnfields culture. They buried their dead in tumuli, but they 
maintained the custom of cremation, the forms of pottery can be derived from the earlier ones. 
The Frög group occupies an intermediate position not only with regard to territory but also regard-
ing the material culture. The traditions of the Urnfields culture are very strong also in the Inner 
Alpine territory, in general cremation is found in their cemeteries. As a result of the southern rela-
tions, becoming more lively as from the 500-s, this group becomes more and more linked up with 
the Krain area. 
From all this it follows that the Southwest Transdanubian grouj) of the Eastern Alpine 
Hallstatt culture occupies a central position between the groups situated NW and south of it, 
and that beyond the geographical situation the local antecedents have an important role. North-
eastern Bavaria is linked up with the Eastern Alpine Hallstatt culture by many threads, also with 
regard to burial rites. 
The mound graves to be assigned to the period На С represent mostly cremations.47 
As from Ha D the cremation of the dead is receding and its place is occupied by inhumation, animal 
bones frequently occur in the graves.48 In the early LT period the custom of inhumation is already 
exclusive.49 The continuity of the development is shown by the fact tha t the same mounds were 
used for burial up to the last time (from На С to LT В). In the course of centuries only the ritual 
changed, without the necessity of looking for the reason of this in the impact of alien ethnic ele-
ments.50 The change of the finds is in a great degree also a result of inner development. In the above 
mentioned area the population of the LT period is the descendant of the Hallstatt population. 
The examination of the different cemeteries elucidates this problem even better. In the 
eponymous Hallstatt cemetery, with a very high number of graves (used for a long time), the 
proportion of inhumation and cremation is 597 : 505.51 The majority of the burials with cremation 
are of strewn ashes, with stone pavement in almost all cases. There are altogether 6 urn graves 
and 2 situla graves. The inner chronological order of the cemetery is as follows:52 a) earlier Hallstatt 
graves, b) younger Hallstatt graves, c) youngest Hallstatt graves without LT material, and young-
est Hallstatt graves with LT material. Earlier cremation is more frequent (rich graves with 
weapons and bronze vessels), while in the last group inhumation becomes dominant, and cremation 
occurs only sporadically. 
An older and a younger period can also be distinguished in Brezje.53 Cremation occurs only 
in the earlier phase, in two occasions, otherwise they buried the dead in mounds. A feature relating 
to the cemetery at Szentlőrinc is the presence of horse graves, viz. in tumulus VI there were four 
horse burials. 
In the first grave the burial of a horseman and a harnessed horse, in the second a horse 
skeleton and two spears, in the third only a horse skeleton, and in the fourth a man and a horse 
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were discovered. The harnessed horse had a «Vekerzug type» bit, while the other horse trappings 
showed forms, different from those discussed in the present paper. 
In the Vace cemetery, on the basis of the finds, after M. Hoernes and W. Schmid, V. Stàre 
distinguishes four periods.54 It was stated already by Hoernes that the earlier phase of the cemetery 
is characterized by cremation, while the later one by inhumation. 
We have already spoken about the burial rites of Magdalenska gora. Now we should like 
to discuss only the horse graves. In Grave 19 of Tumulus II a «Vekerzug type» horse-bit was 
found.55 To Graves 30 and 32 with cremation of Tumulus IV horse burials belonged, the horses 
ware buried with trappings. In Grave 30 beside blue and yellow glass paste beads and amber 
beads a cross-bow fibula of the Certosa type, with foot ending in horse head looking forward 
came to light, while in Grave 32 spear and situla were found. Two more horse burials, viz. Graves 
40 and 43, can be found in the cemetery. I t is very important to remark that the horse graves 
were accompanied by find ensembles and situla similar to those found in the cemetery atSzentlőrinc. 
The Volcje Njive tumulus contained 21 inhumations and 1 cremation (female grave !).5B 
In Sanski Most 176 graves were excavated.57 Among them 96 were inhumations and 80 cremations 
(79 urn graves and 1 grave with strewn ashes). The graves containing cross-bow fibulae of the 
Certosa type, with the exception of 9 graves, are inhumations. 
The most related features are shown by the Donja Dolina cemetery. Here the settlement 
and the burials have a continuity as from the late Bronze Age, as it is shown by the stratigraphie 
data of the verifying excavations (1962 1963). Considering the total number of graves, we can 
determine the proportion of the inhumations to the cremations as 132 : 49.58 The tendency of 
passing over to inhumation can be observed especially well in phase l i e —Ilia. While 45 inhuma-
tions and 7 cremations belonging to period l ie were found, in period I l i a the proportion of the 
inhumations to the cremations was 16 : 1. In the next period cremation is discontinued entire-
ly.59 There are several symbolic burials, viz. burying exclusively of vessels and food, respectively, 
as well as drinks in memory of the buried. The composition of the ensembles of finds is in many 
cases also identical.80 
In Glasinac phases Va and Vb correspond to this period of the Iron Age.81 Period Va 
(550 -350 B.C.) is characterized by cremations. During the whole period the use of tumuli is general. 
Cremation almost entirely disappears in period Vb (350 — 250 B.C.) and its place is taken by inhu-
mations. From the Middle Bronze Age onwards a continuous and autochtonous development can 
be observed also in Glasinac as regards the material and ethnic aspects, but this cemetery differs 
from those examined so far. 
In spite of the fact that as from the 6th century B.C. the development of the Tapodian 
territory is separated from the Eastern Alpine and Glarinac spheres, the cemeteries are of mixed 
types also here. In Jezerine 328 cremation graves and 225 skeleton graves were found. Probably 
the cremations belonged mostly to the older horizon.82 In Ribic inhumations scarcely occur, while 
in Kompolje and Prozor exactly the rite of inhumation is dominating.83 
In the contemporary cemetery of the Great Hungarian Plain, in Szentcs-Vekerzug, among 
the discovered 151 graves 74 contained skeletons, 26 were graves with strewn ashes, 15 represented 
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urn burials, 9 contained burials in contracted position, 4 were symbolic vessel graves, and 14 horse 
burials.64 The finds in the graves of different rites are uniform also here. This composition does not 
differ from the contemporary cemeteries. The quality of burial rites was influenced here just in 
the same way by the earlier population, as it is supposed by us also in the ease of Szentlőrinc, 
and as we have seen it also in other places. 
The difference of rites in itself is no reason yet for the assumption of ethnic groups of 
different kinds, since, after all, this phenomenon can be traced in the period in question in areas 
distant from each other and among different peoples. According to the above, we can say that 
in the second half of the Iron Age (from Ha C) the tendency towards the pacing over to inhumation 
can be regarded as general as compared with the «traditional» cremation. Whether this tal es place 
earlier or later, depends from the influence of the local antecedents, the culture of the neighbour, 
ing and eventually more distant peoples, geographical isolation or exactly the central position-
V 
1. WEAPONS 
The most important weapons of the male graves are the spears. They were arranged in 
all cases beside the head, on the right or the left side (in Grave 11 in a place corresponding to this). 
Only in Grave 3 were two specimens. According to the rate of length of the socket and the blade 
they can be classified according to three types, the rib is always sharply raised. The spear with 
the longest blade was found in Grave 28. This was approached by those found in Grave 365 (Fig. 
19, 3/6, 7, 23, 28/1, Pl. XXXV, 1). In the case of the spears found in Graves 6 and 11, as well as 
those discovered as stray finds, the socket is only slightly shorter than the blade60 (Pigs 19, 6/1, 
20, 11/1, Pl. XXXV, 2, 5). In Grave 12 such a spear was found which has a quite short socket 
and a broadening, laurel leaf-shaped, lengthened blade07 (Fig. 20, 12/1, Pl. XXXV, 6). The spears 
of Graves 26 and 31 are short-bladed and long-socketted68 (Figs22, 26/3, 24, 31/1, Pl. XXXV, 7, 3). 
Forms close to all the three types can be found first of all in the southern areas. The speci-
mens known from the Scythian Age sites of the Great Hungarian Plain and the Iron Age sites of 
Transdanubia are different from the specimens described here. The blade and the socket are less 
sharply separated, their proportion shows the multiple length of the blade, their rib is not always 
raised, thus their cross sections are not identical either. 
Besides the spear, the knife also belonged to the equipment of the warriors. I t was missing 
only from Grave 28, very likely as a result of disturbing. From the cemetery discussed here two 
types are known, viz. the long, bent-backed cutting knife with point slightly twisted back, of which 
there are three pieces, their lengths are 23 cm, 24.5 cm, and 41.2 cm (Figs 19, 3/5, 7/2; 20, 12/2), 
twice they occurred in graves with spears, belonged to the favourite weapons of the southern 
territory and the Hallstatt cemetery in this period;69 the other is a curved-backed iron knife, 
with tang and narrower or broader blade. They are equally found in male and female graves, 
only their size is different. Of the 22 pieces in Szentlőrinc 10 came to light in female graves and 
11 in male graves, while 1 was a stray find (Pl. XXXVI, 5—10, the most frequent type). Tlie size 
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of the former ones is between 5.6 and 16 cm, and that of the latter ones between 10 and 18 cm. 
They are the general types of the Central European Late Iron Age, to he found everywhere.70 
The spears or knives were .protected by those iron cases which came to light from Grave 63 
in a whole state (Fig. 29, 63/5, 6, Pl. XXXVI, 3), and from Grave 28 in a fragmentary condition 
(Eig. 23, 28/2). The trapezoid case, with the help of the small ear on its upper part, could be hanged 
on the belt (Fig. 9), thus its holding during the use of the spear or knife did not cause any problem. 
It is a permanent accessory of the Iron Age weapons.71 
Iron arrow-head was found only in Grave 31 (Fig. 24, 31/5, Pl. XXXVI, 1), otherwise it 
is a rather frequent grave good in the Late Iron Age.72 
The iron ring belonged to the grave goods of the graves with spears (Figs 20, 12/3; 22, 
26/6; 23, 28/5; Pl. XXXVI, 2) which can be found in different places in the grave (Figs3, 4), 
but in all probability it belonged to the armament.73 
2. F I B U L A E 
The most characteristic types of jewellery of the cemetery discussed here are the cross-
bow fibulae of the Certosa type (44 pieces). They equally occur in bronze and iron, separately, 
but also side by side, the latter ones imitate the bronze prototypes. Most frequent are the fibulae 
with knobbed foot, decorated with horizontal or cuneiform grooves on their bows (14 pieces bronze 
and 2 pieces iron). Their average length: 4.5 cm, the longest among them: 5.9 cm74 (Pl. XXXVII, 6). 
The foot of the other type ends in animal head75 (3 pieces bronze and 8 pieces iron) (PI. 
XXVII, 4, 5). This variant has become known under the denomination «Eastern Alpine animal 
head fibula» («ostalpine Tierkopffibel»).76 
Among the iron fibulae 12 specimens were in such a fragmentary condition that we could 
not assign them to any variant. 
The distribution of the number of fibulae according to graves is as follows: 7 times 1 piece, 
11 times 2 pieces, once 3 pieces, 4 times 4 pieces. This corresponds exactly to the proportions 
70
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Fig. 14. Map showing tho spread of the object-typos found in the Szentlorinc cemetery 
1. Adasevac 
2. Brezje 
3. Celje (Cilli) 
4. Donja Dolina 
5. Glasinac 
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8. Kranj (Krainburg) 
9. Malence 
10. Magdalenska gora (Magdalenenberg) 
11. Mokronog (Nassenfuss) 
12. Most na Sodi (Santa Lucia) 
13. Novi Banovci 
14. Novo Mesto (Rudolfswert) 
15. Podzornelj (Podseml) 
16. Rovisde (Gurkfeld) 
17. Sanski Most 
18. Smarjeta (St. Margarethen) 
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20. Toplice (Töplitz) 
21. Vace (Watsch) 
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24. Volöje njive 
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26. Dürrnberg bei Hallein 
27. Frög 
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37. Obervintl 
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44. Fürstenfeldbruck 
45. Gafrath bei Bruck 
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47. Sanzeno 







55. Szentes — Jaksor 
56. Szentes — Vekerzúg 
57. S z e n t l ő r i n c 
58. Velemszentvid 
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known from other cemeteries.77 They can be found in both cremation graves and skeleton graves. 
Although they were accessories of the female costume, they were worn, however, by men of rank, 
too (Grave 63). The knobbed and animal head specimens were worn also together, as it is seen 
in several graves (Graves 27, 29, 42). We have, therefore, no reason to presume a significant differ-
ence in the time of use of the two variants. 
These two fibula types belong to the guiding forms of the Southern Alpine Hallstatt cul-
ture, they were manufactured by local workshops everywhere. The form, too, could develop in 
this area, according to the assumption of G. Merhart at the border of Northern Italy and Tyrol. 
Surely the animal head variants were spread in the first place west of Hungary, while the knobbed 
variants more to the south (Fig. 14). 
In the Slovenian and Bosnian sites, being in the closest affinity with the cemetery at 
Szentlőrinc, the proportion of the numerical distribution of the two types agrees with that of this 
cemetery while the animal head variant does not reach to Glasinac. 
We must discuss separately the fur ther developed derivatives of the cross-bow fibula 
of the Certosa type, which together with the bird's head fibulae represent the latest horizon. 
The variant with threefold springs and row of nooses (on which pendant ornaments were 
hanging) is known from Graves 21 22 and 44 (Figs 22, 21- 22/1,26,44/5, Pl. XXXVII , 3: 
XXXVIII , 1 2). Similar pieces can be found in Vace, Donja Dolina and Sanski Most in LT 
surroundings.78 
In Sanski Most the variant with double row of springs and navicello bow, a decorated 
specimen of which came to light from Grave 2 of Szentlőrinc, was found in the same grave with 
a fibula with three rows of springs (Fig. 19, 2/2, Pl. XXXVIII , 3). This combination is of Italian 
origin and the way of its spread is marked by Mechel, Idrija, Santa Lucia, Donja Dolina and 
Sanski Most.79 
Finally those fibulae came to light from Graves 40, 63 and 65, the appearance of which 
indicates already everywhere the Celtic influence80 (Figs 25, 40/3, 29, 63/4, 7 and 29, 65/2, 3, 
PI. X X X I X , 1—4; XXXVIII, 4a —b). The turned back foot is shaped into a bird's head, as it is 
shown also by its denomination («drahtförmige Vogelkopffibel»). The same type in Gorica and 
Glasinac ends in a serpent head, suggesting the difference, which existed for centuries between the 
spiritual traditions of the two circles of culture.81 
In the Eastern Alpine and Venetian spheres the duck, water fowl, sun and moon represen-
tations were popular, while in the Balkan Illyrian sphere the exotic bird and especially serpent 
representations were spread. 
The variant ending already in a stylized animal head (Fig. 29, 65/2, Pl. XXXVIII , 4/6) 
appears in Hallstatt as well as in Glasinac, marking a new station of the well traceable typological 
development (the place of the slightly broadening head is occupied by an elongated, or a bigger 
and a smaller knob), and indicating that gradually we have arrived at the threshold of the 3rd 
century. 
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3. JEWELS 
The beads represent frequent and characteristic funeral gifts in the female graves. From 
the 5th century B.C. onwards they replace the earlier neckpieces and for about 150 years they 
can be found everywhere. 
In the cemetery at Szentlőrinc the yellow, blue, green, gray unicoloured beads and yellow-
blue, blue-white plain, or knobbed birds-eye beads can be linked up with inhumations82 (Figs 
20, 9/7; 21, 15/6; 19/12; 23, 27/5; 24, 33/1; 25, 42/2; 28, 59/1; 29, 65/1; 67/1). 
Amber beads were worn together with glass paste beads, and also separately. They occur 
in several forms and sizes. The carved beads of grave 44 deserve special mentioning83 (Figs 22, 
21-22/2 ; 23,29/1; 24,34/1; Pl. XL, 1; Figs 25, 40/1 ; 41/1 ; PI. XL, 2; Figs 25,43/1; 26,44/2; 
PI. XL, 3; Figs 26, 46/1; 29, 67/1). Usually the amber beads can be found in the cemeteries of 
the Hallstatt sphere, but they are especially frequent in the southern areas.84 
In Grave 34 the string of amber beads was supplemented by two large-size blue glass 
paste beads with white undulating line inlay and one green glass paste bead85 (Fig. 24, 34/1; 
Pl. XL, 1). 
We know from Graves 41 and 44 that biconic, silver filigreed bead which is held a Greek 
importation also in Glasinac and can be dated to a time af ter 350 B.C.80 (Figs 25, 41/1; 26, 44/2; 
PI. XL, 2 - 3 ) . 
From Grave 2 biconical, blue glass paste beads came to light. These are the latest types 
to be found in the cemetery, and can be dated between the years 360 and 300 B.C.87 (Fig. 19, 2/1). 
The series of jewels worn around the neck is concluded by a decorated and an undecorated 
stone amulet88 (Figs. 19, 3/4; Pl. XLI, 1; Fig. 25, 40/2; Pl. XLI , 3 - 4 ) . 
The two hairrings were funeral gifts of female graves. One of them was made of undeco-
rated silver plating, while the other was bent from bronze wire89 (Pigs 23, 29/2; 25, 40/5; PL XLI, 
2a—b). 
The two bronze bracelets were found in children's graves, both specimens are closely 
related to those known from southern sites90 (Figs 20, 9/5; 24, 34/7; PI. XLI , 5 — 6). 
4. OTHER GRAVE GOODS 
The pin «with several heads» belonged to the attire of men91 (Figs. 24, 32/1). 
The leather belt was held together by an iron clasp, there was one specimen each in graves 
6 and 3192 (Figs 19, 6/2; 24, 31/3). 
8 2
 K . M I S K E : cp. cit. Pl. XLIIT, 14, 15. 17, 22, 26, 27 
57; M . P Á R D U C Z : Szentes-Vekerzug III. PL. III, 10, 15 
Beremend, Grave 1 (unpublished), Grave 2 (unpub 
lished); K . K R O M E R : Hallstatt II, PL. CCIX, 9a—b 
10; C. TRUIIELKA: Donja Dolina, PL. XLIV, 3, 13 
XLIIT, 4; Z. MARIO: cp. cit. PL. X X I I I , 6 - 1 0 , 1 2 -
18, 34, 41; K . K R O M E R : Brezje, PL. IX, 5; V. S T À R E 
B. Covic: Pl. XLVI, 9 ; K . K R O M E R : Hallstatt II, PI 
CCIX, 7 — 8. 
66
 A. B E N A C - B . COVIC: P l . XLVII , 16—18. 
87
 Z. M A R I C : cp. cit. Pl. XXITI, 3 7 - 3 9 . 
8 8
 C. T R U I I E L K A : Donja Dolina, Pl. XXXVII , 
2 2 - 2 3 ; F . F I A L A : cp. cit. f i g . 1 2 1 ; A . B E N A C — B . 
Covic: cp. cit. Pl. XLII, 6. 
Vace, Pl. XXXIII , 7, 8 , /., г.; V. S T À R E : Malence, 89 J. S Z O M B A T H Y : np. cit. fig. 19/a; K . K R O M E R : 
PL XIII, 7. Hallstatt II, PL XVI, 9, XXV, 1 3 a - b , CLXXX, 
83
 The carved amber plastic art is frequent in Italy 15; С. T R U H E L K A : Donja Dolina, PL LI, 1 2 , Pl. LIX 
and Japod territory. 14 , PL LXV, 2 2 ; S . G A B R O V E C : Volöje niive. PL XTI 
84
 Beremend Grave 1 (unpublished); K . K R O M E R : 2 ; V. S T À R E : Vace, Pl. LV, 1 0 . 
Hallstatt II, Pl. CCXI, 1 7 , CCXII, 3 ; C. T R U H E L K A : 9 0 F . F I A L A : cp. cit. Fig. 2 4 , 1 3 4 ; K . K R O M E R : 
Donja Dolina, PL XLIV, 14 , 15 , 1 8 ; Z. MARIO: (p. cit. Hallstatt I I , Pl. XVI, 7 — 8 ; K . KROMER: Brezje, PL 
PL XXIII , 1, 4 , 5 ; К . K R O M E R : Brezje, PL III, 5 ; III, 9, Pl. XVII, 4 ; V. S T À R E : VaÈe, Pl. XC, 6; V. 
S . G A B R O V E C : Volcje njive, PL V, 1 ; V. S T À R E : Vinkov STÀRE: Vinkov vrh, Pl. III, 8 . 
vrh, Pl. XIV, 17 ; V. S T À R E : Malence, Pl. XIII, 1 2 ; 91 Cf. note 2 5 . 
A . B E N A C - B . COVIC: cp. cit. Pl. X L V I I , 2 8 . 9 2 К . K R O M E R : Hallstatt I I , Pl. C C , 7; K . K R O M E R : 
8 5
 K. M I S K E : cp. cit. Pl. XLIIT, 7, 24; С. T R U H E L K A : Brezje, PL XLV, 2; C. T R U H E L K A ; Donja Dolina, PL 
Donja Dolina, PL XLIV, 17; Z. M A R I O : cp. cit. Pl. XLV, 16; Z. MARIC: cp. cit. PL XV, 1; V. S T À R E : 
X X i l l , 21, 22, 42; V. S T À R E : Vace, Pl. XXXIII , 4c, Vinkov vrh, Pis. I l l , 6, XI , 9 . 
5c; S . GABROVEC: Volf je njive. PL XIII , 4; A . B E N A C — 
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The awl-like iron implement with quadrangular or round cross section was used by both 
men and women, they are frequent in the ensembles of finds from the Late Iron Age03 (Figs 19, 
6/3, 4; 22, 2Э/5; 26/5; 23, ЗЭ/1; Pl. XXXVI, 4). 
The iron buttons could be accessories of the clothing, those found in Graves 10 and 28 are 
conical, their vertical axis is formed by a rivet which is shaped into a small globule on the top of 
the button (Figs 20, 10/1; 23, 28/6). In double Grave 35 — 36 there were smaller and larger eared 
iron buttons94 (Fig. 24, 35-36/2). 
The flatter iron button in Grave 28 is connected with a plate by the rivet forming the 
axis. In general it wa3 used fixed to a ring, for hanging up or for the clasping of the belt95 (Fig. 
23, 23/3). 
Iron clasps came to light in three female and two male graves. Among them three are 
round, one oval and one oblong shaped. We have not yet met specimens similar to the latter, 
while the others can be found in all Iron Age cemeteries90 (Figs 23, 27/3; 28/4; 24, 31/2; 25, 41/4; 
29, 67/9). 
The whorl was a tool of women. From Grave 9 we know a flat hone whorl (Fig. 20, 9/6), 
while from other graves conical and biconic clay whorls came to light, on some of which there is 
a grooved or pricked decoration97 (Figs 21, 18/2; 19/9, 10; 24, 33/6; 25, 39/2; 29, 67/3). 
Chipped stone implements were in a child's cremation and a male inhumation, here they 
were not accompanied by other grave goods. They can origin from the neolithic settlement situated 
in the neighbourhood of the cemetery98 (Fig. 26, 44/4; 47/1.) 
We have still to deal with an interesting find, a sort of sceptre.99 This decorated bronze 
plate was bent on a small wooden stick. I t is open-worked on its upper end, eventually in its middle 
and its base, where the pendant ornaments were suspended with the help of small rings or bronze 
chains. In Szentlőrinc, in a child's cremation (Grave 34) it can be found with crescent-shaped and 
trapezoid pendant ornaments (Fig. 24, 34/2; Pl. XXXIX, 5). This is one of the richest grave ensem-
bles. Amber and glass paste beads, 4 bronze cross-bow fibulae of the Certosa type with knobbed 
foot, a bronze bracelet and an iron knife belonged to it. From Hungary we know four more speci-
mens from Velemszentvid and Beremend, with trapezoid pendants.100 They are most frequent in 
Venetian cemeteries (Este, Borseia, Padua, Montebelluna and Caverzano), but they occur also 
in Slovenian and Austrian sites.101 I t seems that they were due only to the most distinguished 
persons, for they are always found in very rich female graves.102 Besides being a symbol of power, 
a cultic meaning must also be assigned to them.103 
9 3
 G . C S A L L Á N Y - M . P Á R D U C Z : Op. cit. Г 1 . X X X I , 
7; I . L E N G Y E L : ср. cit. P l . X L I I I , 5 ; С . T R U H E L K A : 
Donja Dolina, Pl. LVI, 15; Z. MARIC: cp. cit. PL. XV, 
11; F . F I A L A : cp. cit. F i g . 5 0 ; К . K R O M E R : B r e z j e , P l . 
XXVII, F), 8; S. GABROVEC: Volcje njive, Pl. IX, 4 
and XI, 4 ; A. B E N A C - B . Ö O V I C : ср. dt. Pl. XLVI, 10 . 
94
 V. S T À R E : Vace, Pl. X L , 1 - 3 ; A . B E N A C — B . 
Öovié: op. cit. Pl. XLIX, 3 — 4 (similarly from grave 
with strewn ashes). 
9 3 1 . LENGYEL: ср. cit. P l . X X X V I T , 1, G; K . 
KROMER: Hallstatt IT, Pl. CLVI, 6/a; V. STÀRE: Vaie, 
Pl. XLIT, 2, XLVIII, 7. 
96
 G . C S A L L À N Y — M . P Á R D U C Z : op. cit. P l . X X X V , 
2 8 ; K . M I S K E : op. cit. P l . L I , 12; V . S T À R E : V a i e , 
Pl. LI, 2—7; V. STÀRE: V inkov vrh, Pl. X I , 17. 
97
 L . N A G Y : F A 1 - 2 ( 1 9 3 9 ) f i g . 5, 11, 1 5 ; К . M I S K E : 
op. cit. PL. XLIII, 3 2 and XLIV, 1G, 4 8 ; M . PÁRDUCZ: 
Szentes-Vekerzug II. PL. XIV, 27 ; M . PÁRDUCZ: 
Szentes-Vekerzug III. PL. III, 1; К . KROMER: Brezje, 
PL. VIII, 5 ; S. GABROVEC: Volcje njive, PL. XX, 1;  
V. STÀRE: Vaôe, PL. LXXTX, 14 and L X X X , 1;  
V. STÀRE: Vinkov vrh, PL. IIT, 7, 15. 
98
 Chipped stone implements can be found also in 
other cemeteries of the same age. M. PÁRDUCZ: 
Szentes-Vekerzug III. Pl. XII, 14; V. STÀRE: Vinkov 
vrh. Pl. VI, 8. 
99
 F. D U H N —F. MESSERSCHMIDT: Italische Gräber-
kunde II. Heidelberg 1939. 54 — 57, Abb. 4, Taf. 11. 
1 0 9
 K . MISKE: cp. cit. Pl. LUI, 1; Beremend Grave 
2 (unpublished) and 2 stray finds. 
1 0 1
 F . D U H N — F . MESSERSCHMIDT: op. cit. 5 4 ; 
Steiermark im Altertum. 1921. Taf. 1, 6 (Loibenberg); 
V. STÀRE: Vaie, Pl. LVIII, 5; V. STÀRE: Vinkov vrh, 
Pl. V, 9; V. STÀRE: Rovisce, Pl. I, 1 and VI, JG. 
102
 It originates from theVelemszentvid non-official 
excavation, from the very rich female skeleton grave 
of Beremend which is dated to the 5th century by an 
early type of Certosa-fibula. In Rovisce there were 
bronze «Stäbe» in Grave 2 of Mound I and in Grave 8 
of Mound VI, both accompanied by a specially rich 
ensemble of finds (viz. glass paste and amber beads, 
bronze bracelets and foot ornaments, Certosa-fibula 
decorated with duck on its bow, gold plates . . .), in 
female skeleton graves. 
103
 This is supported by the crescent-shaped pen-
dants of the Szentlőrinc specimen and the water fowl 
13* Acta Archaeologica Aeademiae Scientiarum Hungaricae 20, 1968 
188 e . g . - j e k e m 
5. POTTERY 
Vessels as grave goods of female and male graves can equally be found, arranged at the 
head or tin; feet. They are exclusively hand-modelled, mostly poorly washed and fired. 
Among the bowls three types can he distinguished: a) small-size, straight, or slightly 
drawn-in rimmed bowl, with omphalos-like finger-impression on the base104 (Fig. 20, 9/1; PI. 
XLII , 2; Fig. 21, 19/7; Pl. XLV, 2; Fig. 23, 30/2; 27, 53/1, 54/2; Pl. XLV, 1 - 3 ; Fig. 29, 67/11); 
b) f lat bowl with rounded off base and omphalos, with straight rim105 (Fig. 20, 10/2; Pl. XLIV, 2); 
c) flower-pot-shaped bowl, with drawn-in or slightly outturning rim and broader mouth.10" 
Being well-known Iron Age forms these can also be found in the territory of Hungary. 
A type of flat, poor quality, one-handled small cup was found in Graves 19 and 54. I t must 
have been used as a ladle107 (Fig. 21, 19/6; Pl. XLII I , 7; Pig. 27, 54/3). 
Similarly flat cup with omphalos, but of better quality, was found in Grave 44108 (Fig. 26, 
44/1; PI. XLV, 6). I ts higher variant, with knobbed handle raised above the rim, is known from 
Grave 20109 (Fig. 22, 20/2; Pi. XLII , 5 - 6 ) . 
The biconic, one-handled mug occurs in skeleton graves (Fig. 20, 9/2; Pi. XLII , 1; 
Fig. 21, 19/8; Pi. XLII I , 6; Fig. 22, 20/3; PI. XLII , 4; Fig. 25, 42/1; 29, 63/1; Pi. XLV, 5). Divided 
on its cone, and with «bucchero»-like, or scratched decoration, the «hucchero»-like decoration 
being impressed from inside, its handle is profiled and raised high above the rim. Its parallels, 
just like those of the previous type, can be found in the southern territories.110 
Two-handled mugs were found hv us in Graves 13 and 21 22. The cone is divided into 
sections also here, the handles are high, so called «Illyrian» type, classical Glasinae form, but it 
occurs also in Sanski Most and Donja Dolina111 (Fig. 20, 13/1; Pl. XLIV, 1; Fig. 22, 21-22/3 ; 
Pl. XLIV, 3). 
The equivalents of the short-necked, straight-rimmed, small mug, without handle, with 
bulging belly, can be found in Santa Lucia112 (Fig. 21, 19/3; PI. XLII I , 1). The variant of this 
form, with tubular base, with nozzle, decorated with scratched pattern and knobs, imitates a 
bronze vessel113 (Fig. 21, 19/4; PI. XLI I I , 3 - 4 ) . 
The cylindric, straight-rimmed pot also originates from Grave 19, its thick band handle 
rises slightly above the rim114 (Fig. 21, 19/5; Pl. XLIII , 8). 
and horse-shaped pendants of the specimen known 
from the Loibenberg mound grave near Graz, the 
occurrence of one of the Roviäöe sceptres in the 
company of fibula decorated with duck and first of 
all by the fact that such a «Stab» came to light also 
in Italy, from the sanctuary of Rehtia. J. H A R M A T T A : 
AÉrt 94 (19G7) 133 foil, mentions the relation between 
the Venetian Rehtia or Reitia and the Spartan Artemis 
Orthia cult which is an evidence for the very early 
contact between the Venetians and the Greeks (7th 
century B. C.). 
1 0 , 1 1 . L E N G Y E L : op. cit. PL. X L , 2 ; L . N A G Y : op. 
cit. Fig. 6/7. 
1 0 5
 S . GABROVEC: Volöje njive, Pl. X X I I , 5 ;  
V. S T À R E : Roviäöe, Pl. X , 7; V. S T À R E : Malence, Pl. 
X I X , 3 . 
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 G . C S A L L Á N Y — M . P Á R D U C Z : op. cit. P l . X L , 1 0 ; 
M . P Á R D U C Z : Szentes-Vekerzug III. Pl. XIV, 7; 
I. L E N G Y E L : op. cit. Pl. XXXII , 3 and XL, 1, 3, 4; 
L. N A G Y : op. cit. fig. 5/8; С. T R U H E L K A : Donja Dolina, 
Pl. XLIV, 11, Pl. XLVI, 16, Pl. LXV, 10; Z. MARIC: 
op. cit. P l . X V I , 7; C . M A R C H E S E T T I : op. cit. P l . I I I , 
24, 26, 28; V. S T À R E : Vaöe, Pl. L X X X I X , 8, 10; 
V. S T À R E : Roviäöe, Pl. X , 9. 
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 C. T R U H E L K A : Donja Dolina, Pl. X X , 7 — 8. 
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 F . F I A L A : op. cit. F i g . 6 3 , 8 2 ; С . T R U H E L K A : 
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op. cit. Pl. XVI, 4 ; V. S T À R E : Malence, Pl. XIX, 7 ;  
V. STÀRE: Roviäöe, Pl. XI, 9 ; V. S T À R E : Vinkov vrh, 
Pl. XVIII, 1 (fragment). 
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 F . F I A L A : op. cit. f i g . 1 2 , 6 2 ; С . T R U H E L K A : 
Don ja Dolina, Pl. XX, 2, and LXXV, 2; A. B E N A C — 
B. Öovió: op. cit. Pl. XL, 2 — 3. 
1 1 2
 C . M A R C H E S E T T I : op. cit. PL. I I , 1 9 ; F . F I A L A : 
op. cit. Fig. 8 4 . 
1 1 3
 К. K R O M E R : Brezje, Pl. 10 (in tumuli we meet 
frequently with forms imitating metal vessels, but 
they are of larger size than the specimen discussed 
b y u s ) ; A . V U L P E : op. cit. P l . I X , 9 a n d X I , 1 3 ( t h e 
spiral decoration running into a knob appears on 
another vessel form). 
1 1 4
 K . M I S K E : op. cit. P l . L X , 1 3 ; С . M A R C H E S E T T I : 
op. cit. Pl. III, 8 , 1 2 . 
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The variants of lower or higher size, with outturning, straight, or drawn-in rim, of the 
flowerpot-shaped pots form a new group. Their shoulder is sometimes bulging, they were generally 
spread in the Iron Age115 (Fig. 21, 16/3; 22, 20/1; Pl. XLII , 3; Fig. 25, 38/1; Pl. XLIV, 6; Fig. 27, 
54/1; 54/4; Pi. XLIV, 7; Fig. 27, 57/1; 29, 63a, 63/2, 67/10; 30, A/6). 
The pots with bulging belly, with cylindric or curved neck, and outturning rim, are only 
known from fragments110 (Fig. 27, 53/2, 3, 4; 25, 40/8). We can also conclude from fragments that 
the people of the cemetery at Szentlőrinc could have also vessels with handle decorated with an ani-
mal head117 (Fig. 26, 46/3). 
Summing up we can state that the different variants of bowls and pots, the most wide-
spread types of the Iron Age, were developed in local soil. The biconic mugs, without handle, and 
with one or two handles, as regards their origin, can be linked up with the southern territory, 
but the pieces to be found in the cemetery discussed here were made in all probability in local 
workshops. 
6. HORSE TRAPPINGS 
Horses were buried in Graves 52, 58, 60 and 61 with «Vekerzug-tvpe» horse-bits (Fig. 26, 
52/1; Pl. XLVI, 1; Fig. 28, 58/1, 60/1, 61/1; Pl. XLVII, 1; XLVIII , 1, 3). 
This type of horse-bit was discussed already more frequently.118 Recently M. Párducz 
arrived at the conclusion that these horse-bits reached as far as Slovenia, marking the route of 
the western expedition of the Scythians.119 
The area of spreading of the «Vekerzug-type» horse-bits is rather large. In the Carpathian 
Basin they are wide-spread in the Later Iron Age, but Wymyslowo and Chotin, as well as the 
Rumanian sites show that we must count with their spread also in tlie east.120 We project on 
the map only the Southeastern Alpine sites of these horse-bits (Fig. 15), which shows tha t they 
originate without exception from cemeteries related to the Szentlőrinc cemetery.121 
In these sites we can also find tlie other horse trappings accompanying the bits (viz. strap-
distributors, collar-mountings). 
The open-worked cylindric strap-distributors of Grave 52 (Fig. 26, 52/3; PI. XLVI, 3) 
belong to Nestor's type I I I . Their top is circular or conic in shape, later on they appear in several 
variants.122 
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К . K R O M E R : Brezje, PL. XLVI, 2 ; S. GABROVEC: 
Volcje njive, PL. VI, Б; V. S T I R E : Va6e, PL. LXXX, 
2 1 and LXXXVII, 1 5 ; V. S T À R E : Roviäce, Pl. X, 3, 8. 
1 1 6
 Z . MARIC: op. cit. PI. XVI, 1 0 ; V. STÀRE: Vace, 
Pl. LXXXVI, 2; S. G A B R O V E C : Volcje njive, Pl.XVI, 3. 
117
 Beremend, stray find (unpublished); К. KRO-
MER: Brezje, 3 9 , Fig. 2 — 3 ; V. S T À R E : Malence, Pl. 
XIX, 2 . 
118
 S. G A L L U S — T . H O R V Á T H : op. cit. 149 folk; 
J. H A R M A T T A : AÉrt 7 3 - 7 5 (1946—1948) 79 -132; 
M. P Á R D U C Z : Szentes-Vekerzug I. Map of the spread 
of the so far known sites of the horse-bit type, p. 165, 
fig. 8; G . KOSSACK: Pferdegeschirr, 157. 
119
 M. P Á R D U C Z : Magyarország szkita kora (The 
Scythian Age of Hungary). Budapest 1965. Docto-
rate's dissertation; M. P Á R D U C Z : A A H 1 7 ( 1 9 6 5 ) 
1 4 9 — 1 7 1 ; I. F O L T I N Y : Arch. Austriaca 3 3 ( 1 9 6 3 ) 3 0  
foil., on thebasisof the presence of horse-bits and other 
«Scythian» objects in the Eastern Alpine Hallstatt 
sphere, he arrives at a similar conclusion; S . G A B R O V E C : 
Hallstattzeit, 34 foil., speaks about the period of 
«Scythian influences». 
120
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The cross-shaped bronze mountings decorating the collar of Grave 61 (Fig. 28, 61/2; 
Pl. XLVIII, 4) can be found also in Brezje and Magdalenska gora.123 The circular, eared bronze 
mountings (Fig. 26, 52/4; Pl. XLVI, 4; Fig. 28, 61/3; PI. XLVIII, 4) complete the equipment 
much more frequently than the previous type.124 These ornaments of horse trappings are charac-
teristic of the Eastern Alpine Hallstatt sphere. They can be found already from their На С period, 
but they attain their golden age in the 5th century125 (Fig. 15). 
Since the harnessed horses of Graves 52 and 61 were undisturbed, we attempted the recon-






AOSzentlirinc Magdalerôka gora |Sti£na 
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О trappings 
Fig. 15. Map showing the spread of the harnesses found in the Szentlőrinc cemetery 
to that to be seen on the reconstruction of M. Párducz.126 A novelty was, however, the arrangement 
of the circular mountings and the circular and cross-shaped mountings (Fig. 17). For the sake of 
the correct solution we availed ourselves of contemporary representations.127 On the representations 
of the Vace and Arnoald situlae, of the Moritzing cista, the Euphronios-bowl and an amphora 
consecrated to Polyxena, we find the strap corresponding to the breast-strap on the neck. If the 
horses were harnessed before a cart, then this collar served apparently not only as a decoration. 
The beam of the two-wheeled cart was obviously fastened just to this strap with the help of iron 
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rings, whether the cart was drawn by one horse (Vace), two horses (Arnoald situla), or four horses 
(Polyxena amphora).128 
For the drawing of these light two-wheeled carts that display of strength was also suf-
ficient, of which the horse was capable even in the case of this method of harnessing. On the other 
group of representations we can see that the animals were also mounted. In this case the main 
Fig. 17. Reconstruction of the harness found in Grave 61 
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function is assigned to the horse-bit, the other horse-trappings, if there are any, serve in the first 
place for decoration. 
Let us examine the chronology of these representations. The 5th century is the golden age 
of situla manufacturing art. At this time, very likely not only Italian but also Slovenian workshops 
were operating. The artistic works of Magdalenska gora, Vace, Brezje can he dated between 500 
and 400 B.C.129 The Arnoald situla can be dated with the help of the vases with red and black 
figures, and according to this it was earthed af ter 400 B.C. The Moritzing cista fragment was 
accompanied by middle LT grave ensemble, accordingly the time of its manufacture could be 
about the years 400 300 B.C. The Euphronios bowl can be dated to 500 B.C. and the Polyxena 
amphora to 350 — 300 B.C.130 We have established already earlier that the horse graves discovered 
in Brezje and Magdalenska gora originate from the 5th to 4th centuries. The same can be said 
also of Szentlorinc, since the horse burials are contemporary with the other graves of the cemetery. 
This shows that the time of use of the horse trappings discussed here and the period of 
the representation coincide. At this point the question arises, whether the appearance of the 
«Vekerzug-type» horse-hits and the Tarpan horses in the Southeastern Alpine Hallstatt sphere is 
really the result of a western expedition of the Scythians, or the reason and way of their getting 
here has to be sought elsewhere. 
In Szentes-Vekerzug, the eponymous site of the horse-bits, as we have seen, we have no 
reason to presume the presence of different kinds of ethnic groups on account of the different 
ways of burial rites. The custom of the burial of horses cannot be linked up exclusively with Scythian 
ethnic groups. Accepting the assumption of T. Sulimirski and J . Harmatta, we regard the Sigynnae 
as the inhabitants of the Szentes-Vekerzug sphere.131 The report on this we can read in Herodotus, 
whose description reflects the situation at the end of the 6th century.132 The Sigynnae are a people 
of Iranian origin, but do not belong to the Scythian ethnic group. They must have immigrated to 
the West from the region of the Caucasus together witli the similarly non-Scvthian Agathyrsi 
who were also of Iranian origin, and settled down in Transylvania.133 The description by Herodotus 
of the horses of the Sigynnae is very important. According to this they were very suitable for 
drawing carts. 
Among the eight horses buried in Szentlorinc so far five have been examined. Of these 
О О 
three were of western and two of eastern type. Both types can be found also in the Slovenian sites. 
The comparison of the two types of horses shows that their constitution, first of all the height of 
their withers, is different.134 The smaller western horses could not be charged witli the same tasks 
as the horses of eastern Tarpan origin, suitable also for the hauling of carts. This explains the 
circumstance tha t the inhabitants of the Southeastern Alpine Hallstatt culture and also the Vene-
tians were inclined to import eastern horses, which could be brought to them by Sigynnian traders. 
Perhaps we are not mistaken when we suppose that one of the routes leading to the West went 
across the southern part of Transdanubia, but the Drave and Save could also have an important 
role in the assurance of connection between the West and the East, the more so as the sites in 
question are always situated along rivers. 
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 In the case of Grave 52 on the drawing of the 
grave it can well be seen (Fig. 10) that the smaller 
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also found in the region of the neck, on the right side. 
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ping did not belong to the equipment. 
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According to the assumption of J . Harmatta, through the mediation of Sigynnian mer-
chants, from Histria — along the Danube — also Greek articles could be brought to Europe.135 
By this a new route for the transportation of Greek goods to the Carpathian Basin is drawn up.135 
The scope of this paper is not to deal with the question of Greek importation, but completing the 
above data, we have to remark that the Greek commerce carried on with the mediation of Glasinac 
cannot be disregarded either. In the 5th and 4th centuries Glasinac stood in constant connection 
not only with the Hellenic world, but also with the Southeastern Alpine Hallstatt sphere, as this 
is also shown by the presence in Glasinac of the alien, cross-bow fibulae of the Certosa type. 
Finally the data of Alkman and Euripides on the «Venetian» horses appearing in Greece 
show that trade relations existed between the Venetians and Greece already in a very early period 
which were apparently mutual, and thus not only the eastern horses could get through the Vene-
tians to Sparta, but also the Greek goods could be brought to the Carpathian Basin.137 
Taking into consideration that the horses imported from the East together with horse-
bits were harnessed to carts with western type horse trappings and in a characteristic way, as well 
as the fact that in the territory east of the Danube we meet with a material culture, which is 
dsfinitely different from the Southeastern Alpine Hallstatt sphere (only the forms of the most 
general Iron Age pottery, jewellery and implements of use agree), it seems, that we cannot speak 
about a largsr-cale expansion towards the West either of the Scythians or the Sigynnae. 
The «Seythian influence» — first of all marked by the appearance of the horse-bits and 
certain types of weapons — is rendered plausible by t rade reviving as from the 6th and 5th cen-
turies. The appearance of the so-called «Illyrian» types (two-handled mug, battle knives, etc.) 
in the Southeastern Alpine Hallstatt sphere, in the Great Hungarian Plain, or in Transylvania 
does not mean expansion of a people. 
Developing metal working craft and potter's workshops were in need of markets, and this 
makes an end to all kinds of cultural isolation. The movement into several directions is shown by 
the penetration of foreign elements into the well definable archaeological material of the territory 
VI 
Exact dating causes a considerable difficulty in the Eastern Alpine and Northwestern 
Balkan Hall ta t t culture as well as in Southwestern Transdanubia. The presence of Greek pottery 
and bronze vessels renders possible the exact definition of the contemporaneous Italian or Western 
European cemeteries not only according to centuries, but almost according to decades, while in 
the above area dating is possible only by an indirect way. 
In the western Hallstatt sphere the La Tène «Fürstengräber» are dated by Attican red-
figured cups, viz. Somme-Bionne to 430 to 420, and the recently excavated, very important site, 
Dürrnberg bei Hallein, to the last quarter of the 5th century.138 Here a cross-bow fibula of the 
Certosa type ending in animal head came to light together with a bird's head fibula and a bracelet 
ending in the representation of a hare.139 
The period of the LT A «Fürstengräber» is closed down in the middle of the 4th century B.C. 
From the LT В period only the Waldalgesheim grave can be assigned to these which is dated by 
a Campanian bronze bucket. Numerous finds show tha t the Waldalgesheim style was fully devel-
135
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oped already in the last quarter of the 4th century. On the basis of this fact the end of the 
LT В period is dated to the second half of the 3rd century B.C.140 
In Szentlőrinc, just like in the other related cemeteries, the age of the cemetery can be 
determined by the help of the knobbed and animal-headed cross-how fibula of the Certosa type. 
The appearance of the Certosa fibula is dated to 500 B.C. on the basis of Certosa Grave 100, the 
age of which can be defined by the help of a Greek lekythos.141 
The development of the cross-bow fibula is preceded by several typological phases, 
accordingly in the Hungarian sites it could not spread earlier than the middle of the 5th century.142 
The appearance of the animal head variant cannot be much later, because it was in use simulta-
neously with the cross-bow fibula. 
Time Reinecke Kossack Hoernes Schmid Pittioni 
Müller-
Karpe Kromer 






































\ H a B3 

















































Ha C 2 




































































/ / / / / 
На IV. 
Щ 
ü t IV 










/ Ü Ü 
/На DÓ 
У / / А 
Y / / / * ' , 
Boldu-Dolfin 
/ / 5 2 - 53 
Щ 






















Lt III. LtO 
С 
Fig. 18. Comparative chronological table 
Since the cross-bow fibula shows a further development in the cemetery discusscd here, 
its derivatives with three rows of springs and navicello bow, as well as the definitely early La Tène 
birds' head fibula can al«o be found. The presence of the latter marks the last third of the 4th 
century and it can be dated to the period between 440 and 340 B.C. 
In these areas one used to speak about retarded Hallstatt culture, on account of the 
fact that up to the appearance of the Celts known from historical sources (and in certain places 
even thereafter143) Hallstatt population can be found here.144 The statement valid for the Slovenian 
territory applies also to Southern Transdanubia, viz. the phase Ha D3 is followed by LT С. 
1 4 0
 W . D E H N — О . H . F R E Y : op. c.it. 2 0 5 . 
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 M. G A R A S A N I N : Chronolotpsehe und ethnische 
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Concrr. T. 190; R . DRECHSLER-RIZA' ' : op. cit. 1 1 1 . 
1 4 2
 G . MERHART: p. cit. 1 0 7 ; W . M O D R I J A N : op. rit. 
4 1 ; K . KROMER: Hallstatt T. 28: Z . MARIÓ: op. cit. P I . 
X I I I , 2 5 , 2 6 , 2 S ; A . B E N A C - B . COVIÚ: op. cit. 1 1 1 . 
1 4 3
 G . M E R H A R T : op. cit. 1 0 7 — 1 0 8 ; H . M Ü L L E R -
K A R P E : op. cit. 6 2 4 . Welzelach, cross-bow t.vpe navi-
celb-fibula, with iron knife, and bronze ring, dated 
to the 2nd centurv B. C. 
4 4 4
 S . G A B R O V E C : Halitatska kultura, 3 0 , 3 3 , 3 9 =  
Hallstattzeit, Tabellen 1, 2, 3 (Chronological table). 
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The age of the Szentlorinc cemetery agrees with that of the Ha D3 period of the Eastern 
Alpine Hallstatt culture (K. Kromer), and the Slovenian Ha D3 phase (S. Gabrovec). This means 
in Donja Dolina the period l ie —Ilia (Z. Marie), in Glarinac it means the period Va—Vb (Benac-
Covic), and corresponds to Reinecke's period LT A—LT В (Fig. 18, comparative chronological 
table). 
VII 
In the period preceding the Celtic occupation a population to be assigned to the sphere 
of the Southeastern Alpine Hallstatt culture lived in the southwestern part of Tramdanubia. 
The question arises, who could be the carriers of this culture, and whether the assumption still 
holds its ground, according to which the Iron Age inhabitants of Tran-danubia were Iliyrians. 
Looking for the solution of this problem we must first clarify, where did Iliyrians live 
without any doubt and where was the northwestern border of the territory inhabited by them. 
During the last few years the Yugoslav archaeologists succeeded in assuming an aproximatcly 
uniform standpoint in this question. After a comparison of the oldest historical sources and the 
finds the final conclusion could be drawn that the tribes ranged by Hekataios and then by Hero-
dotos among the Iliyrians lived between the rivers Drimm and Vojusa, in the southern part of 
the Balkans, and the territory of Illyris covered the Glasinae group.145 
Later on we can well observe the broadening of the Illyrian concept. The later a particular 
source is, the larger territory it attributes to the Iliyrians. Finally, at the time of the Romans, 
the inhabitants of Illyricum, regardless of the antecedents and without any particular discrimina-
tion, were called Iliyrians.146 
We can accept the identification of the Glarinac group with the Iliyrians, we have seen, 
however, tha t the Hall- tat t sphere described above is entirely separated from this with regard 
to burial rites, archaeological finds, religious traditions. Thus its inhabitants can hardly be regarded 
as Iliyrians. 
On the bads of the existence of inhumation and the family and clan burial mounds, 
S. Gabrovec attempts to range the Lower-Krain group with the Iliyrians. He cannot, however, 
define which Illyrian tribe lived in this area.147 
At the examination of the burial rites we pointed out that the passing over to the inhuma-
tion alone does not prove the appearance of a new ethnic group, because it comes about aPo in 
such places, where there cannot be any doubt about the several centuries long continuity of the 
population. I t is just Gabrovec, who points to the complicated character of the problem in con-
nection with the Santa Lucia group, which in respect of burial rites is closely connected with the 
Venetians, but its material culture is influenced aPo by the Japods and the Lower-Krain group.148 
We are closely concerned also in the ethnic definition of the inhabitants of Donja Dolina. 
According to Z. Marie Pannonians lived here.149 He refers to the data of Strabon and Appianos 
who remark that Pannonians lived among the Boii and Scordisci, or that the Japods and the Pan-
nonians were neighbours.150 
Undoubtedly the inhabitants of Donja Dolina are descendants of the urnfields-culture 
(whom he calls, therefore, pre-Pannonians, and also because he holds Pannónia the cradle of the 
urnfields-culture), but the inhabitants of several other sites of the Eastern Alpine sphere are al=o 
of the same culture. Thus the denomination Pannonian ought to be extended to a considerably 
145
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large area, and this would lead back to the so far unsolved problem of the ethnic definition of 
the urnfields-culture. 
Thus we have seen that for the time being it could not be ascertained definitely either in 
Slovenia or in Donja Dolina to which ethnic group the population living there belonged. On account 
of our objections made earlier, we are also not in a position to take sides in one or the other sense 
in connection with the Szentlőrinc cemetery, or the late Iron Age culture of Southern Transdanubia. 
We think, however, that the assumption can be referred not only to the Santa Lucia group but 
to the whole Southeastern Alpine Hallstatt circle, according to which in this territory there lived 
such a population which was related to the Venetians and the Illvrians. 
It is worth of consideration that the territory to be characterized with the products of 
situla art and the sphere defined by the cross-bow animal-head fibulae of the Certosa type and 
the identical ensembles of finds accompanying them exactly cover each other. A final reply to 
several connected questions can be given only by future investigations.* 
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Fig. 29. Grave goods of Graves 62 — 68 (Scale 1 : 2) 
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Fig. 28. Grave goods of Graves 58 — 61 (Scale 1 : 2) 
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Fig. 21. Grave goods of Graves 1 5 - 1 9 (Scale 1 : 2) 
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Fig. 22. Grave goods of Graves 2 0 - 2 6 (Scale 1 : 2) 
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Fig. 29. Grave goods of Graves 62 — 68 (Scale 1 : 2) 
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Fig. 28. Grave goods of Graves 58 — 61 (Scale 1 : 2) 
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Fig. 25. Grave goods of Graves 38 — 43 (Scale 1 : 2) 
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Fig. 26. Grave goods of Graves 44 — 62 (Scale 1 : 2) 
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Fig. 27. Grave goods of Graves 53 — 57 (Scale 1 : 2) 
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Fig. 28. Grave goods of Graves 58 — 61 (Scale 1 : 2) 
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Fig. 29. Grave goods of Graves 62 — 68 (Scale 1 : 2) 
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Fig. 30. Stray finds from the territory of the cemetery (Scale I : 2) 
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THE IVOLGA GORODISHCHE 
( A - M O N U M E N T O F T H E H I U N G - N U C U L T U R E I N T H E T R A N S - B A I K A L R E G I O N ) 
1. The Ivolga gorodishche (earthwork, fortified settlement) became known to science 
in the twenties of our century, after G. P. Sosnovskiy had discovered there three dwellings in 
1928 and published the results of his excavations.1 
In 1949 and 1950 a group specially organized for the investigation of the gorodishche under 
the direction of V. P. Shilov started systematic archaeological research on this site. From 1955 
the group has been headed by the author of the present paper. All works connected with the goro-
dishche were conducted by the Buryat Complex Scientific Research Institute of the Siberian 
Section of the Soviet Academy of Sciences. As a result of eight seasons of excavation a voluminous 
archaeological material was accumulated, and the present paper is dedicated to its illumination. 
The Ivolga gorodishche is situated at a distance of 16 km from the town Ulan-Ude (Buryat 
Autonomous Soviet Socialist Republic) on the left terrace above the flooded area of the old bed 
of the Selenga river. The region in the area of the gorodishche is a narrow valley extending from 
the north to the south, with a width of 5 to 7 km, in the west closed down by a chain of elevations, 
and in the east bordered by a low flooded area with a width of 1.5 to 2 km, passing over the present 
bed of the Selenga river. North of the gorodishche, 0.4 km from it, in the bottom of the valley 
from the we3t to the east flows the Ivolga river, left tributary of the Selenga. Along the bank of 
the Ivolga also a cemetery synchronous with the gorodishche is situated. 
The surface of the valley is almost p l a i n , with small elevations and depressions which in 
the spring and in the rainy season are filled with water. The region is excellently suitable for bread-
grain production and the grazing of cattle. 
The ground-plan of the gorodishche has an irregular oblong form stretched from the north 
to the south along the old bed of the Selenga river (Fig. 1). I ts dimensions are: from the north 
to the south 348 m, and from the west to the east 194 to 216 m. The eastern side of the gorodishche 
is bordered by the steep bank of the inundation area, which gradually mouldering and scattering, 
spoils the cultivated layer in this part of the gorodishche. Its surface is an almost plain space, 
somewhat elevated to the west and the north. There are elevations scattered on it (over 80), with 
a height of up to 10 15 cm, on which sometimes rows of vertically set slabs of stone were traced. 
In the southern part of the gorodishche, near its centre, there were two mound-like elevations 
of quadrangular form (their dimensions were: 33 m by 33 m at the base and 1.65 m high, and 
25 m by 25 m at the base and 90 cm high, the distance between the mounds was 22.5 m). 
The surface of the gorodishche was slightly grown over with grass. I t was ploughed up 
several times, the ploughing was especially intensive in the northern part of the settlement, where 
in the ploughed soil slabs of stone, pieces of coal, bones, fragments of ceramics, and other objects 
(arrowheads, ornaments) were found. Excavation material was found in the whole area of the 
gorodishche. 
1
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The settlement is situated on an even steppe region, and it had natural protection only 
on its eastern side, where a steep slope goes down to the bed of an old branch which previously 
had been filled by the water of the Selenga river. On the other three sides at present indistinct 
lines of four ramparts and three moats are visible (in the transversal direction with a breadth of 
35 to 38 m). 
The ramparts were preserved best on the southern side, their edges are shelvingly linked 
with the hardly discernible depressions of the moats, and the outer rampart withouth a sharp 
inclination, continuously goes over to the level of the surface of a steppe p l a t e a u . The distance 
between the tops of the different ramparts is 7 to 8 m. The lowest rampart is the innermost one 
which rises only to 20 cm above the surface of the inner moat. The outer (fourth) rampart is the 
highest, it is by 50 cm higher, than the surface of the outer moat. The outer side of the ramparts 
is steeper than their inner side. 
For a study of these monuments through their southern line two trenches were dug 
(Fig. 1) which revealed the presence of a whole system of artificial defensive lines, surrounding 
the gorodishche, and the technics of their construction. 
From the first inner line of the fortifications three holes of posts with remainders of wood 
were preserved, which are situated in one line, parallel with the direction of the southern ramparts 
(Fig. 1). Beside this the three moats were dug out, the contents of which were used for the banking 
up of the ramparts, the ridges of the ramparts and partly their slopes were strengthened with stones. 
The cleaned moats (the earth by which they had been filled, consisted of dark sandy loam, mixed 
with a layer of virgin soil, of burnt layers and stones) had a depth 1.80 m (the inner), 1.25 m 
(the middle), and 1.33 m (the outer). 
The data received render possible to reconstruct the defensive structures, surrounding the 
gorodishche from three sides. The first inner defensive line was obviously a wooden stockade, 
and outside it four ramparts with three moats between them. 
If we presume that in the course of the over two-thousand years which have elapsed since 
the time of the destruction of the gorodishche, a layer of earth with a thickness of only 50 cm 
has mouldered down from the tops of the ramparts, then in this case the following difference in 
the heights will be received. The depth of the moats in the middle and at the outer side will increase 
to 2 m, and at the inner side to 2.5 m. The burnt intermediate layers in the earth filling the moats 
are obviously the remainders of a burnt wooden fencing, which had stood on the tops of the 
ramparts. 
Obviously, this obstacle was insurmountable for cavalry, horses could not jump over it. 
Consequently the horsemen were compelled to dismount and attack the fortifications on foot. 
Thus the data received enable us to presume that the gorodishche was transformed into a forti-
fication, the capture of which was very difficult. 
2. In-ide the gorodishche was densely built up with structures for living and economic 
purposes. Fundamentally the excavations were made in the southern part of the gorodishche 
where the excavated area represented 6.500 square m (Fig. 1). Here 49 dwelling places (beside 
the three discovered by G. P. Sosnovskiy in 1928) and 519 holes were investigated, the majority 
of which were left behind f om the various economic structures (Fig. 2). 
In the gorodishche simultaneously three types of dwelling places existed, viz. houses 
sank into the vi'gin soil, houses half sank into the virgin soil, and houses built on the surface of 
the virgin soil. The majority of the dwelling places studied belonged to the type of houses sank 
into the virgin soil (Fig. 3). A characteristic feature of these is the base of oblong form, sank into 
the virgin soil, the sides of which are orientated towards the cardinal points and are coated 
with a layer of clay. The holes have the following dimensions: those of the smaller houses 2.80 m 
by 3.20 m, and those of the largest ones 6.85 m by 6.65 m, with a depth of 0.55 m to 1.10 m. 
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Fig. 3. 1 : dwelling 49, 2 : dwelling 4G (after cleaning) 
In the north-eastern corner was the fireplace, constructed of slabs of stone with their mouth 
directed towards the south-western corner of the dwelling place. On both sides of the fireplaces 
remains of virgin soil were left. From the fireplace along the northern and western walls smoke 
pipes were conducted, which at the same time served also as heating tubes. These were constructed, 
just like the fireplace, of slabs of quartz porphyry. The slabs of irregular form, fitted to each other 
rather roughly, stood on their edges, and the gaps between them were filled up with small stones. 
In certain cases the virgin soil wall of the base of the dwelling place served as one of the walls 
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of the smoke pipe. Such pipes were closed above with small stones. In the southern wall, near to 
the southeastern corner, was the entrance to the dwelling place with a breadth of 60 cm to 1.30 m, 
and the length of its passage leading down was up to 1.80 m. 
In the floor of the dwelling places along the walls, in the middle, and on both sides of 
the entrance holes of posts were discovered (their ground-plan was usually circular, and seldom 
longish). At the eastern wall, between the fireplace and the entrance somtimes holes of small 
posts were traced in the floor. I t is not impossible, tha t here was the pen for the small livestock, 
for the young animals or the poultry, which spent the winter together with the proprietors. Near 
the fireplace in the floor there were dents for the earthen vessels to be put in them. In the floor 
also cellars were dug. 
In two cases (in dwelling places 27 and 41) the floor was cut through by grave pits, in 
which burials of infants in earthen vessels were found. These graves, just like all holes inside the 
dwelling places, were sunk into the subsoil. 
In the dwelling places destroyed by fire (and these are in majority), on the floor remains 
of the burnt and fallen in roofs were preserved. We could state that the roof consisted of several 
layers. The lowest layer consisted of rafters with a diameter of up to 20 cm, and these were linked 
together by transversal beams. The rafters and beams formed the ceiling of the dwelling place, 
covered with a layer of clay plaster (fragments of rafters and beams with clay plaster were found 
on the floor), upon this a layer of thin sticks or twigs, and above these bark of birch, straw, and 
probably ashes were laid, and all this was covered with sods. 
Thus from the pit-dwellings only their base sunk in the subsoil was preserved, while from 
all other parts of these dwelling places — the walls, the roofs, the supports on which they rested 
we have only single fragments which render difficult the reconstruction of the Ivolga pit-dwellings. 
Determining for them are two factors, viz. : the base sunk into the subsoil, and the roof covered 
with sods. In fact, turning to the ethnographic parallels in the regions of Eastern Siberia, we find 
that the most widely spread dwelling place there was the pit-dwelling of different types. Thus the 
Nivkhi excavated for the pit-dwellings a hole of a depth of 1.25 m, above which they placed a 
frame made of thin beams and from the outside they covered it with earth.2 The pit-dwelling of 
the Nanai was also very near to this type.3 
The most natural form of covering of the pit-dwelling is the span roof, and apparently 
this form was used also in the case of our pit-dwellings. The entrance to the pit-dwelling was 
observed in the southern wall, consequently the ridge of the roof could be only placed in N—S 
direction. Furthermore we have to presume the presence of walls on the northern and southern 
side of the pit, and this assumption is supported by the remains of the southern wall, discovered 
in dwellings 7, 26, 38, 42 and 49, as well as by the ruins of such walls, found in the earth filling 
up almost all dwellings. Such walls were constructed of clay and small wooden posts, which served 
as a frame, supporting the raw mass of the wall. On the ridge of the roof rafters were laid, and on 
these covering layers, the remains of which were traced on the floor of the dwellings. 
For the reconstruction of these pit-dwellings the question is not without interest, where 
lay the endings of the rafters. One of them was laid on the ridge of the roof, and the other on the 
edge of the pit. Passing along the northern and western walls the smoke pipes served at the same 
time also as heating tubes, near which the berths were set up. A roof lying immediately on the 
edge of the pit would have limited the heat capacity supplying of the smoke pipes and would have 
disturbed their repair, while the discovery of significant quantities of burnt bones of domestic 
animals shows tha t they were repaired and rebuilt several times. We can, therefore, presume 
2
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 Loc. cit. p. 797, Fig. 1. 
Сибири. Moscow—Leningrad 1956. 868. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum ILungaricae 20, 1068 
t h e i v o l g a g o l t o d i s h c h e 2 1 3 
that the rafters of the western slope of the roof rested not on the edge of the pit, but at a certain 
distance from it, and thus along the western edge over the smoke pipe ledge was formed. Very 
likely the rafters of the eastern slope of the roof rested on the edge of the pit, and here this cir-
cumstance was not disturbed by anything. 
Thus we think that the dwelling was covered with a span roof which rested a ridge, sup-
porting beams on the southern and northern sides, and on the layer of soil around the excavated 
base of the dwelling, and we have to presume the presence of ledge at the western and northern 
borders of the pit. I t is not excluded that at the excavation of the pit the earth dug out from it 
was partly placed on the western and northern side, increasing thus the depth of the pit. Such an 
assumption is entirely obvious, if we take into consideration the comparatively limited depth 
(from 55 cm to 1.10 m) of the pits of the Ivolga dwellings. 
The long entrance has also ethnographic parallels. Such corridor-like entrances were in 
the pit-dwellings of the Nivklri.4 
Thus, for the majority of the Ivolga dwellings the reconstruction as pit-dwelling with 
span roofs is convincing. On Fig. 5 the reconstruction of dwelling 42 (Fig. 4) is given which repre-
sents a dwelling of the type described. 
We have to remark also another circumstance, viz.: in the filling ground and on the floor 
of certain dwellings small pieces of mica were found. I t is not excluded that with this mica the 
openings in the walls serving for the illumination of the premises were closed. 
Together with such pit-dwellings coexisted a somewhat different type of pit-dwellings 
half sunk in the ground. Especially interesting material for the reconstruction of the dwellings 
of this type is rendered by dwelling 28 which regarding the main characteristics — the base 
slightly sunk in the subsoil, orientated towards the cardinal points, the presence of a fireplace 
built of slabs of quartz porphyry, in the north-eastern corner, and the smoke pipe along the northern 
and western walls — does not differ from those constructive characters which were observed in 
the pit-dwellings. 
A new element in the construction of this hut was represented by the post holes found 
around it in an arrangement that the line of the post holes went around at a distance of up to 1 m 
from the line of the edge of the pit. Some of these post holes had slabs of stone underneath. Inside 
dwelling 28 along the edges of the pit there are also post holes, but they are smaller than those 
discovered outside the borders of the pit, and have no lining of stone slabs underneath. 
The presence of post holes outside the borders of the pit renders a ba°is to suppose that 
the roof of dwelling 28 (whose structure is analogous to the roofs of the pit-dwellings) rested on 
wooden supports, surrounding it from all sides and included in the raw clay wall«. Since the line 
of the post holes passed along at a distance of 1 m from the line of the pit, thus in the dwelling 
a ledge (a platform) was formed, which could be used as a serviceable space for household equip-
ment. Obviously, the beams inside the pit did not bear great weight (the post holes are smaller 
and are not lined with stone slabs underneath), they could be only supplementary*and not the 
main supports of the roof. Presumably, they served for the bans of internal partition walls, 
dividing the dwelling into parts. Thus it can be stated that the Ivolga dwellings were pit-dwellings 
and huts half sunk in the ground, with span roofs. 
3. For the reconstruction of the Ivolga dwellings the question about the place of the 
smoke pipe is of interest. The smoke pipe ended at the south-western corner of the dwelling, no 
kind of outlet for the smoke has been traced. In the big dwelling No. 9 in the south-western corner, 
where the smoke pipe ended, a vertical opening-pipe with oval cross section 35 cm in diameter 
was discovered, whose walls were plastered up with clay. Starting out from this circumstance, 
4
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Fig. 4. Plan and profiles of dwelling 42 
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we can presume that the outlet for the smoke was conducted in the thickness of the wall and 
through the roof. In the dwellings of the Nanai the smoke pipe was not built into the thickness 
of the wall, but was conducted outside in the form of a narrow conduit, in the end of which a ver-
tical smoke pipe was built.5 
On the floor and in the earth filling up the dwelling, remains of economic and every day 
life objects, pottery, implements made of iron, bronze, and bone, as well as ornaments were found. 
The majority of the finds discovered in the dwellings were in fragmentary state, we only found 
in dwelling 36 on the floor 11 whole vessels (Fig. 10). 
bLoc. cit. p. 797, Fig. 2. 
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Beside this mass of pit-dwellings and huts half sunk in the ground, two dwellings built 
on the surface of the soil were also found, viz. dwellings 9 and 46 A, but they are unlike except 
that both are built on the surface. 
Dwelling 46 A has neither fireplace nor heating and smoke pipe. Very likely it had no 
independent function, but it represents a supplementary summer building to dwelling 46. Obviously, 
in the given case we have a so far single example of a large dwelling with two parts, a winter 
and a summer part. 
As regards its constructive characteristics surface-dwelling is similar to the pit-dwellings 
and the huts half sunk in the ground. I t had raw clay walls and along the northern and western 
walls, a smoke pipe as heating conduit which started out from the fireplace, standing in the north-
eastern corner of the dwelling. All this connects it with the bulk of dwellings from which it differed, 
however, in that feature that it was not excavated in the virgin soil, but stood on a small elevation. 
Its surface character is supported also by the remains of raw clay walls on all the four sides. 
On the basis of the central position and the dimensions of this dwelling (13 m by 11.5 m) we can 
ascribe to it a dominant role among all the other dwellings. Presumably, it belonged to the leader 
of the settlement. 
As we have already remarked, the ground-plan of the dwellings is very uniform, but some 
dwellings have certain peculiarities. We mention first of all the twin dwellings Nos. 14 and 28, 
both of which have two fireplaces, two heating conduits, separated inside by a low wall or stove-
couch. 
Although dwellings 17 and 18, 21 and 22, 38 and 42 differ from dwellings 14 and 28 in 
the absence of the partition wall or stove-couch, but are in such small distance from each other 
(65 to 80 cm) that the presence of a common wall between them is quite obvious. In such houses 
very likely two families lived, linked with each other by ties of relationship. 
The twin dwellings 14 and 28 differed from the rest of the dwellings not only in their more 
complicated construction, but also in the larger assortment and richness of the finds. 
The dimensions of the majority of the dwellings were 5 m by 4 m, and 5.5 m by 4.5 m 
(the figures are made round). They were also characterized by approximately the same quantity 
and quality of finds discovered in them. 
Peculiar are three dwellings, viz. Nos. 10, 14 and 44. Their very small dimensions (2.80 m 
by 3.20 m), the one-sidedness and scantiness of their finds point to the possibility that they had 
a subordinate function. Dwellings 10 and 14 belong to the complex of the big dwelling No. 9, 
and occupy in it a subordinate position. Presumably they were the dwellings of servants of the 
chief, living in dwelling 9. 
Dwelling 44 situated in the southern border of the settlement, immediately at the first 
defensive line, could serve as a watch-house. 
As it is shown by the ruins of burnt wooden structures with burnt clay coating, remainders 
of burnt objects, slaggy earthenware, discovered both on the floor of the dwellings and in the 
earth filling them up, a great part of the investigated dwellings was destroyed by fire. But part 
of the dwellings (Nos. 26, 30, 31, 37) were destroyed by the inhabitants still during the life of the 
settlement and there are no traces of fire in them. They are poorly preserved and since all building 
materials were taken out of them, there are only single finds in them, exclusively in fragments, 
and, as a rule, only in the earth filling up the dwellings. 
We have to mention cases when the dwellings (Nos. 26, 27) cut through earlier economic 
pits and also earlier dwellings (dwelling 32 cut through dwelling 33). 
This short survey of the general characteristics of the discovered dwellings only shows 
the circumstances, tha t were common for all dwelling complexes, but each of them had seme 
individual features both in the construction and in the finds. The construction of the investigated 
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dwellings is in general clear, although many questions have still to be solved in the course of further 
excavations. 
A full analogy of the Ivolga dwellings is rendered by the dwellings of the Hiung-nu settle-
ment excavated by G. F. Debets in the Transbaikal region at the village Düren along the river 
Chikoe.8 Are the similar construction methods the invention of the Ivolga people or were they 
borrowed ? 
From the population preceding them in the given territory only graves made of huge stone 
slabs have been preserved, their settlements are unknown so far, and there is no basis to speak 
about the borrowing of the construction technics from them. 
The heating of dwellings with the help of heating tubes or smoke pipes appeared in the 
given territory together with the population which left behind the settlements at Düren and 
Ivolginskoe. 
In the territory of Siberia heating tubes are known to a series of peoples of the Amur 
region, e.g. to the Tungus, the Nivkhi, etc. With the Nivkhi beside the tube also wooden berths 
were set up. We have a basis to think tha t such heating tubes existed with the peoples of the 
Amur region from ancient times. 
The fireplaces of the Ivolga dwellings are similar to the Han kitchen fireplaces, models 
of which have been preserved in a large quantity.7 I t can be seen on them that the pots were placed 
in specially made openings above and not into the fireplaces. I t is quite clear that the preparation 
of food in the Ivolga fireplaces could only be done in their front parts, and the height of this part 
was seldom over 30 cm. The smallest kitchen vessels, covered with soot and scale, have a height 
of 20 to 25 cm, their base is not broad and they are not very firm. I t was impossible to prepare 
food in them by putting them inside the fireplace. Obviously they were placed above, in specially 
prepared holes, like in the Han fireplaces, although we must, of course, bear in mind that not 
a single undamaged fireplace was found at Ivolga. 
Thus it can be stated that several constructive characteristics of the Ivolga dwellings 
were borrowed from the peoples of the Far East, but the type of the pit-dwelling with raw clay 
walls, its covering with twings, straw, ashes, and sods is obviously of local origin. 
In this connection the materials of the settlements from the Hiung-nu time in the territory 
of Mongolia are of great interest.8 Unfortunately photographs and drawings of the discovered 
objects are missing even from the latest publications.9 In the Hiung-nu settlements of Mongolia 
a large quantity of tiles is reported in which they differ considerably from the Ivolga gorodishche, 
where during the 8 seasons of excavation not a single fragment of tile was found. The finds of 
tiles in Mongolia point to some other type of dwellings, different from those of the Ivolga goro-
dishche. 
Before the publication of drawings on the discovered structures by the Mongolian scientists, 
it will be difficult to draw any parallel between the Ivolga gorodishche and the Hiung-nu settle-
ments in the territory of Mongolia. 
Summing up the facts mentioned above, we can say that the Ivolga dwellings arose on 
local basis, but with the application of a series of constructive characteristics which were borrowed 
from the peoples of the Par East. Possibly their appearance differs from those dwellings which 
were built considerably more to the south from here, in the primordial Hiung-nu territory, but it 
has to be taken into consideration tha t the Ivolga gorodishche was separated from the centres of 
the Hiung-nu Empire which is the reason of its more peculiar local appearance. 
6
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4. Beside the dwellings a large number (519) of remains of different structures with 
economic purposes was investigated. The discovery of economic structures considerably completes 
the material relating to the dwellings, it helps to reveal considerably more completely the life 
and the way of living of the population of the gorodishche, all the more, as economic buildings 
are discovered for the first t ime in the settlements of these times. Their character renders great 
difficulties, first of all on account of the fact that in their situation and orientation no definite 
regularity can be observed, moreover, because they existed in different periods (an evidence for 
this is the cutting through of the pits by each other in several occasions). 
From among all these structures only the pits excavated into the sub-soil have been 
preserved, which are filled up with humified soil. In many of them traces of fire can be observed 
in the form of burnt wood, ashes. Objects of everyday life and economic character are also found. 
More than half of the discovered pits are of small dimensions (45 cm by 46 cm, and 50 cm 
by 70 cm, with a depth of 37 to 70 cm), and, apparently, if they were used as ccllars, it was suf-
ficient to cover them above with a simple roofing. 
It must also be taken into consideration that the inhabitants of the gorodishche used 
clay in large quantities for the construction of houses as well as for the continuous renovation 
of the clay walls and floors of the dwellings, and, definitely, part of these pits could arise as a result 
of the excavation of clay for economic purposes after which the pits thus received were filled up 
with ashes, coal and other remains. Thus the excavated area was levelled off and the inhabitants 
got rid of the rubbish useless for them. Such pits cannot be regarded as remains of economic 
buildings. 
As remains of economic structures can be regarded only the pits of large dimensions 
with more or less regular outlines, which had to be covered not with a simple roofing, but with 
a regular roof. The varied forms of these pits indicates not only the different forms of these build-
ings, but also their different purposes. 
A great par t of these pits have an oblong form with rounded off corners (the largest dimen-
sions are 2 m by 2.5 m, with a depth of 1.2 m; cf. pits 124, 125, 142, 120, etc.), or a circular form 
(their largest dimensions are 2.80 m by 2.50 m, with a depth of 1.50 m: cf. pits 2, 20, 10, 70, 279, etc.). 
The walls of these pits are as a rule vertical, their bottom is even, beaten. Fragments of biich 
bark are frequently found on the bottom and it was possibly used for the lining of the bottcm cf 
these buildings. In pit No. 20 at the northern and southern walls small holes were discovered, 
apparently left behind by the posts, on which the roof rested. In our opinion these pits represent 
remains of cellars. 
The group of pits 81, 82 and 83 is of peculiar interest. Attention is drawn to them by 
their fixed orientation, the uniformity of their oblong form with rounded off corners, and their 
large dimensions (5 m by 2 m; 4.5 m by 1.5 m; 5.60 m by 2.7 m). Their walls are sloping and 
they join the bottom under rounded off angles. In the bottom of pit 83 four small holes of posts 
can be observed, consequently they were covered above. Surely these pits were roomy storage 
places for the supplies. 
It must also be noted t ha t in the first group of pits, which we described, as remains of 
cellars, and in the second group of pits (Nos. 81, 82 and 83) different kinds of supplies were stored, 
since in the opposite case it would not have been necessary to excavate pits of different forms. 
They could store food products, grains, meat, fish, and fodder for the cattle. Although the cattle 
stock was held on pastures, we have to presume the storage of some minor quantity of fodder for 
the young animals. 
We have to range pits 51, 58 and 84 into a separate group (largest dimensions 6 m by 
1 m), their characteristics are the lengthened form, the exact orientation (N—S or W - F ), 
well shaped bottom and walls, joining each other roundly. The walls and the bottom of pit 53 
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were coated with clay plaster. Very likely the trough-like shape of these pits was the result of 
some economic purposes. 
The big, ditch-like pits Nos. 76, 182, 16, 163, 205, 256, 175 and the ditch investigated 
in 1956 (east of dwelling 8) are especially interesting (Fig. 1). They are characterized by the ditch-
like form and the exactly fixed orientation. One group of these pits is parallel with the western 
border of the gorodishche while the second group is parallel with the southern line of the defensive 
structures. The smallest of these pits has a length of 11 m (at a breadth of 1.05 to 1.25 m, and 
a depth of 70 to 80 cm), and the biggest one is 28 m long, with the same breadth. We note that 
in this group of ditch-like pits, the most regular was pit 175, on the walls of which even traces 
of clay plaster coating were observed while the other ditches had uneven walls and bottom. Thus 
the depth of the northern part of pit 182 is 1.30 cm, and the southern par t is 80 cm deep. Espe-
cially uneven were the walls and the bottom of pit 205. The filling up of the ditch-like pits does 
not differ from the filling up of the other pits, it is humified sandy loam, containing pieces of coal, 
sometimes fragments of burnt rafters, pellets of red clay, ashes, sandy loam mixed with ashes, 
with remains of culture, viz. fragments of bones of animals, fish, pottery, implements made of 
bone, iron, bronze, stone and ornaments. 
The main characteristic of the ditch-like pits is the regularity of their arrangement and 
direction, as a result of which the open area is divided by them into oblongs. For the t ime being 
we can see only one preserved oblong (Fig. 1). I t is formed by pit 76 from the east, by pits 175 
and 256 from the north, by pits 256 В and 205 from the west, and by pit 149 from the south 
(it goes along the western border of the excavations, and, very likely, continues farther off to 
the west). The area of this oblong is more than 1000 squ. m (exactly 1089 squ. m). Inside it a 
series of buildings is situated, viz. seven dwellings (four of them — Nos. 36, 41, 38, 42 — were 
destroyed by fire, three — 37, 39, 40 — were destroyed during the existence of the settlement), 
as well as a well and a large number of pits of different forms and dimensions. 
North, east, and west of this oblong further three oblongs are seen, of which the northern 
one is considerably larger (Fig. 1). 
The regularity discovered in the situation of the long ditch-like pits is an occurrence of 
great interest, but at the same time very difficult to explain. Was the area divided this way to 
certain economic plots, or was this division caused by the relationship of the persons living in 
the certain areas ? I t is so far difficult to give a satisfactory reply on these questions, first of all 
on account of the fact that the whole settlement has not yet been investigated, and it is not known, 
whether it will be possible to follow the division to such plots also on the rest of the area. Such 
ditches could, of course, be made also for drainage purposes, but this explanation must also be 
controlled, all the more, because we do not know of any analogy for such ditches. Further excava-
tions must by all means throw light also on this interesting, but so far unsolved question. 
We have already noted the absence of regularity in the arrangement of the rest of the 
pits. But in spite of this attention has to be drawn to certain peculiarities of their arrangement. 
As a rule the pits are situated around the long ditch-like pits, viz. : on both sides of the long pit 
No. 76, on the plot surrounded by long pits Nos. 175 and 182, and dwelling 49; and in the north-
western corner of the excavation, west of the long pit No. 182. On the above-mentioned plots, 
on the whole, there are pits of large dimensions, in groups, either closely side by side, or inter-
secting each other. The northeastern corner of the excavation, bordered byline 38 and the long pit 256, 
is comparatively scarcely built in. On the whole the pits are small here, and are concentrating 
around the long pit No. 256. 
Besides, a certain regularity can also be observed in the circumstance that the pits of 
equal form are situated in line, viz.: pits 95, 107 and 108; pits 2 and 20; elongated, stretched out 
from the south to the north: pits 81, 82 and 83 are situated parallel with each other; pits 233, 
14* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 20, 1968 
220 a . v . ü a v y d o v a 
250 and 251 have especially clearly shaped walls and floor, with rectangular form, with E—W 
orientation; pits 6, 7, 11, 12 with rectangular form, and uniform orientation, form a closely built 
in quadrangle; pits 125, 124 and 142, rectangular in form, are elongated in one line; pits 233, 250, 
with especially clear-cut rectangular form, and small dimensions, are orientated in the same 
direction, and are separated only by 60 cm. 
Surely the union of the similar pits is not accidental, and in spite of the fact t ha t it is 
difficult to explain it, we must not pass along this occurrence. 
5. Beside the already mentioned pits, attention has to be drawn to the plots (quadrangle 
P40_41, C40_41, and quadrangle Ы49_50, Э49_50), where rows of post holes are traced (their ground-
plan is circular, their dimensions are not larger, than 25 by 23 centimetres, and their depth 20 centi-
metres). In one case (quadrangle C40_41, P40_4i) 8 holes are situated behind each other, forming 
a right angle, and in the other (quadrangle Ь149_50, Э49_50) the holes are arranged in two rows, 
parallel with each other. Obviously we have to do with the remains of surface-buildings or sheds 
here, but on the basis of the available data it is difficult to say anything definite about their forms 
and their intended purpose. 
One of the structures discovered had an entirely definite character. This was a well, 
situated between dwellings 36 and 38. It represented a frame of quadrangular form, with dimen-
sions 1.23 m by 1.25 m, in a pit (with a circular cross-section), which was over 4.5 m deep. After 
its cleaning on its bottom even now spring-water could be traced. 
Besides, in 1950 the remains of a workshop with a well preserved smelting furnace for 
the smelting of iron were discovered in the gorodishche. 
Thus we observed the existence of a whole series of economic structures: wells, small pits 
covered above with a roofing, cellars of different forms for the storage of supplies - grains, meat, 
fish, forage for the cattle — above which roofs were constructed; structures built on the surface 
of the ground, or sheds, of which only post holes remained, a workshop with a furnace for iron 
smelting, and Jong ditch-like pits, the purpose of which is so far unclarified. Their base was exca-
vated in the ground. The discovery of such a large number of economic buildings completes our 
conception about the gorodishche considerably. There are, of course, many unclear points, caused 
by the circumstance that the main part of the gorodishche has not yet been opened up, and by 
the fact that there exists no material for comparison, since it happened now the first t ime that 
economic buildings have been discovered in similar monuments. 
Their further investigation has a great importance for the solution of a series of compli-
cated problems regarding the social organization of the inhabitants of the Ivolga region. Attention 
should be drawn to the following circumstance: small cellars were found both inside and outside 
the dwellings. The cellars inside the dwellings were as a rule small, it was only in dwelling 47 that 
the large pit 5 was discovered. The bulk of the stores were situated outside the dwellings. The 
supplies stored in the small household cellars belonged to the family living in the given dwelling, 
but who was the owner of the supplies, kept in the numerous large and small cellars outside the 
dwellings ? Of course, it would be easier to answer this question, if among the chaotic arrangement 
we could separate certain groups of pits, or single pits, connected with definite dwellings, and thus 
we could reconstruct the complex of dwellings and pits belonging to them. But for the time 
being we do not have such a possibility. This should he indicated by a further study of the design 
of the structures inside the gorodishche which would enable us to solve the questions regarding 
the social structure of the community of the Ivolga people, their property status, and the means 
of acquiring the goods produced by them. 
Thus, already now, as a result of the investigation of only part of the monument, it is 
clear that it represented a permanent settlement, densely built in with dwellings and economic 
buildings. Of course, structures of other character and other degree of building activity may also 
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occur in the part of the settlement not yet excavated. Perhaps we shall discover an enclosure for 
the cattle in the northern part of the gorodishche, because for the time being it is not clear, where 
the Ivolga people kept their cattle. But it seems, that we shall not find there sharp differences 
from the southern, excavated part . This is indicated among other things also by the fact that four 
dwellings (Nos. I I and 12, and two excavated by G. P. Sosnovskiy in 1928) and a series of pits 
in section No. 26 have the same character as those discovered in the southern part of the goro-
dishche. At any rate this fact does not at all exclude the possibility that they could be arranged 
in some other order while leaving space for some other buildings, not known from the southern par t . 
At present we can speak with a certain degree of surety of a planning of the settlement 
only in its southern part. The area of the gorodishche was of regular rectangular form, situated 
along the bank of the river. Obviously, its construction must have been done to a certain degree 
in accordance with the form of the settlement itself, and in fact the main lines of the construction 
are parallel with the southern border of the relic. 
Several such lines can be observed. In the first line we range dwellings 20, 19, 28, 35, 18, 
17, 43, 1, 16 (Fig. 1), in the second one dwellings 36, 37, 41, 47, 13, in the third one dwellings 
32, 29, 21, 22, 30, 38, 42, 46, 45. In the fourth line dwellings 27, 34, 23, the ditch-like pit 175, 
dwelling 39, the ditch-like pit 256 A, and dwellings 7 and 2, in the f if th one dwellings 49, 8 and 4 
are to be arranged. Here, of course, it is difficult to speak of a strict planning, there is only 
a certain order of construction, kept within the framework of some regularity. The dwellings 
situated north of row five were not ranged in the outlined rows, but here only single objects have 
been excavated, therefore, we have no possibility to speak about the planning of this part of the 
settlement so far. But even within the described area there are deviations from the outlined system, 
viz. dwelling 26 is situated farther to the south than the ones of the 3rd line, and dwellings 31 
and 40 lie farther to the south than the 4th line. The fact must also be borne in mind that the 
remains excavated did not exist at the same time, and e.g. dwellings 26, 31 and 40, mentioned 
above, were still destroyed during the existence of the settlement. In these there are no traces 
of fire, on account of which the main bulk of dwellings perished. 
Thus we can state that the gorodishche was built in according to a certain plan, with more 
or less strictly designed rows of dwellings, parallel with the southern line of the defensive structures. 
Further we have to notice a certain degree of regularity in the arrangement and orientation of 
the long ditch-like pits, which divide the excavated area to rectangular quadrangles, the sides 
of which are orientated towards the borders of the settlement. Such are the most general obser-
vations as regards the planning of the discovered objects. 
An even more complicated problem is to define the chronological periods of building 
activity at the gorodishche. On the basis of the archaeological material the initial and final dates 
comprising over two centuries so far existence of the gorodishche have been determined. It would 
be interesting to clarify the original appearance of the gorodishche, the process of its building in, 
whether the planning observed appeared at once, what changes did it undergo, and to what chro-
nological phases can they be related. I t is difficult, however, to answer these questions, because 
the stratigraphie data are very scanty, and the archaeological material is one-sided. For the t ime 
being the earliest part of the settlement can be regarded those dwellings, in which there was no 
burnt layer, and which were still abandoned by their owners during the existence of the settlement. 
6. The archaeological material found during the excavations is immense. The most bulky 
material is that of the pottery. Their investigation shows that the forms of the pottery and the 
method of its preparation did not change during the whole existence of the gorodishche. All the 
pots, with the exception of an insignificant number offragments and a whole pot from dwelling 9, 
were turned on a primitive potter 's wheel. Their colour is mostly gray, and sometimes red. The 
whole variation of the pottery is represented essentially by four forms (Fig. 6). 
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Form 1 is the most widely spread one. These pots have slightly expressed shoulders, the 
variants of this type differ from each other by the greater (Fig. 622_23_ 31_33), or smaller bulging 
(Fig. 61_11) of the body, the presence of arched (Fig. 612_19), or circular (Fig. 618) pasted handles. 
On some pots of this group the shoulders are missing (Fig. 627 _30), the rim passes over to the 
rounded body. The pots of this group are uniform also with regard to their purpose, viz. they were 
used for the cooking of food, their surface is as a rule covered by soot and its sediment. The pots 
with holes in their bottom (Fig. 620 _21) whose form does not differ from the other pots of this 
group, served for the preparation of dairy products and cheese. 
Form 2 (Fig. 634_39). These are jug-shaped pots, differring from each other only in the 
size and form of the rim. As regards their use the pots of form 2 can be divided into two sub-groups. 
One of the sub-groups has no holes in the bottom, and the outer and inner surface of these pots 
is frequently covered with ornamentation. The pots belonging to the other sub-group, with holes 
in their bottom (Fig. 635), served for the preparation of dairy products. It is difficult to establish 
the quantitative proportion between the two sub-groups, as the finds consisted mostly of fragments. 
Form 3 (Fig. 640 _48) is represented by jug-like pots of different sizes. 
Form 4 (Fig. 649_53) differs from the pots of form 3 only in the dimensions. The pots 
of this group attain a height of 1.09 m. A very characteristic feature of the pots of the given 
group is represented by the decoration composed of small rolls laid on the shoulders. Obviously, 
in these pithos-shaped pots jiroducts were stored, and some of them with holes in their wall at 
the base (Fig. 632), as it is presumed by G. P. Sosnovskiv,10 were used for the preparation of alco-
holic beverages of rice. 
The forms of the pottery shown on Fig. 7 are considerably less spread. They are dishes 
(Fig. 72(j_23), vases with spout or dripping (Fig. 729_3l), small pots with holes in their bottom 
(Fig. 722_23), and vases with handles (Fig. 74_u) . Single specimens are: a small glass-shaped vase 
(Fig. 724), and a small open cup with a low turned in rim (Fig. 725). Apparently vases with lids 
too existed. As an example for this can serve the rim of a dish, discovered in pit 179 Б (Fig. 713), 
and the fragments of vases, the forms of which have so far not been clarified (Fig. 717_18). A series 
of fragments render for the time being no clear conception about the form of the vase (Fig. 718_21, 
F I G - ? 12,20,14,15-17)-
Thus we have surveyed all pottery forms, discovered in the Ivolga gorodishche. Four of 
them (Fig. 6), the most widely spread ones, obviously represented the necessary equipment of 
each dwelling (Fig. 10). But, in spite of the numerous finds of pottery, we cannot be convinced 
tha t all forms of vases are already known, since part of them have not yet been defined (Fig. 
718_2ii 12 20 14_17). Very likely further excavations will unveil new forms of pottery. 
While the forms of vases are very scanty, their decoration excels with a great diversity. 
With the exception of the already mentioned hand-formed pot from dwelling 9, all vases are deco-
rated. The most favourite decorative elements are as follows: band-like glazing (Fig. 816, 103 6 10), 
either with vertical, or with somewhat oblique bands as compared with the axis of the vessel, 
they frequently form a pattern of intersecting (Fig. 826, 831), or arched lines (Fig. 829 34), circular 
volutes (Fig. 86 7), triangles, filled with glaze (Fig. 820), lines arranged at angles to each other 
(Fig- 833). 
Relief bands, vertical or slightly oblique, put up with a shaping shovel on the raw clay 
(Fig. 821), crossed out lines of waves (Fig. 8S 9 13_17), double (Fig. 8S 14 17), and even triple 
(Fig. 8U), frequently enclosed between two parallel horizontal lines (Fig. 817). 
Horizontal bands marked with lines (Fig. 104 5 10e 835). Straight, wavy, or S-shaped 
small pasted rolls, triangular in cross-section (Fig. lOj), now and then decorated with pinchings 
1 0
 G . P . S O S N O V S K I Y : Раскопки Ильмовой Пади, 
Сов. Арх. 8 (1946) 63. 
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Fig. 10. Pottery, discovered on the floor of dwelling 36 
(Fig. 833). Decorative belts composed of small triangular and crescent-shaped dents (Fig. 820_24), 
drop-shaped dents, arranged within figures, bordered with crossed out lines (Fig. 8 lg 19). Orna-
ment, made with a stamp, the base of which is composed of quadrangles of different sizes (Fig. 
83, 5. 10 X , 7 ) . 
The diverse and practically inexhaustible combinations of these decorative elements form 
complicated patterns which are sometimes elegant, but in certain cases the excessive application 
of such combinations leads to clumsiness and overcrowdedness (Fig. 9). 
The Ivolga pottery has analogies in all the Hiung-nu sites known so far. But in the territory 
of Siberia there is no similar pottery. A certain similarity can only be observed with the pottery 
found in graves made of slabs, and this similarity is expressed in the presence of wavy line deco-
ration in the pottery of both cultures.11 The wavv lines are the favourite and most popular decora -
1 1
 N . N . DIKOV: Бронзовый век Забайкалья. Ulan-
Ude 1958. Plate XIIT15. 
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tive elements on the Ivolga pots. I t is not excluded that this motif of decoration has been taken 
over from the population, which left behind the graves made of stone slabs. 
Analogies of the Ivolga pottery are also found in the Han pottery in which a considerable 
part of the forms and certain methods regarding the finishing of the surface and decoration of the 
vases recur. 
The described pottery is especially peculiar, it is only found in the Hiung-nu sites. Compris-
ing in their ranks different ethnic elements, the Hiung-nu, a moving nomad people definitely 
used the cultural achievements of those peoples, with which they got in contact. This is why the 
pottery of the Hiung-nu reflected both the influence of the local traditions and the ones coming 
from outside. This combination endows it with such a peculiar character. 
7. Articles made of bone and horn (Figs 11 — 15) were also found in great number. They 
excel with a great variety of forms, objects of armament (Fig. 121_29) and everyday life, orna-
ments; a significant group is represented by the implements of work (Fig. ll2o-42)> but the purpose 
of many articles is difficult to establish so far (Fig. 14). This mass of very peculiar objects of bone 
and horn is characteristic of the culture of the Hiung-nu. The forms of a series of articles have 
analogies in the bone products of nomade peoples (Fig. 14). The preparation of arrow-heads of 
bone with split setting (Fig. 121_9 ie_22) continues the local tradition, because arrows with such 
setting are noted in the Baikal region still from the Neolithic Age,12 they are also found in the stone 
slab graves of the Trans-Baikal region.13 Analogies of such arrow-heads were found not long ago 
at the village Kamenka (on the middle course of the Yenisei).14 
A series of products of art are characterized by features of the animal style, typical of 
the Siberian nomads (Figs 131, 1110), and some have analogies in the culture of the Far East. 
Thus we can trace roots of different cultures even here, although the hone carving craft in its 
basis is definitely an aboriginal craftsmanship. 
The use of iron was wide-spread at this time. They made implements, equipments, and 
items of armament of iron. The iron products discovered in the Ivolga gorodishche (Fig. 16) are 
of local manufacture, what is supported by the finds of an iron smelting furnace and slag. The 
forms of the products have analogies in the East as well as in the West. Celts and axes, similar 
to those of the Ivolga specimens, were discovered by Japanese archaeologists in the vicinity of 
Port-Arthur.15 Sickles and shovels, analogous to those of the Ivolga region, are found in the material 
of the Han period.10 
The knives of the Ivolga gorodishche (Fig. 1623_M) are very peculiar and with the excep-
tion of the knives with ring-like hilt-ends (Fig. 1636) they have no analogies. Such knives were 
found in the Tagar-Tashtyk sites of the Minusinsk basin,17 in the upper course of the Ob, in Bliznie 
Elbany, in the sites of the Beresovka phase and they are dated by M. P. Grvaznov to the I I—I 
centuries B.C.18 
Circular clasps with transversal pin were discovered in the kurgan at the village Tes19  
which is dated by S. V. Kiselev to the late Tagar period,20 and also in the sites of the Prokhorovka 
culture in the IV I I centuries B.C.21 
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Прибайкаья, Ч. III. МИА СССР 43. Moscow—Lenin-
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(1950) 69. 
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 Excavations of J. A . S H E R (Leningrad). The 
results are not published yet. 
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 Archaeologia orientális 2 (1931) Pl. XXI; Archa-
eologia orientális 3 (1933) Pl. XXXI , XXXIV, , . 
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 Archeology of the World, Vol. VII, Eastern 
Asia, No. III. Tokyo 1959. Figs. 187, 1895 (in Japa-
nese language). 
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 S. V . K I S E L E V : Древняя история южной Си-
бири. Moscow 1951. Pl. X X I I I , 25, 26. 
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 M . P . G R Y A Z N O V : История Древинх племен Вер-
хней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка, МИА 
С С С Р 48. Moscow—Leningrad 1956. Pl. X X V I L 2 1 3 . 
19
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туры. Археология СССР, Свод Арй. Ист., part D 
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small hollow tubes — "cases for needles", 15— 19: bone parts of compound fishing hook ( ?), 20 — 30, 32 — 34: 
implements of work with the traces of working, 31: hoe, 35 — 38: hammer, 39 — 42: implements made of the 
shoulder-blade of ram, 43: fragment of a shoulder-blade with a hole, 44 — 48: oracular bones 
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Fig. 12. Forms of bone implements. 1 - 9 , 1 6 - 2 2 : arrow-heads with split base, 1 0 - 1 5 : shaft-tube ariow-heads 
2 3 - 2 5 : arrow-heads with flat base, 26: wood-form instrument for piping arrow, 27: semi-finished product for 
the same purpose, 28: bone plate for the extremity of bow, 29: ring for the stretching of bow string, 3 0 - 3 1 . har-
poons, 32 — 51: awls 
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Fig. 13. Forms of bone implements. 1, 6-
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Fig. 15. Playing bones with signs 
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Fig. 16. Forms of iron manufactures. 1-4:1buckles, 6 7, М Ц ^ ^ Й ^ Й 
o f b i t , 12 19: awls, 2 0 - 1 : axes ^ ^ ő 51: f r a g m e n t o f cauldron 
a r r o w - h e a d s , 49. extremity ol sno , 1 ^ ^ ^ ^
 Acad(miae Scienliarum Hungaricae 20, 1068 
236 a . v . ü a v y d o v a 
Phalerae and propeller-like psaliae, analogous to those of the Ivolga region, were found 
in a stone slab grave near Ikherik.22 Thus the iron products too support the diversified connections 
of culture of the Hiung-nu. 
Bronze was used considerably less frequently t han iron, and was applied for the manu-
facture of equipments, items of armament, horse trappings, and ornaments (Fig. 17). 
The main bulk of the bronze articles was prepared in the gorodishche, which is testified 
by the finds of bronze slag and drops of bronze, received at the smelting. 
In certain cases bronze was combined with iron, viz. they fixed iron handles to the bronze 
arrow-heads (Fig. 1729 31). 
Analogies to the bronze products are in the East the three-edged arrow-heads with grooves 
on their sides, discovered in the vicinity of Port Arthur,23 and they are dated between the end of 
the I l l r d century and the 1st century B.C. The bronze clasps (Fig. 178_13) are different in form, 
and as a rule they are decorated with delineations which appear to be stylizations of animal 
motifs. 
Especially valuable dating material has been rendered by the mirror fragments, discovered 
in the gorodishche. The earliest of them goes back to the I l l rd century B.C., while the latest 
can be dated to the 1st century B.C.24 
The ornaments, found in the course of the excavations (Fig. 18) consist of fragments of 
rings (Fig. 1847 _52), claw-like (Fig. 1838_43), and scale-beam-shaped (Fig. 1834_37) pendants made 
of clayey limestone, chalcedony, jasper, clayey slate; beads (Fig. 184_1г 13_21 2 5 , 2 6 - 2 9 , зз)> P e n " 
dants (Fig. 1813 22_24), made mainly of minerals and stones, characteristic of the Trans-Baikal 
region, viz. fluorite, cornelian stone, serpentine,25 and also agate, and bone. Starting out from the 
fact of the application of local materials, it becomes clear tha t the overwhelming major i ty of the 
ornaments discovered was prepared by Ivolga masters. The form of certain mostly spread items 
— rings and claw-like pendants — are characteristic of the Far East, as from the Neolithic Age. 
But a series of articles, as e.g. the cylindrical beads made of clayey limestone (Fig. 18,), whose 
analogies are found in the slab graves, and also the peculiar beads made of bone (Fig. 1821), are 
definitely aboriginal also in respect of their forms. 
Imported ornaments are few, viz. glass beads (Fig. 1813), pendants made of turquoise 
(Fig. 18I2i 23) a od cowrie shells (Fig. 1845). These tiny articles made a long and enigmatic way, 
until they reached the settlement. They all obviously show connections with the Near Eas t which 
was also stated on the basis of finds of Graeco-Bactrian textiles in the kurgans of Noin-Ula. 
The large objective material, discovered in the Ivolga gorodishche, supports the belonging 
of this site to the culture of the Hiung-nu, represented by the well-known finds from Noin-Ula, 
Ilinovaya Padya, and other places. I t will not be an exaggeration to say that the Ivolga materials 
are the most complete collection of the material culture of the Hiung-nu at present. 
With the exception of an insignificant quantity of objects, all this mass of diverse articles 
was produced in the gorodishche. 
The pottery, the iron and bronze articles of the most diverse purposes — implements, 
means of everyday life, weapons, ornaments, a large quantity of products made of bone and 
horn, manufactured by the inhabitants of the gorodishche with an inexhaustible phantasy and 
high craftsmanship, the great diversity of their intended purposes, the preparation of ornaments 
from local materials — all this testifies the comparatively high cultural level of the Hiung-nu, 
22
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23
 Arehaeologia orientális 2 (1931) PL XVI5 „ 8 
Plate XVII,,,. 
24
 B. KARLGREN: BMFEA (1941) Pl. 35, 39 — 41, 
42, 45, 65, pp. 79, 106, 107. 
25
 The places of occurrence of serpent ine are situated 
in the southern part of the Baikal region. 
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Fig. 17. Forms of bronze manufactures. 1, 4—7: fragments of cauldrons, 2 — 3: cup, dish, 8—13: buckles, 14—17: 
buttons, 18: spoon, 28: hit, 29 — 35: arrow-heads, 19 — 27, 36 — 38: purpose undetermined 
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Fig. 18. Forms of ornaments. 1 — 11, 13, 14 — 20, 22, 25 — 30, 33: beads, 12, 23, 24: pendants, 31 — 32: plates 
34 — 37: pendants of scale-beam form, 38 — 43: pendants of claw form, 44, 46: dress ornaments imitating cowrie 
shell, 45: cowrie shell, 47 — 52: rings of stone 
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and also proves the presence of a highly developed and multilateral economy, in which we find 
agriculture, animal breeding, fishing, hunting, and a considerable development of craftsmanship, 
viz. pottery, metal working, bone carving, and a series of other crafts. 
8. The basis of existence for such settlements, as that of the Ivolga river was agriculture 
and handicraft, therefore we dispose over an especially valuable material for the reconstruction 
of exactly these branches of economy. The written sources testify the fact of the existence agri-
culture with the Hiung-nu.26 Beside mentioning the cultivation of millet, they do not give any 
information either on the technics of agriculture, or on the agricultural implements. 
The excavations of the Ivolga gorodishche have rendered valuable materials for the 
reconstruction of the picture of agriculture with the Hiung-nu. We found agricultural implements, 
such as ploughshares (Fig. 1650), shovel ends (Fig. 1649), hoes (Fig. 1131), sickles (Fig. 1639 _43), 
as well as grains of millet, barley (Hordeum vulgare L.J, and wheat (Triticum compactum, Triticum 
aestivum). The grinding of the grain was done on stone mills of longish and circular forms. We 
discovered a series of pits both inside and outside the dwellings, which could entirely perform the 
role of barns for grains (in dwelling 47 pit 5, as well as pits 2, 10, 279, and others), their dimensions 
being 2.80 by 2.40 m, with a depth of 1.5 m. They have a sharply developed circular form with 
well discernible earthen walls, and hard bottom. 
Thus the materials of the Ivolga gorodishche considerably complete and widen our con-
ceptions regarding the agriculture of the Hiung-nu about whose existence we could only speak 
on the basis of the rather scanty evidence rendered by the ancient chronicles so far. 
Supported by the interesting materials of the Ivolga gorodishche, the existence of agri-
culture with the Hiung-nu has a great importance for the ancient history of Central Asia. The 
investigations of the last few years show that its population was acquainted with agriculture from 
time immemorial,27 and these new materials change the traditional opinion on Central Asia as 
a region of purely nomadic life. 
The osteological material discovered in the Ivolga gorodishche is very abundant, viz. 
over one half of all finds discovered in the cultural layer is represented by bones of animals, of 
which 92.5 per cent were bones of domestic animals and 7.5 per cent bones of wild animals. The 
animal stock consisted of sheeji (22 per cent), horned cattle (17 per cent), hogs (15 per cent), horses 
(12 per cent), goats (4 per cent), camels and yaks (1 per cent) (and 29 per cent of the bones belonged 
to dogs). 
The cows and bulls belonged to a type near to the Mongolian cattle. They are undersized 
animals well accommodated to spend the winter with scanty forage on the dry pastures. The 
Ivolga horse is near to the present day Buryat and Northern Yakut horses. This is an animal of 
medium size with short, but strong limbs, with a well developed cover of hair, excellently accom-
modated to life under the severe conditions of the local region. The composition of the animal 
stock characterizes the settled form of life of the inhabitants of the Ivolga gorodishche, inasmuch 
as a significant part of it (15 per cent) consisted of hogs. 
The stock of animals was fed during the whole season of the year on pastures. The shortage 
of fodder did not result only in the small size of the cattle. When abundant snow falls and a thick 
layer of snow covered the earth in the winters, the cattle deprived of the possibility of getting 
their food perished in masses, and in the land of the Hiung-nu hunger set in. These disasters ob-
viously had such a catastrophai character that they were mentioned even by the ancient annals.28 
2 6
 N . Y A . B I C H U R I N : Собрание сведений о народах, 
обитавших в Средней Азии в древние времена. Mos-
cow— Leningrad 1950. PI. 1, pp. 76, 83 — 84, 106. 
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 A. P. OKLADNIKOV: О начае земледелия за Бай-
калом и в Монголии, Древний мир Сборник статей, 
посвященных акад. В. В. Струве. Moscow 1962. pp. 
427—431. 
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The pastures for the animal stock of the Ivolga settlement were situated around the 
gorodishche. The slanting, low slopes of the elevations, deprived of forests, are being used for the 
grazing of cattle even today. 
The geographic situation of the gorodishche along the bank of a big river determined 
the occupation of its inhabitants with fishing which obviously did not represent the last phase 
in their nourishment. We found large quantities of bones and scales of fish in the filling and on 
the floor of the pits and dwellings. They caught the fish with hooks (Fig. 1637), nets, and harpoons 
(Fig. 1230 31). 
Hunting had a secondary role in the economy of the inhabitants of the Ivolga gorodishche. 
They hunted the deer, the roe, the steppe fox. Obviously, hunting served not so much as a means 
of getting food, bu t rather as an entertainment. Hunting was carried on as a rule with the help 
of the bow and arrows. Obviously, the various and innumerable arrow-heads of bone were on the 
whole not fighting, but hunting weapons. The diversity of their forms and dimensions was caused 
by hunting on different animals, and the blunt arrow-heads avoided the spoil of the fur. Hunting 
furnished the necessary and valuable raw material for the bone carving handicraft, viz. antlers 
of deer and roe which were used for the manufacture of various articles, specimens of which are 
found in nearly all dwellings. 
A significant place in the economy of the Ivolga gorodishche was occupied by the following 
crafts: ceramics, bone carving, smelting of iron and bronze, preparation of iron and bronze articles, 
leather, and woollen fabrics. But speaking about crafts we have to bear in mind tha t the occupation 
with them was combined with the tillage of the land and animal breeding. We have no justification 
to say that a definite group of craftsmen was separated, which did not know other work besides 
craftsmanship. Every investigated complex is in general uniform as regards its inventory, and 
they do not render sufficient basis for the isolation of any group of dwelling whose masters would 
have had definitely expressed occupations, differring from those of the others. Very likely, we have 
to make an exception on behalf of those persons who were occupied with the smelting of iron 
and bronze, since this kind of occupation required special skill and knowledge which were pos-
sessed by far not by all. 
The main trends of economy of the Ivolga gorodishche, viz. the tillage of land, animal 
breeding, and the crafts, determined the settled form of life of its inhabitants. The presence of 
such permanent settlements with agricultural and craftsmen's economy is an especially interesting 
occurrence in the life of the Hiung-nu society. 
Describing the Hiung-nu as a people with inferior and primitive culture which «have 
neither towns, nor settlements or agriculture»29 the reports of the ancient annals appear to be 
highly shaken by the materials received as a result of the archaeological excavations. 
The traditional conceptions about the Hiung-nu as typical nomads who «migrate from 
place to place comfortably looking for grass and water»,30 were for a long time the main source 
of conceptions about the Hiung-nu. It was thought that they did not have any independent cul-
ture and that they were only capable of adopting the culture of those peoples with which they 
got in contact. Earlier these traditional view-points were also adopted by the author of the present 
paper. But the rich material of the Ivolga gorodishche not only passes beyond these old frames, 
but leads to the real necessity of their revision. 
In the culture of the Hiung-nu, just like in the culture of any other people, we can follow 
the traces of certain cultural contacts with other peoples, but these did not determine the general 
features of their culture as much as those complicated internal causes which served as the basis 
of the development of the Hiung-nu society. 
2 9
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The reasons for the appearance of permanent settlements among the Hiung-nu nomads 
— a brilliant example is represented by the Ivolga gorodishche — are in my opinion the following: 
the main bulk of the Hiung-nu society was nomad, but the limited productive possibilities of 
nomad economy, the narrow economic basis of nomad life, led to a great shortage of agricultural 
and craftsmen's products in the wide empire of the Hiung-nu. The Hiung-nu looked for a way out 
in war, which was transformed by them into a war trade. The products required by the Hiung-nu 
were also acquired by way of trade with their neighbours. The lively commerce carried on by the 
Hiung-nu is also testified by the written sources. The archaeological material also supports the 
presence of trade relations. 
But besides the war trade and commerce, the Hiung-nu strived to overcome the narrow 
economic basis of nomad economy also bv the organization of a series of permanent settlements 
whose main trends of economy were agriculture and handicraft. The existence of such permanent 
settlements reflected the peculiar distribution of work between the nomad and the settled part 
of the society, but this did not mean that the nomad Hiung-nu became half-nomads, as it was 
held at the time by G. P. Sosnovskiv.31 Being extensive according to its nature the one-sidedly 
developed nomad economy was completed by the economy of the settled part of the society. 
The Ivolga gorodishche was one of those settlements, which rendered possible the develop-
ment of the own turning out of products of agriculture and handicraft on the spot. The whole 
material relating to the economy of the Ivolga gorodishche gives rise to the conviction that it per-
formed exactly such a role, supplying the nomad Hiung-nu with the products of the agricultural 
and craftsmen's products, exactly, it was a kind of «trading centre» to which the nomad Hiung-nu 
travelled. 
9. The rise of the Ivolga gorodishche, in all probability, must have been connected with 
the name of the shan-yu Мао-tun with whose reign the history of the growth of the Hiung-nu 
power starts. The Hiung-nu obviously advanced up to the Baikal at the end of the I l l rd century 
B.C., and, after crushing the tribes which left behind the slab graves, thev established themselves 
in the Trans-Baikal region. At that time a series of settlements were established here, of which we 
know only two, viz. one along the Chikoe river, at the village Durena, and the Ivolga settlement. 
An idea about the earliest possible date of the rise of the gorodishche is given by the finds 
of bronze mirrors from the end of the I l l rd century B.C. The main complex of the objects can 
well be dated to the Ilnd and 1st centuries B.C. This dating is supported by the Far Eastern paral-
lels as well as by the analogies with the Siberian material. 
Thus the rise of the gorodishche is connected with the expansion of the Hiung-nu from 
their main territories far in the North. 
According to its geographical situation this point occupied a periferial position in the 
lands of the Hiung-nu, but in the Trans-Baikal region proper it was one of the centres of political, 
economic, and cultural life around the beginning of our era. At present the Ivolga gorodishche is 
the only settlement in the Trans-Baikal region, which can render an especially important and 
systematic material on the culture and way of life of the Hiung-nu, considerably completing our 
knowledge on them, drawn on the written sources. These supplements relate in the first place to 
the very complicated and many-sided economy of the Hiung-nu about which the written sources 
speak only one-sidedly. 
The population of the permanent settlements of the Hiung-nu was mixed, it was composed 
of settled Hiung-nu, of the aboriginal population conquered by the Hiung-nu, and of alien craftsmcn 
from the ranks of deserters and prisoners of war. These three different groups were induced by 
different reasons to become inhabitants of the permanent settlements of the Hiung-nu. As regards 
3 1
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the settling down of certain groups of the nomads, in this case the chief motive appears to be 
represented by those reasons, which were connected with one of the phases of dissolution of the 
clan system with the Hiung-nu. The increasing differences in the property status led to the ruination 
of certain nomads who lost their herds which had insured their minimum subsistence. But this 
process was obviously combined also with the strive of society to create permanent settlements 
with agricultural and craftsmen's economy, and from the economic point of view the permanent 
settling down proved to be correct. The whole appearance of the Ivolga settlement, the diversity 
and richness of the objects discovered in it point to a certain degree of well-being of its population. 
Thus the investigated materials show that without the consideration of the complicated 
combination of the settled agricultural origin with the nomad life now it is impossible to elucidate 
the various aspects of the history and culture of the Hiung-nu. 
10. The Ivolga complex is interesting also on account of the fact that the materials of 
the gorodishche are completed by the materials of the cemetery connected with it, situated at 
a distance of 400 metres to the north on the sand drifts of the Ivolga river where we have excavated 
156 graves in the southwestern part of the cemetery. 
In the Trans-Baikal region we know two types of cemeteries of the Hiung-nu, viz. the 
kurgan cemeteries (of the type of Noin-Ula and Ilmovaya Pad), and the cemeteries without kur-
gans (of the type of Derestuiskoe). Obviously, the subsoil cemeteries without kurgans, analogous 
witli that along the Ivolga, served as burial places of the settled population of the Hiung-nu 
while in the kurgan cemeteries nomad Hiung-nu are buried. 
Unfortunately, nearly all the investigated graves of the Ivolga cemetery had been ran-
sacked, but in spite of this the collected material gives a more or less clear conception about the 
custom of burial. Common for all the investigated graves appears to be the laying of the deceased 
on the back with stretched out legs, and with arms stretched along the trunk, in wooden coffin, 
placed on the bottom of the pit of rectangular form excavated in the virgin soil (depth from 20 cm 
up to 2.5 m), having no kind of signs on the present upper surface. 
In the overwhelming majority of the excavated graves (124) the buried bodies were orien-
tated with their heads to the north, northeast, and north-northeast while in 32 cases the buried 
lay with their heads to the east, southeast, and east-southeast. The eastern orientation was always 
connected with a different structure of the coffin. The coffins found in graves with northern orien-
tation were made of very thin planks which have been preserved for us either in the form of a 
perishable material or have not been preserved at all. 
The coffins found in graves with eastern orientation were made of thicker planks, above 
they were closed with thick logs whose ends were longer than the borders of the coffin. 
The grave goods are uniform in the case of both types of graves. The men were fitted out 
for the other world with their armament, viz. bow with arrows, dagger, knife, clad in garment, 
on which there was the belt with clasps made of iron and bronze; the women were buried with 
sets of ornaments, consisting of beads, bronze clasps, rings, and pendants of stone, and with that 
equipment, with which they had to work also after death, viz. awl, knife, or bone scraper for the 
currying of leather; at the head of the buried food was placed in earthen vessels, and also a side 
of mutton. 
The children were buried in a different way. The infants were put in earthen vessels,32 
and the children of older age in small wooden coffins, only slightly sunk into the ground. The 
inventory of the children's graves is very scanty, viz. a small pot at the head, beside an 8 to 10 
years old girl there was no grave good, and of the garment two iron clasps and a necklace of beads 
were preserved. 
32
 Infants were buried not only in the cemetery, lings 27 and 41 in the floor in specially excavated pits 
bu t also in dwellings of the settlement. Thus in dwel- burials of children in earthen vessels were discovered. 
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Fig. 19. Bronze objects from the cemetery. 1: buckle f rom Grave 120, 2: button-plate with the figure of a rolled 
bear (Grave 100), 3: buckle with the representation of a struggle between two tigers and a dragon (Grave 100) 
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Fig. 20. Bronze cauldron from Grave 119 
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The archaeological material found in the cemetery testifies the synchronism of the goro-
dishche and the cemetery, and completes the collection of the gorodishche with a whole series of 
objects. This apjilies in the first place for the excellent bronze clasps with delineations of animals 
(Fig. 19). As a result of a lucky accident two bronze clasps with the delineation of the fight of 
two tigres with a drake (Fig. 193) were discovered in an undisturbed woman's grave which enabled 
us to establish the intended purpose of these metal plates as belt clasps, and by this to make an 
end to the disputes about their purpose,33 to clarify the question about their dating,34 and their 
ethnic determination. 
A preliminary investigation of the anthropological material, carried on by I. I. Gokhman, 
showed that the population of the Ivolga gorodishche belonged to the Siberian branch of the great 
Mongoloid race. We have to note the similarity of the skulls from the cemetery and the gorodishche 
with the skulls from Noin-Ula. As regards the origin of the anthropological type of the Hiung-nu 
of the Trans-Baikal region, it is of doubtless interest that the skulls of the Hiung-nu are almost 
identical with the craniological materials from the cemeteries of the Neolithic and the Bronze Ages. 
11. In conclusion it is appropriate to stop at the naturally arising question, when and 
how this settlement perished which rendered such a brilliant material for the history of the 
Hiung-nu. The latest date of the archaeological materials is the beginning of our era. According 
to the written sources the decline of the power of the Hiung-nu is an accomplished fact at that 
time, they lost a series of their possessions, and the start of discord within the ruling upper class 
definitively weakened them. The destruction of the gorodishche also took place at this period. 
It perished as a result of military invasion, it was destroyed and burnt down. The traces of fire 
are discovered in all investigated dwelling complexes, with the exception of those few, which had 
been abandoned by their masters still during the existence of the settlement. 
So far it is difficult to tell, exactly what tribe took advantage of their difficult situation 
and administered such a blow on the settlement, after which life in it did not revive. 
We have given a short survey of the results of excavations carried on in the Ivolga complex 
of the gorodishche and cemetery with their abundant materials, and tried to show what a great 
importance they have for the elucidation of the numerous aspects of the history and culture of 
the Hiung-nu. 
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INSCRIPTIONS ON POTTERY FROM PANNÓNIA 
(PLATES XLIX—L) 
With the exception of the potter's marks, the inscriptions on Pannonian pottery have 
received so far hardly any attention. In fact these modest inscriptions, consisting sometimes only 
of two or three characters, which were collected earlier by Gy. Juhász1 and É. Bonis2 and recently 
by D. Gabler,3 deserve the attention of scientific research also from several points of view. While 
the majority of the other inscribed monuments represent the official use of Latin written records, 
the short inscriptions scratched on vessels are of private character; and thus they allow a valuable 
glimpse into the practice of language and writing of the representatives of romanization in Pannó-
nia. The majority of the inscriptions on pottery were written not in the lapidary style of writing 
of the inscriptions, but with cursive script. Thus they enable us to get acquainted with, and study 
the cursive Latin script used in everyday life in Pannónia. The occurrence of inscriptions written in 
non-Latin languages and in non-Latin alphabets can be expected mostly among the vessel inscrip-
tions, showing besides the Latin script also the survival of other types of Italian alphabets. Finally, 
the study of names occurring in inscriptions on pottery is also important from the historical point 
of view. Since the overwhelming majority of these inscriptions originate from the first one and 
a half centuries of Roman rule, the names occurring in them can give valuable information on the 
origin and ethnical composition of the representatives of romanization in Pannónia. All these view-
points make it desirable that in future archaeological research should pay more attention to the 
collection, study and historical valuation of these inscriptions. 
I 
1. Among the inscriptions published by Gabler already inscription No. 2 deserves atten-
tion, the text of which runs as follows: ] VISCO XII A[. Although the arrangement of the inscrip-
tion on the vase fragment does not exclude the possibility that the form of name is incomplete, 
it seems still to be likely that in the beginning nothing is missing. This can be presumed, on the 
one hand, because the names ending in -viscus are very rare, in fact they do not occur among 
the names known from Pannónia so far, and we have no example for the use of the people's 
name Eraviscus as a proper name, while on the other hand the name Viscus is well-known in 
Italy. This name is of Etruscan origin, its Etruscan form being visce. The Vibii Visci belonged 
to the circle of friends of Horace.4 Thus the inscription contains in all probability the name 
1
 G Y . J U H Á S Z : A brigetioi terra sigillaták (The 
Brigetio terrae sigillatae). Diss. Pann. Ser. 2. No. 3. 
Budapest 1935. 99, 134, 157 foil., Pl . X X V , 11. PI. 
X L I I I , 4, PI. X L I X , 3 7 6 - 3 8 5 . See to these the 
remarks and supplements of F R . E I C H L E R : Nachlese 
zu den Sigillaten aus Brigetio in Wien. Laureae 
Aquincenses. I. Diss. Pann . Ser. I I . No. 10. Budapest 
1938. 159 foil., PI. VI, 15—16. 
2
 E . B Ó N I S : Die Kaiserzeitliche Keramik in Pan-
nonién (ausser den Sigillaten). I . Diss. Pann . Ser. I I . 
No. 20. Budapest 1942. 84, 96, 194, 197, 199, 200, 207, 
209, 215, 217, 236, Pl. X X X I I , 12—16 (on page 236, 
as a result of a clerical error, the text refers to PI. 
XXXVI, a t the same place in connection with inscrip-
tion No. 18 he refers to Pl. X X I , 19/13, in the descrip-
tion of this, p . 157, however, only the pot ter ' s mark 
published under Pl . XXXTI, 40, is mentioned). 
3
 See Ant . Tan. 14 (1967) 59 foil. 
4
 W. S C H U L Z E : Zur Geschichte lateinischer Eigen-
namen. AGGW Phil.-hist. Kl. N. F. Bd. V. No. 5. 
Berlin 1933. 128, 288 (in the following = ZGLE). 
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Viscus, and in the bearer of this name we can very likely see a romanized Etruscan. This name, 
even in itself, points to the circumstance that in Pannónia we have to count not only with Latins 
as factors of romanization, but also with representatives of other Italian ethnical groups. 
There are two possibilities for the interpretation of the XII.A standing after the form 
VISCO. One of the possibilities would he to see in this phrase the indication of some price. In this 
case the A standing after the XII. ought to be completed to a(sses). The circumstance, however, 
that in similar phrases the word as(ses) used to stand before the figure contradicts this assump-
tion.5 The other possibility is to see in the phrase XII.A a date. In the case of this explanation 
we could think of the interpretation XII.(K) A(PRILES) of the phrase. Also in this case it 
would cause some difficulty that between the figure and the name of month the phrase K(alendas) 
is missing which generally appears in similar formulae.6 Since, however,' the figure excluded in 
this phrase the interpretation N(onas) or I(dus) already in anticipation, i.e. the figure given 
could be referred only to the Kalendas, it is still more likely to suppose the omission of the phrase 
K(alendas), than to presume the word order XII. ASSES. 
If we accept this second interpretation of the phrase XII. A, then we can regard the whole 
text as a donation inscription, which contains at least the name of the beneficiary and the 
date of the donation, viz.: «To Viscus on the 21st March». Of course, it can also he presumed that 
the name of the beneficiary was given in a more complete form and that after the date still the 
name of the donor followed. 
2. Gabier',s inscriptions 3 and 5 contain only one sign each, which are rather similar to 
each other. The sign consists of a longer stroke and two shorter parallel strokes, crossing the longer 
one slightly askew. On inscription 3 one of the oblique strokes only touches, but does not cross 
the longer stroke. This, however, is presumably only the result of the inaccuracy of the scratching in. 
In connection with the interpretation of this sign first of all the possibility can be raised 
that we have to do with some individual property mark, or tamga. This explanation cannot be 
rejected completely already in advance, but at any rate the experience contradicts it, according 
to which such property marks are used in general only by such peoples who do not know any 
alphabetical script, or among whom the use of the script is limited to a narrow layer of scribes. 
Being partly contemporaneous and partly earlier than the Pannonian vase inscriptions discussed 
here, however, the Pompeii wall and vase inscriptions show that the use of the Latin alphabet 
was quite generally spread in practically all social layers (among soldiers and even slaves) in this 
period. Thus the tamga-interpretation has no high probability. 
For this reason it is worth while to pay attention to the circumstance that the same sign 
can be found also in Nothern Italy on vessels, found in the area of the use of the Lepcntic 
alphabet.7 In the Lepontic alphabet this sign corresponds to the letter z, and since in the area 
under discussion on the bottom of vases also other characters of the Lepontic alphabet occur in the 
form of scratchings in, it is likely that this sign appears here in the quality of a letter, a character 
of writing, obviously as the abbreviation of some mark or, more probably, a proper name. If the 
signs of these two Pannonian inscriptions are really in connection with the similar North Italian 
inscriptions, then we must think that their owners originated from the area of the use of the Le-
pontic alphabet, and they still knew and used it. 
3. The inscriptions of Gabler's vase 4 are very interesting (Pl. XLIX, l).8 On this vase 
we find four different inscriptions, which originated from subsequent owners according to the prob-
able assumption of Gabler. Let us see them one by one. 
5
 CIL IV 8561, 8565, 8566, 8789, etc. 
6
 CIL IV 8820, 9109, etc. 
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 R . S . C O N W A Y — J . W H A T M O U G H - S . E . J O H N -
SON: The Prae-Italic Dialects of I ta ly. London 1933. 
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 For the photos and drawings of the inscriptions I 
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a) This inscription consists of 5 letters, whicli in case we read them from the left to 
the right, seeing from the centre of the bottom of the vase - can be interpreted as the nominal 
form TATAA written in cursive script. This reading is rendered somowhat difficult by the fact 
that the form of the last A differs considerably from those of the first two. Although on inscrip-
tions written with cursive letters both forms of the A, appearing here, occur, we are still hesitating 
to presume that the person who scratched in the inscription would have used two different forms 
of the A in the same word, side by side. It is also to be considered that in the cursive writing 
the upper, horizontal stroke on the T is slanting usually not to the right downwards askew, but 
to the left. If the upper stroke of the T is slanting to the right downwards askew, then in cursive 
writing it becomes easily similar to the P, or eventually to the R, which frequently occur in such 
a form. In spite of these difficulties the reading TATAA. seems still to be most likely (besides, we 
can think at the most of the form TAPAA), because we do not arrive at any other reassuring 
reading even if we read the inscription from the opposite direction. 
The reading TATAA can be interpreted in two ways. One of them is, if we interpret 
the sequence of letters as the form of a name. In this case the name Tataa can be collated with 
the name Taltaia, presumably of Illyrian origin.9 The form Tataa can be explained by the assumption 
that the i between the two vowels has disappeared. A similar phonetic change can be observed 
in the phonetic relation of the Rhaetian name asua ~ Latin Asuius,10 as well as in the Etrusco-
Latin variants of the name Accaeus, Accaus, Accavus.11 
The other possibility would be to interpret the form TATAA as T.Ataa. In the case of 
this interpretation the nominal form Ataa can be collated with the Etrusco-Latin name Ataea.12 
Also here we must presume the disappearance of the -г- between the two vowels from the original 
form *Ataia. Of these two explanations perhaps the latter one is the more likely, because under 
the first A of the reading TATAA we can observe a short, horizontal stroke, which can hardly 
have any other function than to indicate the beginning of the name. A similar marking can be 
seen also in a vase inscription published by É. Bonis, which will be discussed later on. 
Thus in T.Ataa we must also see a romanized person of Etruscan origin. 
b) This inscription consists only of two letters, viz.: FM. Under the M we can see a 
short, horizontal stroke also here. If our above assumption is correct, then this stroke points to 
the fact that by the M a new name begins. Thus we must probably see the abbreviation of a 
gentilicium and a cognomen in the letter group FM. The abbreviation might have different solu-
tions (e.g. : F(lavius) M(aximus), etc.). We must, therefore, give up the idea of a closer definition. 
c) Under this, written crosswise, a very faintly visible inscription takes shape, which 
consists of three letters, viz. : I SI. The reading of the last letter is somewhat uncertain. This is 
a long straight line which stretches high above the first two letters. We find several examples 
of the terminal long I in cursive inscriptions,13 but in these cases the I stretches under the line, 
and not above it. Thus instead of I we have possibly to read L. 
May be the correct reading ISI or ISL, in both cases we have to deal with forms be-
longing to the group of the Etrusco-Latin names Isicius, Isellius, Isuleius, etc.14 Since the 
basic form *Isius or *Isus of the names is not known even in Italy itself, it is difficult to think 
that in the form ISI we have to do with the genitive of a name *Isius. It is more likely to presume 
that the inscription I SI j ISL is the abbreviation of a name, which can be solved as Isi(cius), 
9
 See for this A . M A Y E R : Die Sprache der alten 
Illyrier. I . Wien 1957. 330. 
10
 P I D I I I . 7. 
1 1
 W . SCHULZE: Z G L E 3 4 3 . 
12
 W . S C H U L Z E : Z G L E 3 4 7 , 5 9 2 ; J . U N T E R M A N N : 
Die venetischen Personennamen. Wiesbaden 1961. 
144. 
13
 CIL IV 8259, 8442, etc. 
14
 W . S C H U L Z E : Z G L E 1 7 6 , 3 3 4 . 
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Isi(cii), Isl(ius) or Isl(ii). At any rate, the inscription ISI/ISL again gives evidence of a person 
of Etruscan origin in Pannónia. 
d) The fourth inscription was also written in cursive script. It consists only of three 
letters, but under the second letter we can observe still a smaller character, similar to the first 
or the third letter. I t would be difficult to decide, whether this small-size A was an earlier inscrip-
tion, or the engraver of the three letter inscription left out the second letter simply by mistake, 
at the first time or eventually wrote first an M. I t seems to be doubtless that this letter does 
not belong to the three-letter inscription, because it is covered up by the second letter of the 
inscription, 
Letters 1 and 3 of the inscription are undoubtedly cursive A. At the first sight we would 
be inclined to regard also letter 2 as A, but the right stroke of this is considerably shorter, it reaches 
only up to about the middle of the left stroke, while in the case of letters 1 and 3 the two strokes 
underneath terminate in the same level. Thus the second letter can be read as PjR, but the reading 
P is more likely, because in the case of an R the left stroke stretches generally under the line. Thus 
the reading of the inscription will be APA. This belongs obviously in the group of the Etrusco-
Latin names Appaius, Appaeus, Appelns, etc.15 In this case we must not think by all means of 
an abbreviation. The Etruscan basic form is apas, and as a direct equivalent of this in Latin we 
can also presume the form *Apa. Thus this name is a further evidence for the presence of romanized 
Etruscans in Pannónia. 
4. The inscription of Gabler's vase 6 (Pl. XLIX, 2) shows one of the most characteristic 
exanqiles of the cursive script. Its reading is clear, viz.: LÄSE A. It is self-evident that in this name 
we have to do with the equivalent of the otherwise known name Lasaea. To determine the origin 
of the name is, however, a more difficult task. The area of spreading of the names derived from the 
root Las- includes Campania (Pompeii: Lassaea, Lassius; Surrentum: Lassms, Lasuccius; cf. also 
Ostia: Lmsuccíus) , Northern Italy and the north- and south-eastern territories adjacent to it 
(Rhaetia, Magre: laste; Aquileia: Lastus, Lastorius; Laibach: Lascontia, Laso; Igg: Laso, Lasaiu; 
Smarata: Lassonia; Arzignano (Vicenza: Lastulus; Salona: Lasinius) and the Messapians (lasinnaor, 
lasoQihi).™ 
The origin of the Campanian group of names can be traced back to the settlement of 
part of the legionaries of Caesar. Since Caesar enlisted a great part of his legions in Northern Italy, 
we can easily presume among the soldiers of these troops individuals hearing names derived from 
the root Las-. The spreading of this group of names, therefore, is practically confined to North-
ern Italy. This circumstance renders the assumption of W. Schulze unlikely, according to which 
this group of names should be held of Etruscan origin.17 The two Messapian names belonging here 
also seem to be isolated. They only represent two types of the derivations of names occurring 
in Northern Italy, while the others cannot be pointed out in Messapic territory. Besides this, 
the basis of the name lasoOihi (gen., nom. *laso6es, stem *lasoOio-) is very likely a verbal 
noun and thus it falls out from the original system of nominal derivations of the Messapic lan-
guage.18 Thus very likely this name was no original element among the Messapic names, but 
came here from the North, just like the name plator, rooted in the tradition of Veneto-Istrian 
naming. 
15
 W. S C H U L Z E : Z G L E 346. 
16
 W. S C H U L Z E : Z G L E 35, 296, 335, 359; A. M A Y E R : 
Die Sprache der alten Illyrier. I. 205; ,T. U N T E R M A N N : 
Die venetischen Personennamen. I l l ; P I D I I I . 27; О. 
P A R L A N G E L I : Studi Messapici. Milano 1960. 62. The 
nominal form lasinnaor is uncertain. I t is possible 
t ha t the correct form is actually lasinna or lasinia, 
as it is thought by P A R L A N G E L I . Lassonia can even-
tually be of Celtic origin, and thus its belonging to 
this group of names is uncertain. More recently cf. 
О. HAAS: Messapische Studien. Heidelberg 1962. "L49, 
1 9 0 , 2 1 5 ; and С . D E S I M O N E : Die messapischen 
Inschrif ten. Wiesbaden 1964. 25. They also accept 
the reading lasinia. In this case the Messapic name 
can be the adoption of the Veneto-Istr ian Lasinius. 
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 W . S C H U L Z E : Z G L E 3 3 5 . 
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Since the method of formation of the names derived from the root Las- fits in the frame-
work of the Veneto-Istrian formation of names,19 the starting point of the spreading of this group 
of names must probably he sought for in Veneto-Istrian territory. This group of names spread 
then from there partly along the amber route and partly along other commercial routes in north-
northeastern and southeastern direction. This is the explanation of its appearance in Pannonian 
and Dalmatian territory. 
Thus this inscription shows, in all probability, the presence of an individual bearing a 
name of Veneto-Istrian origin in Pannónia. 
5. Inscription 7 consists only of one letter, viz. M. I t can be presumed that in the case 
of this letter the right stroke is twice as long as the left stem. Although the possibility of the acci-
dental form of the letter cannot be entirely excluded,20 still it will be interesting to point out that 
this letter form entirely agrees with the m of the late, Lepontic alphabet, which had come partly 
under Latin influence.21 It is also a noteworthy phenomenon that the letter M can also be found 
on Lepontic vases.22 Thus it is not impossible that in this sign, just like in the case of the Lepontic 
Z, North Italian influence asserts itself in Pannónia. 
6. Only part of the inscription on vessel fragment 8 (Pl. L, 1) has been preserved. We can 
read on one side of the fragment the letters MrA1[, and on the other the letters ]rAn VS. Since 
between the two preserved parts of the inscription at least 5 to 7 letters are missing, it would 
be obvious to restore the reading ilR A\ JNWS to MrA1 [RCELLI]r№ VS. However, 
the possibility also exists that the inscription has to be divided to MA Ал[ / rAn VS and in 
this case we must count with several possible restorations. Thus the text of the inscription cannot 
be restored with a complete surety. 
The letters M and V of this inscription have a striking form. The right stroke of the M rea-
ches deep under the line. This generally does not occur in the case of the Latin cursive M. Similarly 
striking is the form of the V. The two strokes of this meet at the upper third of the righthand 
stroke. Although similar phenomena occur in the Latin cursive script, but the joining of the 
two strokes falls on the lower third of the longer one, or exceptionally, at the most on its middle. 
But on the other hand, the letter V of the Lepontic alphabet has exactly the same form, and 
the form M of the inscription discussed here also occurs in the late Lepontic alphabet. On the basis 
of these two characteristic forms of letters we could perhaps think of the possibility that the 
inscription was written in the late Lepontic alphabet, and accordingly its text should be read 
from the right to the left as S VrN1f ]rA13I. In this case the text: sunalei : mako of one 
of the Lepontic inscriptions23 would render a parallel to its restoration to some extent. The frag-
mentary state of the inscription, however, prevents a more accurate examination of this possi-
bility. Thus we can only establish as a fact the close affinity of these two letter forms, with the 
Lepontic alphabet. This, however, can also be explained with the influence made by the Lepon-
tic alphabet on the local Latin alphabet. At any rate, the threads of the problems of the inscription 
lead to Northern Italy also in this case. 
7. On vase fragment 9 only part of the inscription has been preserved, but its text can 
still be restored at a high probability. The reading of the first word is undoubtedly A rE1L(ius) 
or ArE^L(ii). The second word also began by A, the second letter could be I or L, the third letter B, 
and the fourth a small sized V. Hereafter a blank space of a letter follows, and then the last letter 
is a long terminal/ . The reading АЧ/ЕВУ [ . ] r 7 1 can obviously be completed to ArLB У*[С]ЧЛ. 
Hence the full text of the inscription written in cursive script will be АГЕЧ A rLB\n[С 
19
 J . U N T E R M A N N : op. cit. 1 1 1 . 2 1 P I D I I 5 1 7 . 
20
 On cursive inscriptions the left stem of the M 22 P I D I I 104. 
used to be longer. 23 P I D I I 87, No. 270. 
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The name Albucius is well-known in Pannónia. It occurs in Carnuntum, Brigetio, Aquin-
cum,24 but we have no evidence for its occurrence in Pannónia after Marcus Aurelius.25 The name 
is well-known also from Italy, it belongs among the romanized Etruscan names of Italian 
origin.20 It also occurs in Gallia, as the name of a potter, who worked in Lezoux in the second half 
of the 2nd century A. I). Obviously, in this case the bearer of the name is a romanized Etruscan 
potter or contractor, who coming from Italy settled in Gallia. The Pannonian bearers of this name 
should also be held of similar origin. Thus the occurrence of this name again gives evidence of ro-
manized Etruscan elements in Pannónia. 
8. The inscription of vase 11 is also written in cursive script. In the reading of this short 
inscription consisting of four letters a certain difficulty is caused by letters 2 and 3. Letter 2 
consists of a vertical straight stroke, from the upper end of which a rather long horizontal stroke 
starts out. In itself, this could be a cursive F, but here between two consonants, this reading can 
hardly be taken into consideration. Thus this letter can he read most probably as I and its nearest 
parallel can be found on a scratched inscription published by Gy. Juhász,27 on which the first I 
of the word r A T B I L I is of similar form, only its horizontal stroke is somewhat shorter. Letter 3 
at the first glance could be read as P, but if we examine it more thoroughly, it turns out that it 
cannot be either lapidary or cursive Ii. In fact we have to do with such a cursive P, the upper noose 
of which, with a great impulsion, was pulled down to the left more than usual. A close parallel 
of this form can be observed on a cursive inscription published by É. Bonis.28 Thus the probable 
reading of the inscription will be SIPO. 
The linguistic relationships of the name Sipo show a very interesting picture. The name 
Secunda Cammica Siponis filia (CIL V 2327) occurs in Atria, in Venetian territory, C. IuliusLongus 
Sipo appears on a military papyrus in Egypt, an individual named Volusius Sipo and a medicus 
named Sipo are known in the territory of proconsular Africa (CIL VIII 15769, 15478), and finally 
we have data on a name Sipa from Siscia (CIL III 12014, 529, inscription on a vase !).29 On the 
basis of the latter occurrence, A. Mayer ranged this name among the Illvrian linguistic monu-
ments,30 but the evidence of the other data can hardly he brought in harmony with this view-
point. Cammica, daughter of the Atrian Sipo, bears a name, which clearly belongs in the 
framework of the Veneto-Istrian naming tradition31 and thus it is obvious to range also the name 
Sipo with the Veneto-Istrian names. This is in harmony also with the evidence of the name of the 
Roman soldier C. Iulius Longus Sipo, inasmuch as this individual or his ancestors could obtain 
the gentilicium Iulius by the donation of Roman citizenship by Caesar in Northern Italy, and 
thus nothing contradicts to the supposition that this Sipo originates also from the Veneto-Istrian 
territory. Finally the gentilicium of Volusius Sipo is very likely of Latin origin, which became 
fashionable among the Etruscans and was wide-spread there, and then afterwards this Etrusco-
Latin name was also adopted by the Celts of Northern Italy and partly also by the Venetians.32 
The name Volusius occurs in Lagole, on a Latin votive inscription of the Venetian sanctuary, so that 
very likely it was one of those Latin gentilicia, which became fashionable earliest in Venetian 
territory.33 These data unanimously show that the name Sipo must be held of Veneto-Istrian origin. 
Thus the name Sipo on the Tokod inscription also gives evidence of North Italian ethnical element 
in Pannónia. 
24
 A. MÓCSY: Die Bevölkerung von Pannonién 
bis zu den Markomannenkriegen. Budapes t 1959. 150. 
25
 Cf. L. B A R K Ó C Z I : Acta Arch. H u n g . 16 (1964) 
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9. Gabler's inscriptions 12, 13, 14 and 15 contain one character each. Inscription 12 con-
tains an N, the left stroke of which is twice as long as the right one. This form can be found in the 
North Italic alphabets, nor is it, however, quite alien from the Latin cursive alphabet. Inscription 
13 is a cro3s-shapsd sign, inscription 14 is a V, and inscription 15 is a sign consisting of three strokes 
showing a star-like form. These signs can also be found in the North Italic, Rhaetic and Le-
pontic inscriptions.34 Thus it is not impossible that these inscriptions continue the North Italian 
practice in Pannónia and originate from settlers from Northern Italy. 
10. The inscription of a terra sigillata imitation is very interesting (Pl. L, 2).35 On one side 
of the bottom of the vase a written character consisting of 5 strokes can be seen. The form of this 
character is identical with the M of the North Italic alphabets written from the right to the 
left. This form of M can be found in the Rhaetic, as well as in the Venetic and Lepontic alpha-
bets.36 On the opposite side is an inscription consisting of 4 letters can he seen. It would be ob-
vious to read this on the basis of the M on the other side from the right to the left, and to ana-
lyse it with the help of one of the North Italic alphabets. This possibility really exists, and taking 
the Lepontic alphabet as a basis, the 4 letters could be read as APA V. It is, however, doubtless that 
the 4 letters, as an inscription written in cursive Latin alphabet, can also be read from the left 
to the right. Only letter 3 is questionable to a certain extent, but exactly such an / can be found 
also on a vase inscription from Ptuj.37 Taking this into consideration, the whole inscription can 
be read as TAI A. Prom the methodological point of view it is doubtless that we must give pre-
ference to this reading, although in this case we must presume that the North Italic M to 
be read on the other side of the vase base originates from another person, the earlier or later 
propriator of the vase. On the side of the vase a third scratched in sign can still be seen. This 
consists of one character. Its reading is uncertain, we could think perhaps mostly of a cursive 
S or B. 
The affinity of the name Taia can be found in Venetic and Celto-Liguric territory. 
On an inscription from Este the form taioi (dat.) can be read,38 while from the Celto-Liguric 
territory we know the names Taius, Taia and Taieus,39 On the basis of these the name Taia seems 
to be of Celto-Liguric or Venetic origin, and is again a datum giving evidence of a North 
Italian individual in Pannónia. I t would be obvious to think of a group originating from Lepontic 
or Venetic territory, in the framework of which the vase had also several proprietors sub-
sequently, and the letter M characteristic of the North Italic alphabets could originate from 
one of these. 
II 
A very interesting source similar to the Tokod terra sigillata inscriptions is rendered for 
the knowledge of the Italian component in the population of Pannónia in the early imperial age 
by the inscriptions of those vases, originating mainly from Ptuj , which were collected by É. 
Bonis.40 
1. The first inscription (Bonis Pl. XXXII, 12, Ptuj, cf. 84) was written in cursive scrij>t 
(see especially letters A and E), its reading, as it is correctly stated by Bonis, is: MATERIA. 
34
 P I D I I 81, 104, 119. In the case of the star-like 
sign we can think of the abbreviation of the denarius 
and in connection with the cross-like sign we can 
th ink of the abbreviation of the as. The dimensions of 
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35
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36
 P I D I I 502 "Table of Alphabets". 
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This name belongs to a group of names, wide-spread in Northern Italy and the adjacent north-
eastern area. Among others the following names can be ranged among these: Mato (Montona/ 
Istria), Mataro (Monselice), Matidius (Venetia), Matiera (Ptuj), Mat(t)ius (Cilli), Maternius 
(Virunum), Matiania (Parenzo/Istria), Materiu (Graz), Materio (Verona).41 The starting point of 
the group of names can be sought obviously in Veneto-Istrian territory. However, it spreads over 
to Celtic territory, and the name of P. Materiacus Maximus serving in the cohortes urbanae shows 
already a characteristically Celtic formation of names. The name spread over to the northeast 
also from the Veneto-Istrian territory, where it came to a certain extent, under Illyrian influence. 
Thus the form of the female name Materiu was formed very likely already under Illyrian influ-
ence.42 On the basis of this it seems to be likely that the appearance of the name Materia in Ptuj is 
connected with the North-Italic Celto-Venetic elements streaming to Pannónia. 
2. The second inscription (Bonis Pl. XXXII. 13, Dernovo, cf. 96) in cursive script (see 
especially the forms of the letters G, A, D) contains the inscription GAVDIAM GAVDIAM. 
This short inscription increases our knowledge on the history of the Latin language with a very 
valuable datum. It is evident, namely, that the form rjaudiam gaudiam cannot be the form either 
of a proper name or of the verb gaudeo. Thus it cannot be interpreted otherwise, than as the accu-
sative singular of a noun *gaudia, -ae. On the basis of the Romance linguistic data this form of 
the classical Latin word gaudium arisen in vulgar Latin, was presumed by E. Löfstedt already 
long ago.43 Now the concluded word *gaudia in accusative stands before us also twice, and 
this luckily excludes the possibility of a simple clerical error. This vulgar Latin form gaudia, -ae 
(f.) of the word gaudium fits into the same historical relationship, in the framework of which also 
the form castram of the word castra, -orum belongs.44 The phrase gaudiam gaudiam itself is obviously 
accusativus exclamationis, which is rather frequent in the preclassic literary language, standing 
nearer to the spoken language (especially in Plautus), while in classical Latin we find hardly any 
example of it.43 Its use here is obviously in excellent harmony with the vulgar Latin character of 
the inscription. 
3. The next inscription (Bonis Pl. XXXII, 14, Ptuj?, cf. p. 199) contains the name 
MAGIO (Bonis does not give any reading). This name occurred also earlier in Pannónia (Bruck 
an der Leitha),40 and belongs to a group of names of Celtic origin, considerably wide-spread in 
Northern Italy. The names Mogiancus and Mogetillo are known from Venetian territory, in 
Gallia Transpadana the names Mogetillus, Mogetius and Mogtio occur, and the name Mogio is 
borne also by a praetorianus (VI 32536).47 The starting point of the group of names can be sought 
for very likely among the Celts of Northern Italy. From here it spread then also to the Venetians. 
Thus the Mogiones occurring in Pannónia are very likely of North Italic origin. 
4. The fourth inscription (Bonis Pl. XXXII, 15, Ptuj, cf. p. 207) consists of two lines 
written in cursive script (Bonis does not give any reading). The reading of the first line is FIR, 
and that of the second MVNI. Since there does not exist any reason, on account of which an 
inscription consisting altogether of 7 letters would have been scratched on the vase in two parts, 
the inscription has to be interpreted in all probability as two names. The first name appears in 
abbreviated form. At its completion or solution we can think of the forms FIR(mi) or FIR(miae), 
4 1 W . S C H U L Z E : ZGLE 16; J . U N T E R M A N N : Die 
venetischen Personennamen. 122, 158. Materius 
(Virunum) is uncertain t h a t it belongs here; cp. 
W. S C H U L Z E : ZGLE 192. 
42
 See M. F A L K N E R : Die norischen Personennamen 
auf -и und ihre kulturgeschichtliche Bedeutung. Früh-
geschichte und Sprachwissenschaft. Wien 1948. 39 ff. 
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and eventually FIR( midiae ), if we presume the use of the'gentilicium, and of the forms FIR( mae ), 
FIR(mi), FIR( mini), FIR ( miani), etc., if we count with the use ofthe cognomen. In both cases we 
have to do with a name of Latin origin, wide-spread in Etruria, but especially popular in Northern 
Italy,48 which in later times is also very frequent in Pannónia.49 Since here we are faced with its 
early occurrence, very likely we can see a North Italic individual in its bearer. 
The second name evidently appears in full form, at least the reading MVNI can be 
regarded also in itself as a full form of a name, viz. the genitive of the name Munius. This name 
occurs in Etruscan territory, viz.: Munius (CIL XI 3459, Tarquinii), Munnius (CIL XI 2G03, 
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Montalcino), and together with the names Munninus, Muninus, Munninius, Munnenius, Munia 
and Municia forms a group of names of Etruscan origin.50 
Since the name Munius does not occur in Northern Italy, its bearer came to Pannónia 
very likely from Etruscan territory. Thus it seems that this vase had two subsequent proprietors, 
viz.: Fir(mius?) of North Italic origin and the romanized Etruscan Munius. 
5. The following inscription renders an interesting example of cursive script (Bonis 
Pl. XXXII, 16, Dernovo, cf. p. 211). According to É. Bonis the reading of this is ABAC. The 
reading of the first three letters is undoubtedly correct, the fourth letter, however, could be read 
as С only in case its axis would lean not to the left but to the right, or at least it would stand 
vertically. This letter, however, is leaning by about 45 degrees to the left from the vertical. In the 
cursive script the terminal I occurs in such a form (cf. for example CIL IV 8227), so that this 
letter lias to be read as / also on this vase inscription. Hence the reading of the full inscription 
is ARAI. 
The name Araius is so far unknown from Pannónia. In Northern Italy, however, we have 
an example on it,51 it seems that even there it did not belong among the frequent names. In the 
name Araius we find the same characteristic Venetian suffix -aio-, as in the Venetic forms katu-
siaios, kreviniaios, okiaioi.52 Considering this circumstance, as well as its occurrence in Northern 
Italy, we can hold the name Araius of Venetic origin. Besides the names Lasea and Sipo, Araius 
is already the third example for the settlement of North Italic Venetians in Pannónia. 
6. In the next inscription we find again two names (Bonis Pl. XXXII, 17, Ptuj?, cf. 
p. 194). On the vase altogether 8 letters can he read. Of these the first 4 were written in cursive 
script, while the second 4 show lapidary forms. This sharp difference of the script clearly shows 
that we have to do witli two inscriptions originating from different hands. Above the second letter 
we can observe a short stroke. This is either an accidental scratching without any meaning, or its 
function can be identical witli that of the stroke to he observed on several inscriptions under the 
letters, signifying the beginning of a name. 
The probable reading of the first inscription is A.AFI. Remarkable is the form of the 
first A, viz. : two slanting strokes crossing each other, almost creating the impression of a X. 
This form is not very frequent, but it also occurs on other cursive inscriptions (cf. for example 
CIL IV 8497). The reading of the third letter is also problematical to some extent. This in itself 
could he read as A, hut in this case we would get the reading A AI, from which a name *A(i)aius 
would result. Such a form of name is not known, at the most it could be collated with the 
names Aia, Aiia occurring in Venetia.53 In this case we could presume that in Venetic there was 
a nominal root ai-, and the name *aiaios was formed from this witli the suffix -aio-. The name aimoi 
(dat.) occurring on Venetic inscriptions could eventually be a derivation of this root.54 All this, 
however, is highly uncertain. We can still remark that the root ai- is represented also among the 
Etrusco-Latin names by several forms, like Aius, Aia, Aianus, Aiacius, Aiasius, Aiatius, Aienus, 
Aecius, the Etruscan aiacena, eini, aiecure, etc.55 It is possible that the forms Aia, Aiia occurring 
in Venetic territory are also connected with this. In this case we should presume that the nominal 
root ai- was adopted by Venetic from Etruscan, and the name *aiaios was formed from it there. 
As a matter of fact this form does not occur in Etrusco-Latin surroundings. Besides these problems, 
another difficulty of this explanation is that the disappearance of the i belonging to the root 
could be explained with difficulty. In the case of the word Ataa discussed earlier and in the parallels 
quoted there, the sound i disappeared from the formative element. 
60
 W. S C H U L Z E : ZGLE 195 . 53 P I D I I I 88. 
5 1
 P I D I I I 1 0 8 . 5 4 J . U N T E R M A N N : op. cit. 1 4 1 . 
52
 J . U N T E R M A N N : Die venerischen Personenna- 55 W. S C H U L Z E : ZGLE 70. 
men. 73. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 20, 1968 
i n s c r i p t i o n s o n p o t t e r y f r o m p a n n ó n i a 2 5 7 
Thus it is worth while to examine the possibility of the reading A.ADI more closely. This 
form of the D, consisting of two strokes and open underneath is rather rare also in the cursive 
inscriptions, but at any rate it occurs (cf. CIL IV 8258). Thus the reading A.ADI should be held 
at least possible. The name Adius resulting from this is well-known in Italy, it belongs among the 
wide-spread Etrusco-Latin names.50 In the group of names connected with the name Adius the 
alternation d ~ t can be observed, viz.: Adenna, Adinius, Addius, Adius, on the one hand, and 
Atennia, Atinnius, Attius, Atius, etc., on the other hand. In the voiceless forms we must obviously 
see the direct equivalents of the Etruscan names atnas, atunia, etc., while the voiced forms can 
rather be regarded as Italic, Latin and Oscan nominal forms. For the name Adius in Oscan 
we find the variant aadiieis (gen.sg.).57 Thus it is not impossible that in final conclusion this nominal 
form reflects an Osco-Latin form, and also inPannonia it preserves the memory of a romanized Oscan. 
The other name to be read on the inscription points in a similar direction. The reading of 
this is CLVI, from which we can infer the nominal form Cluius. The equivalents of this name are 
well-known from Northern Italy. The name Cluvia occurs in Venetic territory,58 in Samnium 
we find the name Cluvius,59 while in Umbrian we have data also on the original nominal form 
kluviier 'Cluvii'.00 The further developed Oscan forms хХоРата 'Clovatus', kluvatiis 'Clovatius' 
of the name,01 and the Latin equivalents Clovatius, Cloventius, Cluentius of the same can also be 
found in Italy.02 The name is evidently of Osco-Umbrian origin, so that its occurrence in Pannónia 
shows that there were also О s cans and Umbrians among the Italian elements, who immigrated 
or were placed here. 
Very interesting is the form of the name, which, instead of the actually expected form 
*Cluvius, can be reconstructed in the form Cluius. It seems that in this case we have to do with 
the Latinized variant of a specially Oscan form. In the same way occurs the form Paquius with 
Oscan syncope of the name Pacuvius.°3 The phonetic development Pacuvius > Paquius renders 
an accurate parallel for the phonetic equivalents Cluvius ~ Cluius. Thus also the phonetic form 
of the name points to Oscan origin as compared with the Osco-Latin Cluvius. 
7. The next inscription (Bonis Pl. XXXII, 18, Ptuj , cf. p. 157) contains the name 
L.N ATI M in cursive script. The reading of the name is clear, its form can be reconstructed as 
Natus or N atius. This name is very likely in relationship with the names Natta, Natini, Nattianus 
( * N attius), Natistius, Etruscan natisal occurring partly in Vcnetic and partly in Etruscan 
territory.64 The root nat- occurs in Venetic territory also in the river name Natiso (today Na-
disone). It is possible that the name Natira occurring in Venetic territory has also to be included 
in this group of names, in which we can see the same formative element, as in the Venetic name 
aviro.65 The geographical distribution of the names renders difficult the definition of their linguistic 
origin. The river name Natiso and the name Natira point perhaps still to the possibility to look for 
the origin of the name in Veneto-Istrian territory, and thus its spread among the Etruscans is sec-
ondary. In this case in L. N atius we must see a North Italic ethnic element of Veneto-Istrian ori-
gin. The abbreviation M standing after the name can be solved most plausibly as m(ilitis). 
8. The reading of the eighth inscription (Bonis Pl. XXXII , 19, Ptuj, cf. p. 203), according 
to Bonis, is C.PET 1С I QVARTI. This is undoubtedly correct. We can at the most modify it in-
asmuch as to read, on the basis of the published figure, QVARTI I instead of QVARTI. Otherwise 
the inscription shows, with the exception of the A, lapidary letter forms. The circumstance that 
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the engraver of the inscription indicates all the three elements of the name of the proprietor, 
is in good harmony with this striving for official style of script. 
The name Peticius was known in Pannónia for a long time. It also occurs in Emona and 
Savaria, and Mócsy refers to the fact that it is also known from Aquileia.66 The main area of 
spreading of the name is, however, not Northern Italy, but Etruria, where its Latin variants 
Peticius, Peticia Tusca and its Etruscan variants petses, peteci, peticeal, equally occur, frequently.67 
Thus the namePeticius undoubtedly belongs to the large group of the Etrusco-Latin names, and 
its occurrence in Pannónia reflects well the swarming out of the romanized Etruscan merchants, 
artisans, contractors and soldiers to territories of the empire promising new economic perspectives. 
The name Quartius has so far not occurred in Pannónia. The name Quartus is frequent 
here, and on account of the highest number of occurrences Mócsy tried to trace it from Northern 
Italy.08 However, Quartus, Quartius and the other gentilicia or cognomina derived from ordinal 
numerals belong in the framework of the practice of the Latin naming developing in the provinces, 
the linguistic, cultural and social bases of which were given everywhere.69 Thus it is not necessary 
to trace this name from Not hern Italy or some other Roman province even in Pannónia. Of course, 
we must judge those cases otherwise, in which also some other foothold is given for the definition 
of the origine of an individual. In the case of Peticius the gentilicium points towards the Etruscan 
territory of Central Italy, and so in this case it is likely that he brought along from there the name 
Quartius, which otherwise could have arise also in the Pannonian Latin or romanized surround-
ings. In Italy the name Quartius is actually known,70 and although this circumstance alone is 
not of decisive meaning, at any rate considering the fact that this name did not occur so far in 
Northern Italy, we must hold it still meaningful. Thus all signs point to the circumstance that 
C.Peticius Quartius belongs among the elements of Etrusco-Latin origin in the romanization oi' 
Pannónia. 
9. The reading of the next inscription is problematic also from several viewpoints (Bonis 
Pl. XXXII, 20, Lyublyana, cf. p. 197). The first letter is a clearly legible N, at the second one, 
however, the surface of the vessel is broken away. If the letter had a stroke also in the broken part, 
then we must hold it an underneath open, cursive 0. Besides this at the most still the reading of 
a D could come into account. In this case we ought also to presume a cursive, underneath open 
variant of the D. The reading of the next three letters is LLV, or eventually IIV. Hereafter we 
see a letter form to be defined with difficulty, which resembles most to a variant of the cursive Б, 
occurring in Pompeii.71 The definition of the next letter is also difficult. Its form is so indefinite 
that we can choose any of the readings A/B/P. The last letter is I. If we take the different possibi-
lities of reading into consideration, then from the reading NOjDLjILjIVBA\R\PI we can derive 
the following forms of names: N.DIIVBRI, N.DIIVBAI, N.DII VBPI, N.DILVBRI, N.OL-
LVBRI, N.OLIV BRI, etc. The majority of these forms is unlikely already in anticipation, although 
we can find some kind of connection in the case of almost all of them. Thus the form DIIVBRI 
could be collated with the Dacian names beginning with Diu- (Diuppaneus, Diuzenes, etc.), 
but the -ii- and the second element of the name could hardly be explained in a reassuring way. 
In connection with the form DILVBRI we could think of the name Dillius, but the end of the 
name would remain without an explanation also in this case. In connection with the reading 
N.DII VBRI we could perhaps find some parallel for the name Dius, but the existence of a name 
*Ubrius can hardly be rendered likely. 
Among the possible variants of reading still the form N.OLLVBRI seems to be most 
probable. To the name Ollubrius resulting from this we can quote as a parallel the cognomen 
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Olebrius occurring in Gallia Transpadana,72 as well as the name Olybrius in the Late Roman Age. 
The phonetic differences existing among the three forms of names (-ll-j-l, -lub-\-leb-\-lyb-) can 
be о verb ridged comparatively easily, but the origin of the group of names itself is problematical. 
From Asia Minor we know a name with similar phonetic form, viz. Olybris (Cilicia),73 which even-
tually is connected with the mythical name Olymbros, similarly from Asia Minor. It would be, 
however, difficult to presume that this rare Minor Asian name would have reached Italy and 
Pannónia already so early. 
It is possible, however, that the name OUubrius, Olebrius is of Italian origin, and is not in 
direct relationship with the above-mentioned names from Asia Minor. On the basis of the phonetic 
equivalents Volubrana ~ Ulubrana and Or basins ~ Urbasius74 we can presume that the name 
Ollubrius, Olebrius developed from an earlier form * Volubrius, * Volebrius. This name can contain 
the same root, as the above-mentioned adjective Volubrana, and it is likely that its original form 
was *Velebrius (cf. vei- > vol-). Since in the Latin dialects and in Osco-Umbrian -/- corresponds 
to -b- within the word (cf. Rubrius ~ Rufrius, etc.75), this name had very likely also a variant 
*Velefrios. This could be adopted by Etruscan in the form velfrei, velferas, the further development 
of which in Etruscan is reflected later on in Latin in the name Volfema.7e It is possible that * Volub-
rius, *Volebrius, or Ollubrius, Olebrius is already an Etrusco-Latin nominal form. It is doubtless, 
however, that the arising of the forms Ollubrius, Olebrius can be imagined also in the frame-
work of Latin phonological development. Thus, if we regard the reading N.OLLVBRI of the 
inscription to be correct, we, can count with the appearance in Pannónia of a very interesting 
Italian name. 
10. We can find several inscriptions on a vase found in Ptuj (Bonis Pl. XXXII, 22, 
cf. p. 199). 
a) The first inscription consists only of 4 letters, the reading of which can be ECII. 
Of course, the possibility of the reading EOE also exists, and in this case we could think of the 
possibility that the letters 10 standing in some distance still belonged to this inscription, and thus 
the reading of the whole inscription would be ECEIO. However, the two letters in question are 
of much smaller size than the inscription ECII, so that obviously it is more correct to regard these 
as a separate inscription. 
From the inscription EOII the name Ecius can be derived. Otherwise the variant Eceius 
of this very name will result also from the reading ECEIO (cf. Aetreius ~ Aetrius, Atreius ~ Atrius, 
etc.77). The name Ecius did not appear either so far in Pannónia, but in Italy it is not unknown. 
On the basis of the equivalents Etrius ~ Aetrius, Equitius ~ Aequitinus we can identify it with 
the Etrusco-Latin name Aecius, which belongs to a wide-spread group of names.78 The name 
Ecetius occurring in Carnuntum, but otherwise unknown,79 is very likely also the further deriva-
tive of this name. The morphological relationship of the names Ecius and Ecetius is very likely 
the same, as that of the pair of names Médius — Medetius, etc.80 On the other hand, the name 
EiciaSi similarly occurring in Pannónia (Au am Leithaberg) and at the first sight appearing to 
show a relationship with the discussed name, obviously reflects the form Ida and can be brought 
into connection with the Celtic name Iccius. Thus in final conclusion the name Ecius is a represen-
tative of the Etrusco-Latin element in Pannónia. 
b) The second inscription consists of 2 letters, which can be read as 10 or ID. Although 
in the case of the reading ID we could think also of the abbreviation ID(ibus), it is more likely 
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that, whatever reading we should accept, we have to do with the abbreviation I.D. or 1.0. of 
a proper name. 
c) The third inscription consists of 2, or eventually 3, letters. As a matter of fact, the 
inscription can be read as PH, and in this case we can think of the abbreviation either of a cogno-
men beginning with Ph, like for example Ph(ilinus), Ph(ilippus), etc.8ia, or of a name having 
two parts, like for example P.II (crennius). Since, however, in cursive inscriptions the ligature of 
the group of letters LI, fully coinciding with the H, frequently occurs (see for example CIL IV 8433, 
8261, 8559, etc.), the possibility of the reading PLI also exists. In this case we would get the name 
Plius, which, concluding on the basis of the pairs of forms Atreius ~ Atrius, Aetreius ~ Aetrius, 
etc., can be identified with the Italian name Pleins.82 Although the name Pleins itself occurs in 
Eporedia, and although its further developed variations are known from Brixia and Aquileia, 
the occurrence of forms belonging to this group of names in Ariminum and Faliscan territory 
ranges this name clearly among the Italic, and more closely very likely among the names of 
Latino-Faliscan or Faliscan origin. Its occurrence in Northern Italy, at any rate, makes also its 
appcarance in Pannónia intelligible. 
d) The style of script of the fourth inscription, in a certain measure, resembles to that 
of the previous inscription, so that eventually the idea can be raised that the two inscriptions 
actually belong together. In this case the third inscription should be regarded as the gentilicium 
belonging to the name following it. According to the published figure, however, between the two 
inscriptions there is a clearly perceptible difference of level, equal at least to one line, and this 
arrangement contradicts the assumption that they belong together. 
The most obvious reading of the inscription seems to be RIMI. Besides this we can count 
also with the readings PINO, RINII and REVO, depending on how we distribute the strokes 
connected with each other to certain letters. At any rate, the reading RIMI has the highest 
degree of probability. The name Rimius resulting from this was also unknown in Pannónia so far, 
but in Italy it occurs in the form RimmiusP This name is very likely only a variant of the name 
Remmius, which is in connection with the names Remnius, Remus, and in final conclusion is of 
Etruscan origin. Thus also this inscription shows the significance of the Etrusco-Latin element in 
Pannónia. 
11. The reading of the next inscription (Bonis Pl. XXXII, 23, Ptuj, cf. p. 209) is quite 
clear, viz.: M.BITTIV. An interesting phenomenon in this inscription is, on the one hand, the 
form of the B, inasmuch as from the upper part of this letter a small, oblique stroke reaches 
upwards. A similar occurrence can also be observed in the В of a Pompeii inscription (CIL IV 8767). 
On the other hand, in this inscription is noteworthy the line under the B, which also here obviously 
indicates the beginning of the name. 
Nor was the name Bittiu known from Pannónia so far, but we find its equivalents in 
the region of Northern Italy settled by Celts, where the name Bittio occurs in Isola di Garda and 
in Zenano — Val Trompia, and the name Bittalius occurs in Brescia.84 Bittiu and Bittio are in fact 
identical forms of the name, the difference between the two is only that Bittiu reflects the Celtic 
noun type Bittiu, -unis in an unchanged form, while Bittio, -onis shows already a form fitted 
in the declension of Latin nouns.85 Since the names formed with the affix -iôn- are characteristic 
especially for the naming of the North Italic Celts,86 it is very likely that in the person of 
Bittiu we have to do with a Celt of North Italic origin. 
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12. Among the Ptuj inscriptions collected by Bonis there is also an inscription, which 
consists only of a cross- or X-shaped sign (Bonis Pl. XXXII, 24, cf. p. 200). This can also be in 
connection with the similar sign appearing on North Italic vases. 
13. We can read very likely a name unknown in Pannónia so far also on a vase found 
in Vienna (Bonis Pl. XXXII, 25, cf. p. 217). The reading of the three letters standing somewhat 
apart from each other is AMI, from which the name Amius results. The exact equivalent of this 
is known from Italy, where it appears partly in the form Amius (Beneventum) and partly in the 
form Ammius (Tarvisium, Aquinum, Velitrae).87 It is possible that the further derivations of this 
name are Aminius, Amnius and the Etruscan name amne, while the name Ammans occurring in 
Paelignic territory can be a derivation formed from the same basic word with the suffix -avo-. 
The basis of the whole group of names is very likely the Oscan word amma 'nutrix' and the geo-
graphic spread of the name in Italy also points to Osco-Umbrian origin. Thus it is likely that the 
name Am(m)ius represents an ethnic element of Osco-Umbrian origin in Pannónia. 
14. The last vase inscription from the collection of Bonis, treated here, originates also 
from Ptuj (Bonis Pl. XXXII, 26, cf. p. 215). This inscription was also written in cursive script. Its 
first letter is an A, consisting of two strokes crossing each other, similar io the first A of the 
inscription A.ABI. The second letter is an initial V of characteristic curvation, parallels of which 
we can find in several Pompeii inscriptions (see CIL IV 8290, 8820, etc.). The definition of the 
fourth letter is uncertain, inasmuch as this can equally be read as cursive A, R, and P. Thus 
the reading of the inscription can be A. VIAjRjPI. Since a form Viaus or Viaius is unlikely also 
from several points of view, apparently only the readings VIRI or VIPI can be taken into con-
sideration. 
In the case of the reading VIRI we can count with the name Viri(us) already known from 
Carnuntum.88 This name is well-known in Northern Italy, where in the territory of Veneria and 
Gallia Transpadana we might find the gentilicium Virius, Viria, as well as their numerous deriva-
tives.89 The basis of the name can obviously be the Celtic word *vïros 'man, hero'. Thus the spread-
ing of the group of names to Venetic territory can be explained with the Celto-Venetic relations. 
Taking all this into consideration, in the case of the reading VIRI we must count very likely 
with a Celtic element of North Italic origin both in Poetovio and Carnuntum. 
If, however, we accept the reading VIPI, then we receive the name Vipius. This did not 
appear so far in Pannónia, but it is well-known in Nothern Italy, where it equally occurs in Gallia 
Transpadana and Liguria.90 The basis of the name Vippius, Vipius is the Celtic name Vipus, 
also found in Liguria (Cemenelum), so that in the case of the reading Vipi(us) we have again to 
do with a Celtic name of North Italic origin. Of the two possibilities of reading the latter is 
more likely, because the vertical stem of the R used to be considerably longer. 
I l l 
The third more significant group of Pannonian vase inscriptions can be found on the 
terrae sigillatae originating from Brigetio. These were collected by Gy. Juhász and his material 
was completed by Fr. Eichler with one or two more inscriptions.91 These scratched inscriptions 
from Brigetio are as follows (cf. Figs 2 — 3). 
1. Very interesting is first of all the short inscription, the reading of which according to 
Juhász is ALO (Juhász Pl. XLIX, 476). On this inscription noteworthy is the form of the A. 
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This occurs among the cursive inscriptions under discussion only in this one, and it is rather infre-
quent also in Pannónia (see for example CIL IV 8203). The relationships of the name Alo are very 
interesting. Its direct equivalent can he found in the Venetic female praenomen alio, which 
occurs in Este.92 This is verv likelv a shortened nominal form formed with the affix -ön-. The 
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Venetic cognomen allisikos with suffix valuation, known from Làgole (from the basic form *allisos, 
cf. the Venetic pair of forms fovgo ~ fvgisonia),93 is connected with the same form. I t is possible 
that the basic form itself originates from the circle of the Etrusco-Latin group of names alu, aluni, 
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alnial, Alina, Alennius, Alenus, Allonius,94 and thus it belongs among the elements of Venetian 
names of Etruscan origin. At any rate the name Al(l)o from Brigetio can be directly connected 
with the Venetic form of the name, and thus it furnishes a new datum on the Venetic ethnic 
element in Pannónia. 
2. The next Brigetio inscription agrees with the Ptu j inscription discussed under No. 4 
(Juhász Pl. XLIX, 377), viz.: FIR. In this the form of the F is striking. Such a form is seldom 
met with in the cursive inscriptions, it can be collated at the most with the F of a Pompeii inscrip-
tion (CIL IV 7310). In connection with the name FIR(mini etc.) we can refer to the aforesaid. 
Very likely also in this case a North Italian individual stands behind this name. 
3. According to Gy. Juhász the reading of the next inscription (Juhász Pl. XLIX, 378) 
is I VLB. This reading is undoubtedly possible, because the reading of the fourth letter to be con-
sidered first is D. It is sure, however, that this reading also raises several difficulties, because, 
on the one hand, it would also be difficult to explain the form Iuld(- ?), and on the other hand, 
the probability of the abbreviations I . VLB or IVL.B is also very little. If we still adhere to the 
reading IVLB, which undoubtedly seems to be obvious, then it is perhaps worth while to consider 
the latter possibility. The abbreviation IVLj.B can be solved in several ways. We could think, 
on the one hand, of the solutions IVL (ius) B(edit) or IVL(ius) B(onavit), and on the other hand, 
of the solutions IVL(ii) B(ecurionis) or IVL(ii) B(uplicarii), let alone the other possibilities. 
In the first case we would have to do with a donation inscription and in the second with a pro-
prietor inscription. 
It is, however, also worth while to be taken into consideration that in the cursive inscrip-
tions a variant of the О often occurs, the form of which is quite identical with the D or a reversed В 
(cf. for example CIL IV 8842, 8870, 9024). Thus the possibility also exists in connection with this 
inscription to read IVLO instead of I VLjB. In this case the inscription contains either the dative 
of the name lulus, or the nominative of a presumable name Iulo. The name lulus can be identified 
with the name Iullus, occurring in Carnuntum in Pannónia,95 and in Venetic territory in Northern 
Italy.98 This is of Celtic origin, and thus on the basis of its occurrence in Northern Italy, the 
Iul(l)us from Brigetio can perhaps also be traced back to the territory of Gallia Cisalpina. If we 
regard the form Iulo as nominative, then it can be explained as a derivative of the name Iullus 
formed with the affix -ön-. 
4. The reading of the next inscription (Juhász, Pl. XLIX, 379) is also problematical. 
Juhász gives the reading LOL, and this is undoubtedly possible, because in cursive script the L 
occurs in similar form, even if infrequently (cf. CIL IV 8767). The reading LOL can be solved 
as LOL(li) or LOL(lius). This name is known in Pannónia from Vindobona and Mócsv holds it of 
North Italic origin,97 where it is really wide-spread.98 
Besides the reading LOL, however, the reading COC, and even the reading COI can also 
be considered, because in cursive inscriptions similar forms of the С and the I also occur (cf. for 
example CIL IV 8767, the same in which also such form of the L appears, 8873, 8782). The reading 
COO can be solved as COC(cei), and in this case we receive the name Cocceius," occurring also in 
Pannónia, which is of Celtic origin and was spread also in Gallia Transpadana, as well as in Vene-
tia.100 Its occurrences in Pannónia (Brack an der Leitha and Brigetio) very likely can be traced 
back to Northern Italy. 
In the case of the reading COI we must not presume an abbreviation, inasmuch as this 
form can be regarded as the genitive of the name Coius. The latter is eventually also of Celtic 
origin,101 although the possibility also exists that it can be traced back to the more original form 
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Covins, and in this case we have to do with an Osco-Sabine name. The equivalent of the name 
Coins can he found also in Etruscan in the form cuie,102 but this can also be the adoption of the 
Osco-Sabine Covins > Coins. 
At any rate the parallel possibility of the readings LOL\COC\COI visualizes well the diffi-
culties of the reading of short cursive inscriptions, inasmuch as in these the shortness of the text 
makes it difficult for us to get acquainted reliably with the style of script and letter forms of the 
preparer, and the parallels to be mentioned permit also several possibilities. 
5. In the case of the inscription of one of the Brigetio terrae sigillatae (Juhász Pl. XLIX, 
380) a peculiar reading is published by Juhász, viz.-. KIVK. The use of the letter К is namely 
very limited in the Latin orthography, so that its repeated occurrence in an inscription consisting 
of four letters would be at least striking. If we examine the inscription more thoroughly, at any 
rate we can state that there is some difference between the forms of the two letters K, and although 
the form of the second К is not unknown in the Latin script of different periods, still in this 
inscription it is striking, because in cursive script such a form of the К is used, in which the 
two strokes on the right side start out from the vertical left side stroke and not from each other 
(cf. for example CIL IV 85G6, 8820, 8822, 9067, 9109). Considering this, the second К can hardly 
be regarded as K. If we observe it, the form of this letter corresponds exactly to an N of retrograde 
script, so that apparently we have to do with a reversely written cursive N. In this case the 
reading of the inscription will be KIVN, and in this the presence of a letter К is already clear. 
The group of letters KIVN can be divided into K.IVN and solved as K(alencLis) lVN(iis). Thus 
this vase inscription contains very likely a dating, regarding the relationships of which, however, 
we are reduced to mere guesswork (the dates of purchase, donation, etc. ?). 
6. The next inscription consists of only one ligature (Juhász Pl. XLIX, 381). The ligatures 
are comparatively rare in cursive script. One of the more frequently occurring ligatures is exactly 
the VA(le), the form of which (cf. for example CIL IV 8216) is identical with the first part of the 
Brigetio inscription discussed above. Thus this ligature apparently must be solved as VA, after 
which still another letter follows, viz. A or D. Since the reading VAA would be difficult to be 
rendered likely, surely it is more correct to drop this and to adhere to the reading VAD. The form 
VAD seems to be an abbreviation, which can most easily he solved as VAD(i) or VAD(ius). 
The name Vadius is known from Pannónia in Aquincum, otherwise, however, Mócsy indicates 
it as unknown.1"3 On the name Vadius we have really no other example so far, still it can hardly 
be doubtful that this form of name belongs to a well-known Italic group of names. Taking into 
conrideration that in the Etrusco-Latin or in general Etrusco-Italic names the alternation 
t ~ d is very frequent (cf. for example Adius ~ Alius, Atinnius ~ Adinius, Catius ~ Cadius, 
Catinius ~ Cadinius, Catonia ~ Cadonius, Autius ~ Audius, etc.114), the name Vadius can be 
identified with the Etrusco-Latin name Vatius, the further developed forms of which were wide-
spread in Italy.1"5 The Etruscan form vati of the name Vatius/Vadius itself occurs in Clusium. 
Thus the appearance of the name Vadius in Brigetio stresses the role of the romanized Etruscan 
clement in early imperial age Pannónia. 
7. On a Brigetio terra sigillata (Juhász Pl. XLIX, 382) we find the inscriplicn VICTO^f. 
This fragment can equally be completed to VICT [RIS], VICTOfRI] or VICTOfRINIJ. 
These names are known in Pannónia1"® and especially wide-spread in Northern Italy.107 Thus it 
is possible that the bearers of these names in early imperial age Pannónia were in the first place 
North Italians. 
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8. The next inscription (Juhász Pl. LXIX, 383) contains the name *A^PRILI MAXI. 
Only a small part of the A lias been preserved, but its reading and restoration seem to be sure. 
The last two letters are uncommon in the writing of the form of name APRILI. While the first 
letters show lapidary forms, the last two are cursive and the L is of quite small size, and the I 
is twice as long as the L. This peculiar final LI has its exact equivalent in a Pompeii cursive inscrip-
tion (CIL IV 8758). Thus we can have no doubt about the reading. 
The gentilicium Aprilius had occurred already earlier in Pannónia, we know also two 
persons with the name Aprilius from Carnuntum, one of them is from Mediolanum.lcs Thus it is 
possible that the bearers of this name in Pannónia are in general of North Italic origin, where 
we can also find this gentilicium of Latin origin. 
The cognomen MAXI is problematical to a certain extent. It would be obvious to hold 
this fragmentary and to restore it to MAXI [MI ], but on the one hand the form of name is 
closed by a long terminal I, and on the other hand there is sufficient space on the vase fragment 
to allow to see also part of the next letter, in case such existed at all. All this renders the assumption 
unlikely that another letter would have followed also after the letters MAXI. Nor can we think 
of the possibility that we have to do with an abbreviation, because in this case we could 
rather expect the form MAX. So we can count only with two possibilities, viz.: either with some 
erroneous writing of the cognomen Maximus, or abbreviation of the same, or we have to presume 
the form Maxius as cognomen. This form does not stand without any parallel. On an inscription 
from Ig the form Maxia appears.109 In connection with these names two possibilities exist. We can 
think that these forms are somehow in relationship with the Latin Maximus. From Northern 
Italy we know the cognomen M ax о,110 which is obviously the hypocoristicon of the name Maximus 
formed with the suffix -ön-. It is not impossible that among romanized barbarians derivatives 
were made also with the suffix -io- from the root Max-, abstracted from the form Maximus this 
way. The other possibility is that the names Maxius, Maxia, Maxo, to which we can still add the 
form of name Маха occurring in Dalmatia,111 are not, or partly are not, in relationship with Maxi-
mus, but originate from aboriginal naming. The question can very likely be decided only by new, 
more reliable data. 
9. The reading of the next inscription is also questionable (Juhász Pl. XLIX, 384). Accord-
ing to Juhász the reading of this inscription is LB, but the В is connected on the left side with 
a long, vertical straight line, and thus very likely we have to do not with B, but with a ligature 
IBfBI. So we have to count with the reading LIB or LBI and not with LB. If this inscription 
contains a form of name, then we can think of the abbreviation of a name beginning with Lib-, 
like LIB(eralis), LIB(onis), LIB(elli), LIB(urni), etc. Of these Liberális occurs in Carnuntum,112 
and considering the popularity of this name in Northern Italy, perhaps also in the bearer of this 
name we can see an individual originating from there. 
10. The inscription of another Brigetio terra sigillata (Juhász Pl. XLIX, 385) contains 
the name Aelius Magnius in cursive script (thus correctly by Juhász). The cognomen Magnius 
otherwise does not occur in Pannónia, but from Aquincum we know a gentilicium Magnius. The 
presumable basic word of this, Magnus, is wide-spread as a cognomen in Pannónia. The use of 
the forms Magnus and Magnius is similar also in Northern Italy. The explanation of this phenom-
enon is that in romanized barbarian surroundings the gentilicia were formed in many cases from 
patronymicons.113 The cognomen Magnius, on the other hand, shows an interesting example of 
the barbarian naming practice, which formed the cognomen from patronymicon. This means 
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that the father of Aelius Magnius bore very likely the name Aelius Magnus, and the son bore 
the patronvmicon, formed from the cognomen of the father, as his own cognomen. 
11. The next inscription is also interesting from this point of view (Juhász Pl. XLIX, 386). 
According to Juhász the reading of this is L.MONT AN I, hut on the published figure we can 
j . h a r m a t x a 
13. 
M V K \ 
16. 
Fig. 3 
clearly read L.MONT ANIL The cognomen Montanus is well-known in Pannónia,114 and its spread 
here is eventually connected with its frequent occurrence in Northern Italy. The gentilicium 
Montanius, however, does not occur otherwise. Of course, on the basis of the aforesaid, the develop-
ment of this gentilicium can be imagined also in Pannónia, but we have no foothold for the support 
of this assumption. The gentilicium Montanius, on the other hand, is known from Mediolanum, 
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Northern Italy (CIL V 6043), and thus it seems possible that this gentilicium arose among the 
Celts of Northern Italy. In this case L.Montanius could be an individual of North Italic Celtic 
origin. 
12. The next two inscriptions can be discussed together (Juhász Pl. LXIII, 4, cf. p. 134). 
Both inscriptions appear on the same vessel. This is a terra sigillata bearing the potter's mark 
LMV, which can be regarded hence as rather early in Pannonian relation.115 The readings of the 
two inscriptions published by Juhász are IVLI I and IVLI PI I. This reading is correct, we can 
only add to it that after the name IVLI PII still another letter can be read, viz. a cursive A, 
in which we must apparently see the abbreviation of the denomination of occupation. The two 
names indicate very likely the two subsequent proprietors of the vase. Since both names consist 
of an identical gentilicium (the form IVLI obviously represents the genitive of Iulius and not that 
of lulus), it can be presumed that the subsequent proprietors of the vase belonged to the same 
family, and they followed each other perhaps as father and son. As it was already stressed by 
Mócsy, part of the individuals bearing the gentilicium Iulius, first of all those named C. Iulius, 
are very likely of North Italic origin.110 In the present case the praenomen does not appear, 
therefore this foothold can be dropped in connection with the definition of origin. It is worth 
while, on the other hand, to pay attention to the cognomen Pius. This does not occur otherwise 
in Pannónia. This cognomen, however, is known from Northern Italy (Venetia, Gallia Transpadana), 
so that this points to the North Italic origin of the person bearing the name Iulius Pius. 
As regards the designation of occupation, the abbreviation A can most probably be solved as 
A(ctuarii), A(edilis) or A(uguris). Since in Brigetio in the 1st century we cannot vet count with 
the office of aedilis, we can practically choose only between the designations actuarius and augur. 
If the cognomen Pius is in some relationship with the person bearing the name, what frequently 
occurs among romanized barbarians,117 then we could perhaps give preference rather to the solution 
A(uguris). 
13. On the fragment of a Brigetio terra sigillata (Juhász Pl. XLII, 27) the last two letters 
of a scratched inscription appear, viz. : ]CA. Since after the last letter there is a free space, and 
thus no other letter could stand after it, the letters JCA can be regarded the preserved part of 
a name ending in -ca, like Aicca, Amuca, Ausca, Marica, etc. 
14. Another Brigetio scratched inscription was also preserved in a fragmentary state 
(Juhász Pl. XXV, 11, the scratched inscription is shown upside down). Only the first two letters 
of this inscription have been preserved, and these can be read as AM[ or MA[. Since no written 
character is linked to the second letter, the third letter could not be A, M, or N. T could not 
follow either, because its upper part ought to be visible. Consequently the third letter could only 
be one of the letters О, D, E, F, G, H, I, L, О, P, R, S, or V. Thus in the case of the reading AM[ 
only the names Ambatus, Ambisavus, Amoenus, Amphio, Ampo, Amuca, Amullu, while in 
case of the reading MA only the names Marcinius, Maecius, Maesius, Magius, Magnius, Március, 
Marius, Martius, or the cognomina beginning with Mac-, Mag-, Mai-, Mal-, Mar-, Mas- can be 
taken into account. 
15. Among the scratched inscriptions of Brigetio published by Fr. Eichler, the author 
read one of them (Eichler Pl. VI, 15) as IOM and gave the solution I (ovi) O(ptimo) M(aximo). 
This tempting reading and interpretation, however, has a difficulty. In this inscription the M in 
fact is not written as M, but we can see a separate I, which is followed by a V, written together 
with an I or L. We can, of course, think that this separate writing of certain strokes of the M 
is only a result of careless tracing. This assumption is, however, excluded by the circumstance 
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that the left stroke of the V is carefully closed down above witli a short stroke from the preceding 7, 
thus the writer of this inscription clearly wanted to separate this letter from the preceding one. 
We can still add to this that the second letter is actually a reversed D, which of course, can be 
read as 0, but the possibility of the reading D also exists. Considering all this, we can read the 
inscription as ID.IVL. and this can be solved as ID(ibus) IVL(iis). Thus in this inscription 
very likely we have again to do with a dating. 
16. The other cursive inscription (Eichler Pl. VI, 16) was read by Eichler as AINICI, 
and this is undoubtedly correct. The name Ainicus, or eventually Ainicius, is otherwise not known 
in Pannónia, or even in Northern Italy. The form of name itself can clearly be analysed. We have 
obviously to do with a gentilicium formed with the suffix -icus, the basis of which is Ainius. This 
can be found in Italy partly accurately in this form and partly in the form Aenius, as the member 
of a wide-spread Etrusco-Latin family of names.118 The name Ainius/Aenius itself is very likely 
of Etruscan origin ( = Etruscan eini), but the form Ainicus found from it can already no longer 
be fitted in the system of Etrusco-Latin forming of names. This form of name was made with the 
suffix -icus, the use of which in Northern Italy was pointed out by W. Schulze,119 and the area of 
its spreading comprises Venetia, Istria and the part of the Dalmatian coastal region up to 
Salona.120 This -icus (more accurately suffix -ko-, because the i belongs as a rule to the root of the 
word, like also in the case of Ainius Ainicus) is the characteristic of Venetic formation of 
names, so that in the case of the name Ainicus we must presume that the Etruscan (Latin) 
name Aini(us) got over to Venetic territory, and the form Ainicus appearing also on the Brige-
tio terra sigillata inscription arose here. We have to do with a presumably similar case also in the 
relation of the North Italic pair of names Statius ~ Staticus.121 
IV 
The examination of these three small groups of inscriptions is instructive also from several 
points of view. First of all it enriches the collection of Pannonian names and thus at the same time 
also our knowledge of the population of Pannónia. Another, not less important lesson of this 
collection of names is that we did not find a single such name in it which, at a certain probability, 
could have been brought into connection with the local Celtic or Illyrian population. Naturally, 
we must not think that among the bearers of the names appearing on the inscriptions only those 
can be regarded as Roman citizens, with whom we find also praenomen or cognomen. These inscrip-
tions are no monuments of official character, and thus in them the system of tria nomina cannot 
be expected already in anticipation, and just that is remarkable that in the case of C.Peticius 
Quartius all the three names appear, in the case of T.Ata(i)a, L.N atius, A. Adius, M.Bittiu, A.Vipius 
and L. Montanius the praenomen, and in the case of Aelius Magnius, Aelius Albucius, and Iulius 
Pius the cognomen is given. The cause of this occurrence obviously must be traced back to indi-
vidual reasons, because otherwise in all those territories from where the names originate, the 
system of praenomen and nomen, or gentilicium has developed already in the period before the 
beginning of Roman influence and the obtaining of Roman citizenship. Thus in the case of the 
bearers of North Italic, but non-Latin names we could equally expect the appearance of either 
the praenomen and nomen, or the nomen and cognomen. Since, however, this is not the case, it 
seems to be doubtless that in the case of the bearers of the full form we must count with some 
personal reason, eventually with the increased stressing of their claim for social rank, if they 
show all their three names, that is their praenomina or cognomina even on their vases. This result 
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is in harmony with those earlier122 and later observations,123 which indicate that from the absence 
of any two elements of the tria nomina alone or from the nomen of non-Latin origin we must not 
infer the peregrinus state of their bearer. 
In the beginning of the imperial age in connection with the assuming of Roman names 
we can observe two contrasting trends. While the obtainment of Roman citizenship was an excep-
tional occurrence and it could be obtained only by few in the cities having the ius Latii, at least 
those male members of the family, who obtained Roman citizenship, assumed in general Roman 
gentilicia. This occurrence can well be observed among other things in Ateste.124 The attractive 
power of social elevation apparently made desirable for many to imitate this, even if they did not 
have Roman citizenship. How wide-spread this practice could be among the peregrini, is clearly 
shown by the report of Suetonius, according to which Emperor Claudius "prohibited to individuals 
being in the legal state of peregrini to use Roman names, at least as gentilicia" (peregrinae condi-
tionis homines vetuit usurpare Romana nomina dumtaxat gentilicia, Claud. 25,3).125 Thus this 
decree did not prohibit the use of Roman names in general, and it was not confined to the protec-
tion only of certain names (for example imperial names), but wanted to prevent the obliteration 
of the differences in the use of names reflecting the Roman citizenship and social state of the 
small leading layer in the life of towns and settlements without Roman citizenship. It is possible 
that the initiative of the decree was not so much the worry of the Emperor or his surroundings 
in connection with this, but the strive for some regulation of the use of gentilicia was initiated just 
from the leading layer of the communities having the ius Latii, whose interest it was in the first 
place to issue this decree. This is supported to some extent by the report of Cassius Dio (LX. 17, 7), 
according to which several new Roman citizens were reported to Claudius, because they did not 
take up the imperial gentilicium. This datum clearly shows that the regulation of the taking up 
or dropping of the imperial or in general Roman gentilicium was not initiated in the surroundings 
of the Emperor, but the impulse to this was given obviously by those inner social tensions, which 
existed, on the one hand, between the older and the new Roman citizens, and on the other hand 
between the Roman citizens in general and the peregrini. 
The fact that the Roman upper leading layer did not regard the use or non-use of the 
Roman gentilicia (nomina) as a decisive question, is shown by the Tridentum Edict of Claudius, 
which very likely permits to the new citizens to maintain their old gentilicia.120 This at the same 
time leads us over to the question of that tendency, opposed to the former one, which strived to 
retain the old gentilicia. This circumstance can well be observed in Ateste, having ius Latii, where 
the Roman names were taken up only by the male members of the families, while the women 
retained their old Venetic names, although the Roman citizenship was obtained not only by 
the men holding offices, but also by their family members.127 This points to the fact that the Roman 
Empire had many communities having local clan and family traditions, in which the members 
adhered to the old gentilicia also after the obtainment of the Roman citizenship, and if as a result 
of a certain social pressure — on part of the older Roman citizens — they could not avoid to take 
up Roman names, then they selected the Roman names so that their phonetic forms should possibly 
stand near to their old names (this naturally excluded the taking up of the imperial gentilicia), 
or to the assumed Roman name they added also their own old names. 
The result of these two clearly appearing tendencies was very likely that in the first 
century of the imperial age the use of Roman names by peregrini could occur very frequently, 
1 2 2
 W . SCHULZE: Z G L E 4 8 8 f f . 
123
 The more recent literature was summed up by 
A . M Ó C S Y : A n t . T a n . 1 2 ( 1 9 G 5 ) 3 9 f f . 
124
 J . U N T E R M A N N : Die vene tisch en Personen-
namen. 58. 
123
 The different (erroneous) interpretations of this 
source are discussed bv A. M Ó C S Y : Ant. Tan. 12 (1965) 
42 foil. 
126
 A. M Ó C S Y : Ant . Tan. 12 (1965) 43, very likely 
correctly, brings this into connection with the men-
tioned report of Cassius Dio. 
127
 J . U N T E R M A N N : loc. cit. 
17* Artu Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 20, 1968 
2 7 0 j . h a r m a t t a 
and at the same time also the retaining of the earlier non-Roman names by the new Roman citi-
zens. As a result of this, apart from certain types of the official documents, we must be very cautious 
with the judgement of civic rights of individuals bearing Roman names as well as of those bearing 
barbarian names. 
The division of the names appearing on the inscriptions discussed, according to origin is 
very interesting. The names of altogether 37 persons can be established with more or less certainty, 
and among these we can distinguish Etrusco-Latin, Latino-Etruscan, Osco-Umbrian, Venetic, 
North Italic Celtic and North Italic Latin names. Their distribution is as follows: 
Etrusco-Latin North Italic Latin 
Viscus Ma[rcelli]nus 
T. Ata(i)a Eir(mius ?) 
Isi(cius) Fir(mius ?) 
Apa Aprilius Maxius 
Munius Lib(eralis) ? 
C. Peticius Quartius Aelius Magnius 
Ecius L. Montanius 
Rimius Iulius 
Vadius Гц] in s Pius a(ugur ? 
Ai nieus 
Veneto-Istrian Osco-Umbrian 









Aelius Albucius A. Vipius 
N. Ollubrius Iulius 
Plius [?Amu]ca 
The division of the names according to origin visualizes in a very interesting way in the 
first place that the ethnic elements of Pannónia of Italic origin, on whom romanization in Pannónia 
relied, came first of all from those Italian territories, which were situated nearest to Pannónia. 
Thus the North Italic Venetic, Celtic and Latin names are presented in a very considerable de-
gree (21 persons out of the total 37), then follows the Etrusco-Latin element (10 persons), then in 
a much more modest proportion appear the Latino-Etruscan (3 persons) and the Osco-Umbrian 
names (4 persons). Although it is, of course, impossible to draw final and far reaching conclu-
sions on the basis of 37 names to this the analysis of the full collection of names from the 
early imperial age in Pannónia would be necessary - , the possibility still exists that this collec-
tion of names originating from three sites practically reflects the ethnic relations of the Roman 
settlements in accordance with reality. The significance of the North Italic Celtic and Venetic 
elements in Pannónia is easily understood. The population of Northern Italy started to play a 
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more and more important role in the reinforcement of the Army already at the time of Caesar and 
this role was preserved also later on. A considerable part of the Etrusco-Latin elements must 
he very likely brought into connection with commerce and industry, but they were not missing 
also from the Army. The small proportion or absence of the Central and Southern Italian ele-
ments is notable. This can be explained very likely not only with the geographical distance, but 
also with the great economic predominance of Northern Italy (including also Etruria) over South-
ern Italy, which ensured the possibility of its economic and demographic expansion. The signif-
icance of the North Italic element in Pannónia was stressed already by earlier investigation,128 
and in connection with Dalmatia we can also observe that the elements of Italic origin came 
first of all from the adjacent, nearby North Italic territory.129 
Since this way the experiences of the discussed names do not contradict at all the results 
of earlier investigation, but with the help of linguistic analysis allow the drawing up of a much 
more differentiated picture, perhaps it is not superfluous to point out that the distribution of 
Celtic Latin 
Fig. 4 
the names according to origin in the three groups of inscriptions, viz. in the case of Ptuj, Tokod 
and Brigetio, shows a notable difference. This can well be seen on the attached diagram, and in 
form of an assumption it can be summed up in the following observation. The discussed material 
of the three settlements or sites means a gradual chronological succession. Part of the finds from 
Tokod is later than those of Ptuj, and the Brigetio finds extend partly still longer in time. It is 
interesting to observe that the composition of the Ptuj and Tokod names is nearly identical. 
The Etrusco-Latin and Venetic elements are in predominance in it. The difference between the 
two is only that in Ptuj the North Italic Celtic and the Osco-Umbrian elements are also 
significantly represented in the collection of names, while these are missing in Tokod. The compo-
sition of the Brigetio names discussed here differs considerably from this picture. In this group all 
other elements are insignificant as compared with the North Italic Latin element. 
We stress that the discussed collection of names is too small for investigations of statistical 
character, and exactly therefore it is possible that the observed phenomena cannot be held of 
general validity. We can only state that this distribution of the names can well he explained gene-
rally and the picture of a likely historical development can be drawn up from it. As it is shown 
1 2 8
 A . MÓCSY: Die Bevölkerung von Pannonién. 129 G. ALFÖLD Y: Bevölkerung und Gesellschaft der 
94 ff . römischen Provinz Dalmatien. Budapest 1965. 185. 
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by the names of P tu j — Poetovio, the Italian elements streaming towards Pannónia still con-
sisted of considerably romanized Etruscans, Osco-Umbrians, and less romanized North Italic 
Celts and Venetians, who still retained their original names. I t seems that the Italian element 
originating from an area situated more in the south, the Osco-Umbrian names, already do not 
reach to Tokod, and the North Italic Celtic names are also missing. The latter occurrence can 
also be accidental, but eventually it reflects the process that the Celtic population of Northern 
Italy is rapidly romanized and the adoption of Roman names is more and more frequent. This 
process is clearly reflected in the discussed names from Brigetio, inasmuch as in these the Italian 
names are entirely pushed into the background by the North Italic Latin names. The North 
Italic Latin names mean, of course, romanized Celtic and Venetic elements. Besides this the 
predominance of the North Italic Latin names shows also the increasing economic significance 
of this area as compared with Etruria, already declining at the end of the 1st century. If this ten-
tatively drawn up picture will prove to be correct also in the course of further investigations based 
on a larger material, then we can get a very interesting insight into the inner population move-
ments of the Roman Empire and the shiftings of its economic centres. 
The inscriptions discussed also render a certain picture on the cursive writing used in 
Pannónia. Of course, we must not think at all that this cursive script had some Pannonian pecu-
liarity. As it is proved by the Pompeii cursive inscriptions, the form of the cursive script appearing 
in the imperial age in the provinces, was more or less developed already in the 1st century B.C., 
and therefore the cursive script used in the territory of the empire, apart from the individual 
characteristics and rhythm of writing, is at least as uniform as the lapidary script. On the compiled 
table of scripts, for the sake of comparison, I am giving some letter forms of the Pompeii inscrip-
tions, important from our point of view, as well as the letters of a cursive inscription from the 
3rd or 4th century found in England.130 The comparison through the geographical and chronological 
distances well visualizes the comprehensive unity of the cursive script. 
It is very interesting to observe in connection with the cursive script that the letter forms, 
at least part of them, did not develop as a result of the becoming cursive of the writing, as this can 
clearly be stated in connection with the Greek cursive script. In the Latin cursive script we find 
such letter forms, in which the becoming cursive appears slightly or not at all, while the form of 
the letter still differs from the lapidary letter forms. In the first place the numerous (9) variants 
of the letter A, to be observed also on the few Pannonian cursive inscriptions are remarkable. 
Some of these can really be explained with the becoming cursive or with the quick and negligent 
character of the writing. However, we find among them also such archaic forms, which were used 
in the Latin script in the 3rd century B.C. This phenomenon can hardly be explained with the 
assumption that the cursive script was separated from the lapidary script already in the 3rd 
century B.C., and thus it could preserve these archaic forms. This is not likely already because 
of the fact that in the first place we could count with archaic forms in the lapidary script used 
in the official inscriptions, and not in the cursive script satisfying the momentary necessities of 
everyday life. We must rather think of the possibility that these letter forms of the cursive scripts 
— besides the A we can also mention the letters E, L, M, O, P, R,V — originate from those 
North, Central and South Italic local alphabets, which were used for the writing of different 
Italian languages, like Etruscan, Venetic, Osco-Umbrian, etc. up to the imperial age. In these 
alphabets — as it is shown by the inscriptions — those archaic letter forms were preserved, which in 
the Latin script disappeared in the course of the 3rd and 2nd centuries (B.C.). 
It seems to be very likely that this way the development and diversity of the letter forms 
of the Latin cursive script are in close connection with the development of the Latin standard 
130
 J R S 48 (1958) 150, Kelvedon (Essex). 
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language in Italy, the repaid expansion of which can be dated to the times after the Allied War, in-
asmuch as the use of the other Italian scripts and languages is pushed into the background defini-
tively as compared with the use of Latin script and language as from this time, and it disappears 
completely. It seems, however, that while the Latin alphabet used in the official inscriptions 
appears in a more or less unchanged form in the whole of Italy, in the development of the cursive 
alphabet applied in everyday life the local scripts also played a role, and the great population 
movements and settlements following the civil wars promoted in a great deal the general spread 
of such letter forms, which were originally used only in a narrower circle. Thus in the cursive 
alphabet we can see, in a certain degree, an Italian «koine», with the equivalent of which we must 
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count also in linguistic relation, even if this remains hidden behind the dreary official language 
and stereotype phrases of the inscriptions. The Pompeii cursive inscriptions, however, render 
many interesting data also in linguistic relation for the reconstruction of this process. Among 
the discussed Pannonian cursive inscriptions only one rendered such a datum by the laying down 
of the form gaudiam gaudiam. This already long concluded but only now discovered form suggests 
in many respects the linguistic process, which was concomitant with the the use and spread 
of the cursive script in the provinces. 
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A 6TH CENTURY CEMETERY FROM KESZTHELY—FENÉKPUSZTA 
(PLATES L I - L X X ) 
I 
The late Roman city situated 7 km from Keszthely (Fig. 1) has been in the centre of not 
only Hungarian but also international archaeological investigation already for several decades. 
The special importance of the city is given not by the late Roman character, but by the fact 
that the settlement was inhabited even in the 9th century. Thus the investigators have been 
occupied for a long time with the question of the survival of the Roman population, the formation 
of the population in the 5th to 8th centuries, the history of the city in the 9th century and the 
circumstances of the rise of the settlement. 
Investigations were started already before the First World War1 and since then with the 
help of excavations lasting for longer or shorter periods part of the ground-plan of the city has 
been clarified,2 as well as the periods of construction, and part of the earlier excavations could 
also be authenticated.3 Besides, the cemetery parts from the 4th, 6th and 9th centuries could also 
be discovered.4 
The peculiarity of the 6th century graves and cemetery parts appears mainly in the 
female graves. The characteristic items of the long disputed but so far not completely solved finds 
are the ear-rings with basket-shaped ornaments, the silver disk fibulae, long cloth pins, and less 
frequently, in the male graves, belt equipments with pressed silver plate decoration.5 
The cemetery of this population was excavated by V. Lipp in 1883, and the material 
was published by him in 1886.® Altogether 300 graves have been discovered, but the finds were 
described by Lipp not according to graves but in groups. In his paper we find the coherent descrip-
tion of only three graves. Of the 300 graves only 91 were simply buried into the soil, the majority 
of them were built «in the Roman fashion» with paved walls, containing 2 to 3 skeletons each.7 
From the publication it also becomes clear that a considerable part of the graves were still late 
Roman, while the smaller part of them originated from a later period and belonged to the ethnic 
group wearing the ear-rings with basket-shaped ornaments. Thus Lipp was working in two ceme-
1
 For the results anrl literature on this period cf. 
comprehensively В . K U Z S I N S Z K Y : A Balaton környéké-
nek archeológiája (The Archaeology of the Balaton 
Region). Budapest 1920. 47 ff. 
2
 Between the two World Wars the excavations 
were interrupted. They starter] again in 1948 and 
since then, apart from short interruptions, they were 
carried on systematically. By several years of work 
we could clarify the circular wall of the town, some 
of its towers and the southern gate. In the course of 
the excavations the basilica No. 2, a large horreum 
and also several other buildings were unearthed. The 
investigations were going on under the supervision 
of Dr. K . Sági, director of the Balaton Museum. The 
results will be published in a summarized form. 
3
 In the course of the works mentioned in note 2 
the previous results could be authenticated in several 
eases. 
* V . L I P P excavated part of a cemetery from the 
6th century in 1883. In the course of these excavations 
he discovered also a larger Late Roman cemetery. 
I n connection with the excavations of 1948 several 
Late Roman graves were found, and during the later 
years K. S Á G I also discovered several graves (they are 
unpublished). I n the summer of 1966 L. B A R K Ó C Z I 
excavated a late Roman cemetery par t consisting of 
27 graves. A larger part of a cemetery from the 9th 
century was excavated a t the southern wall of the 
town (A. Sós: Acta Arch. Hung. 13 [1961] 247 ff.). 
6
 For the last t ime the problems of this period were 
summed up by I . K O V R I O : Arch. É r t . 8 5 ( 1 9 5 8 ) 6 6 ff., 
with further detailed literature. 
6 V . LIPP: A K 14 (1886) 137—159. (In the follow-
i n g L I P P : A K 1 4 . ) 
7
 Loc. cit. 
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tories of different ages, the relationship of which to each other is not known. Otherwise the burial 
was made in rows, consisting of graves with W-E orientation. Erroneously Lipp asserted that the 
cemetery lay within the city.8 Very likely he had no clear idea about the area of the city. Later 
on this error was corrrected by B. Kuz«inszky.9 More recently the conception was raised again 
that the cemetery was still situated in the area of the city.10 There was really a smaller cemetery 
8
 K X J Z S I N S Z K Y : op. cit. 6 9 . 1 0 D . S I M O N Y I : A n t . T a n . 9 ( 1 9 6 2 ) p p . 1 7 a n d 1 9 . 
9L,c. cit. 
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in the area of the city — this is the group of graves to be discussed next —, but this is not iden-
tical with the graves discovered by Lipp. In fact we have made quite sufficient excavation in the 
area of the city to insure that a cemetery with 300 graves, or its traces could have been found 
already. Thus the cemetery excavated by Lipp cannot be supposed to be anywhere el«e than out-
side the city, more exactly south of the southern wall, there, where the late Roman and 9th 
century cemeteries were abo found. Otherwise Lipp found cemeteries of similar character also in 
Keszthely—Dobogó and Alsópáhok.11 
1 f 
Fig . 2 
The cemetery discovered by Lipp has raised many new problems, it has become a fre-
quently quoted material, the difficulty, however, is that there is no documentation on the excava-
tion and ws do not know the relationships of the graves. 
In 1959 during the excavation of the basilica No. 2 K. Sági also discovered 1С graves 
within the basilica.12 The majority of the graves were ransacked, but even so it turned out that 
one of the phases of the burials is connected with the 6th century period of the cemetery dis-
covered by Lipp. 
Similarly, in the course of our excavation carried on in 1959 about 50 m south of basilica 
No. 2 we discovered a large late Roman horreum (Fig. 1). At the eastern side of the horreum a 
cemetery consisting of 31 graves was found which is contemporaneous with the cemetery discov-
ered by Lipp and with the above-mentioned group of graves of basilica No. 2 (Fig. 2). 
In this paper we are going to describe the small cemetery while the other results of the 
excavations will be discussed in another paper. Even though the elaboration of the material does 
not solve all the problems raised by the cemetery discovered by Lipp, notwithstanding it will 
contribute to their solution, and since these finds originate from an authentic excavation, they 
also render a basis for futher investigations. This small cemetery not only raises further problems 
regarding the population of Fenékpuszta in the 6th and 7th centuries, but also places the histori-
cal relations of Transdanubia in another light. 
" V . L I P P : É T K 4 ( 1 8 8 4 ) (In t h e followings L I P P : 12 К . S Á G I : Acta Ant. Hung. 9 ( 1 9 6 1 ) 3 9 7 - 4 5 9 . 
É T K 4 ) . 
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The description of the graves follows below (graves 1 to 18 were excavated b y the author of the present 
paper while graves 19 to 31 were excavated by K . Sági). 
Grave 1 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). I ts depth under the present surface is 170 to 175 cm, L: 218 
cm, B: on the western side 85 cm and on the eastern side 66 cm. The grave was surrounded by stones and frag-
mentary Roman bricks. The skull was completely crushed by a big stone. The length of the skeleton in the 
grave is 165 cm, it has been almost completely absorbed in the wet soil. No grave goods. 
Grave 2 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). I t s depth under the present surface is 190 cm, L: 240 cm, 
B: 70 cm. I t was surrounded by stones and Roman brick fragments. On the bricks traces of mortar have been 
found which shows tha t they originated from materials of demolished buildings. The length of the skeleton in 
the grave is 173 cm, almost completely absorbed in the wet soil. About the pelvis wood-fibres were found. No 
grave goods (PI. LI, 1). 
Fig. 3 
Grave 3 
Grave of a child. I t s depth under the present surface is 140 cm, L.: 150 cm. Orientation W — E , head 
facing west (Fig. 2). The length of the skeleton in the grave is 130 cm, almost completely absorbed. Two stones 
on the southern side of the grave. No grave goods. 
Grave 4 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). I ts depth under the present surface is 172 cm, L : 204 cm, 
B: at the head 82 cm, in the middle 70 em and a t t he feet 63 cm. I t s western and southern sides were paved with 
stones and pieces of Roman bricks. The length of the skeleton in the grave is 163 em, almost completely ab-
sorbed. At the left clavicle an eagle fibula in animal style I I was lying (Fig. 3). 
Grave goods: 1. Eagle fibula. Gilded silver, eagle in animal style I I facing to the left, with round red glass 
eye. On its lower part in a silver-rimmed frame there was also glass inlay. Remainders of paste under the glass. 
Pin-case on its back plate, only traces of the iron pin have remained. L: 4.1 cm, B: 2.6 cm (Pl. LXI I , 1). 
Grave 5 
Grave of a child. I t s depth under the present surface is 160 cm, L: 180 em, B : 70 to 75 cm. Orientation 
W—E, head facing west (Fig. 2). The length of the skeleton in the grave is 117 em, almost completely absorbed. 
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The body was p u t into the grave in a coffin, wood-fibres were found a t the shoulders, the arms and about the 
legs. The outlines of the coffin could be seen clearly in a brown stripe. The space between the grave pit and the 
coffin was paved with stones here and there. Crescent shaped gold pendant on each side of the skull, disk shaped 
silver fibula a t the neck, a gold-headed, silver stemmed hairpin between the former, triangular gold pendants 
and beads about the neck and gilded bronze ring on the right hand (Fig. 4 and PI. LI , 2; LIV, 2). 
Grave goods: 1/a. Gold pendant. Crescent shaped, with openwork decoration, two peacocks holding 
lily arranged in a wreath. One stem of the hanger was repaired, the hammering can be seen well, especially on 
the front side. The parts projecting from the crescent are shaped from a plate with holed head. H: 3.4 centime-
tres, B: 3.2 cm (PL. LV, 3; LVI, 3). 7/6. Same as above. H: 3.6 em, В: 3.3 cm. Otherwise there are no traces of 
abrasion on either of the two pendants, apart f rom the repair of specimen 1/a they are in good condition (Pl LY, 4; 
LVI, 4). 2. Pendants of the crescent-shaped ear-ring. Triangular gold case, with granulation on one side 
and coloured glass inlay on the other, on its sides there are two perforations each. The glass inlays, violet and 
white in colour, are slightly iridescent. In the case of two pieces a thin gold plate with embossed decoration, with 
rings in a field divided into squares can be observed under the glass. There is a hanger a t the end of each tri-
angle but the points of each of them are broken away. At the base of the hanger, a t the point of the triangle 
there is a small gold cylinder, in which on both sides white and green glass eyes can be seen. On one side of one 
of the cylinders there is a small inlaid piece of garnet and through another hanger a single pearl is passed. The 
glass inlays of the triangles are defective as well as the glass inlays of the cylinders (14 pieces). Six similar tri-
angles carved from bone also belong here, having also two horizontal perforations each on their sides. H: 0.8 cm, 
thickness: 0.3 cm (PI. LV, 6 - 2 5 ; LVI, 6 - 2 5 ; L X X , 2). 3. Silver disk fibula. In a gilded field the resurrection 
of Christ ( ?) is represented. I ts rim is framed with a row of pearls. The silver f rame is bent over the gilded field 
of the representation. The field bearing the picture is surrounded by a separate raised frame, within this also a 
f la t frame of pearls is running around. I ts pin is missing. Dm.: 3.9 cm. Thickness: 0.9 cm (PI. LV, 1; LVI, 1; 
LXIX, 3; L X X , 6). 4. Gold pin with silver s tem. I t s neck is quadrangular, on one side bearing the inscription 
BOhiOSA. On the three sides in gold case is pearl inlay, the single fields inlaid with pearl are separated from each 
other by filigree-decorated stripes. L: 12.4 cm (PI. L\ ' , 5 and PI. LVI, 5). 5. Bronze ring. Gold-plated, decorated 
with indented band braiding, slightly iridescent. D m . : 3 em (Pl.LV, 2; LVI, 2; L X I X , 7). 6. Clay jug. Smooth-
ly washed, brick-coloured, mostly smoked gray. Outeurving rim, handle joining the neck under the rim. H : 
12.6 cm, mouth-dm.: 3cm, base-dm.: 3.1 cm (PI. LXYIIJ, 7). 7. Single beads. 1 red clay bead, on its depressed 
globular body, on an oval white field are green spots. 1 irregularly shaped sapphire quarz bead, light blue in colour. 
Three biconic, faint blue glass paste beads. 4 disk-shaped iridescent glass paste beads (PI. LV, 26 — 31 and PI. 
LVI, 2 6 - 3 1 ) . 
Grave G 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). Depth of the grave under the present surface 190 cm, 
L: 250 cm, B: 78 cm. Length of the skeleton in the grave 160 cm, almost completely absorbed in the wpt soil. 
The dead was buried in a coffin, L: 210 cm, and the grave was part ly paved around with stones. The traces of 
the wood could be well discerned in a thickness of 2 to 3 cm around in grayish brown colour. About the feet 
where we have lef t a profile in the grave, a disturbance can be seen immediately above the grave. About the ears 
was 1 gold ear-ring each with basket-shaped decoration, around them coloured glass beads and amber beads wf re 
found. At the nape a long silver hairpin with globular gold head was lying. On the forehead came to light a larger 
coloured paste bead with smaller beads around it (PI. LI, 3 — 4; LIV, 3: Fig. 5). 
Grave goods: 1/a. Gold ear-ring with basket-shaped ornament. Biconic, its covering plate made of 
concentrically granulated gold wire with a small silver globule in the middle fixed with gold thread. The ring 
linked to the openwork decorated basket-shaped ornament is worked to the rather thick ear-ring. Worn. H : 
4.2 cm (Pl. LVII , 1). 7/6. Same as above. H: 4.5 cm (Pl. LYH, 2). 2. Silver-stemmed pin with gold head. The head 
is worked together from two half globules, with filigreed decoration. From two settings the inlay is missing. L: 
13.5 cm (PI. LVII , 3). 3. Gold ring. Semiglobular head, linked to the ring by six parts. Dm.: 2.95 cm (PI. LVII , 4). 
4. Bronze bracelet. Open,half-circular cross-section,the ends are decorated with 6 parallel grooves each. Dm. : 
6.7 cm (PI. LVII , 6). 5. Beads (PL LVII, 8). 1 piece of clay bead. Biconic shaped, iridescent in colour, with yellow 
flown thread pat tern . Dm.: 2.2 cm. 1 piece of clay bead. Globular, on it in white oval field is a white spot deco-
rated with green colour. 1 piece of clay bead. Longish globular, on its surface decoration consisting of figures 
eight yellowish in colour. 17 pieces of glass paste beads. Depressed globular, grayish brown and greenish gray in 
colour. 2 pieces of glass paste beads. Lentil-shaped, light blue. 6 pieces of glass paste beads. Prism-shaped with 
blunted off corners, greenish and brown in colour. 10 piecesof glass paste beads. Cylindrical, light blue, dark blue 
anil green in colour. 23 pieces of glass paste beads. Consisting of two to four globular parts, iridescent, greenish 
in colour. 8 pieces of glass paste beads. Bieonieal, bluish in colour. 9 pieces of glass paste beads. With rounded 
off edges, cylindrical in shape, white, blue, green and brown in colour. 27 pieces of glass paste beads. Irregular 
globules, brown, faint blue, faint green and white iridescent in colour. 1 piece of orange coloured crystal bead. 
With oval cross-section and oblique perforation. 1 piece of faint orange coloured crystal bead, of irregular shape. 
1 piece of ruby-red crystal bead. Globular. 14 pieces of amber beads. Prism-shaped, with triangular cross-section. 
1 piece of amber bead. Disk-shaped. 1 piece of amber bead. Fla t disk-shaped. 1 piece of amber bead, quadran-
gular prism-shaped with blunted off edges. 3 pieces of amber beads. Disk-shaped. 1 piece of glass bead. F la t , 
prism-shaped, with blunted off corners, blue in colour. 2 pieces of glass paste beads. Four-edge 1 prism-shaped, 
blue in colour. 1 piece of glass paste bead. Eight-edged prism-shaped, blue in colour. 1 piece of gold bead. Irre-
gular globular shaped, with wide perforation. Small disks are soldered on its surface (PI. LVII, 7). C. Fragments 
of iron ring (PL LVII, 5). 
Grave 7 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). Depth of the grave under the present surface is 195 cm, 
L: 215 cm, B: 60 cm at the head and 54 cm at the feet. Length of the skeleton in the grave 165 cm, comparatively 
well preserved. The traces of the coffin — oxidized wood fibres — were well discernible at the edge of the grave 
Ada Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 20, 1968 
280 l . b a k k ö c z l 
in a breadth of 2 to 3 cm. Around the coffin about the head there was a stone packing of lime-stones and pieces 
of Roman bricks. On the left hand of the skeleton a silver ring with broad, f la t shield was found. 
Grave goods: 1. 1 silver ring, made of thin wire with circular cross-section, with a f la t shield, 12 m m by 
12 mm in size. On the shield two scratched in half length portraits, marked with female and male genitalia are 
discernible. Dm.: 2.5 cm (Pl. L X I I , 2). 
Grave 8 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). Depth of the grave under the present surface is 135 cm. 
L: 220 cm., B: 95 cm. The trace of the coffin is 2 to 3 cm broad, oxidized wood, it could be observed all around. 
B: 80 cm at tho head and 65 cm a t the feet. The skeleton was entirely absorbed, even of the skull hardly any . 
Fig. 5 Fig. 6 
thing has remained. L: about 155 cm. On both sides of the skull were ear-rings with basket-shaped ornament , 
small gold tubes were found around the skull and a t the neck an oval gold brooch was discovered. At the same 
place a neck ornament made of gold plates (angular case), as well as several glass and paste beads of different 
colours were found. At the left hand of the skeleton was a gold ring and a t its right hand an iron knife in frag-
mentary condition (Fig. 6 and Pl . LI I , 1, 2). 
Grave goods: 1/a. Gold ear-ring with basket-shaped ornament. The basket is fashioned in the form of a 
calyx, its front plate forms a six-stemmed star. Filigreed decoration a t the ends of the stems, framed depression 
in the middle in which a small bead was fixed with a thin gold wire. The glass bead is already missing. H : 4.2 cm 
(Fl. LY'III, 1). 1/b. Same as above. L: 4.2 cm (Pl. LVIII, 2). 2. 472 pieces of small gold tubes, from a h a i r n e t 
(PI. LVIII, 6). 3. Gold fibula with fragmentary bronze back plate and pincase. The fibula is an oval gold f rame, 
in the middle under a polished rock crystal reverse of a coin impressed in a gold foil can be seen. In the outer 
row of the frame there are pearls pulled on a gold thread, many are missing (11 pieces have remained, in a poor 
state of preservation). In the inner row lilac red pieces of garnet are placed in a smuth gold socketting, three of 
them are missing, and at the place of two of them bent in bronze nails with semiglobular head were found, which 
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served for t he fixing of the bronze back plate. H : 3.5 cm, B: 3.2 cm. The inscription of the impression of the 
coin reverse is as follows: VICTORI AVGGG6 . Standing Victoria holding a cross in her hand. H : 1.8 cm, 
CONOB ь 
B: 1.6 cm (Pl. LVIII , 3; L X I X , 10). 4. Angular case, neck ornament, in six pieces. Made of thin gold plate, be-
tween parallelly pressed lines is a line of waves with 3 dots each. Biggest fragment L: 2.5 cm (PI. LVIII , 5). 
5. Gold ring. Made of plate, with double shield. On the surface of the ring is a horizontal shield with quadrangular, 
whitish glass inlay, to which a circular shield, bluish green glass in a socketing is at tached. The frames of both 
shields are granulated. The ring is worn off, b< side the shield it was repaired, a thin plate is hammered on it, 
here it must have been broken. Dm.: 2.5 cm (Pl. L \ I I I , 4). 6. Iron knife. One-edged, straight-backed, evenly 
tapering iron knife, in four fragments. 7. Beads (PI. LVIII, 7). 4 pieces of glass beads. Prism, with cut off corners, 
blue in colour. 2 pieces of glass beads. Smaller prism-cube with cut off corners, blue in colour, iridescent. 8 pieces 
of glass beads. Cylindrical, blue in colour, one of them is green. 19 pieces of amber beads. Irregular in shape, f la t 
cylindrical, angular, with narrower and wider perforations. 2 pieces of white glass amphora beads. 1 piece of 
white irregular shaped glass bead. 1 piece of white round glass bead. 3 pieces of glass beads. Prism-shaped, bluish 
green. 18 pieces of iridescent bluish glass beads, consisting of 1, 2 and 3 parts. 1 piece of glass bead. Broader, 
cylindrical-bodied, blue iridescent. 2 pieces of lentil-shaped blue glass beads. 2 pieces of blue glass, ring-like 
beads. 3 pieces of white and blue r'ng-shaped glass beads. 3 pieces of irregular-shaped glass beads. 1 piece of glass 
bead. Tripart i te , blue. 4 pieces of glass beads. Cube and prism-shaped, with cut off corners, blue, iridescent, 
1 piece of glass bead. Cylindrical, on one side tapering, blue in colour, iridescent. 1 piece of glass pead. Round, 
blue in colour, iridescent. 25 pieces of amber beads, of irregular shape. 2 pieces of amber beads. Larger in size, 
flat, of irregular shape. 
Grave 9 
Orientation W —E, head facing west (Fig. 2). Depth of the grave below the present surface is 140 cm, 
L: 165 cm, B: 90 cm. The trace of the coffin beside the grave pit could be seen well, bu t remains of wood were 
also found a t several places in the grave, L: 135 cm, B: 53 cm at the head and 46 cm at the feet. Beside the al-
most entirely absorbed skull — about the ears — one gold ear-ring each with basket-shaped decoration, a t the 
neck a silver disk fibula, under this a bronze pin with spoon-shaped head were discovered. Around the skull in a 
quite broad stripe many small gold tubes, hair-net ornaments, were lying. At the middle of the skull a polished 
red stone in gold socketing and a t the back-side of the skull.a large bead were found. Beside the left ear-ring a 
large bead, bluish gray in colour came to light. F rom the two ear-rings rows of beads s tar t out, with two silver 
ear-rings on the left side of the row of beads. At the place of the right lower arm of the completely absorbed 
skeleton two iron bracelets, a t the place of the lef t arm an iron bracelet, bronze ring, gold ring and a small clasp 
were lying (Fig. 7 and Pi. LI I , 3, 4). 
Grave goods: 7/a. Gold ear-ring. With basket-shaped ornament, the basket is open. In the front plate 
of the basket is a single bead, held by the gold thread soldered to the front plate. Dm.: 3.5 cm (Pl. LIX, 1). 7/6. 
Same as above. The single bead is missing from the middle of the front plate. I t is well discernible that the orna-
ment was pulled on the gold wire. Dm.: 3.6 cm (PI. LIX, 2). 2. Smull gold tubes, hair-net ornaments, 287 pieces 
(Pi. LIX. 11). 3. Head-band ornament. Ruby, in gold plate socketing. On the base of the socketing are four holes, 
and on the side also four holes can be seen. Dm. : 1.3 cm (PI. L IX, 8). 4. Gold head-band ornament. Empty gold 
socketing (Pi. LIX, 6). 5. Round fibula, made of gold. I ts f ront plate is raised, decorated with filigree, in the 
middle, in the socketing is a greenish white, slightly iridescent piece of glass. I ts back side is a bronze plate, its 
pincase and pinaremissing. Dm.:2.8 cm, H : 1 cm (PI. LIX, 3). 6. Gilded bronze pin. The gilding is already worn 
off in many places, its upper half is profiled, its end is broken away. L: 16.1 cm (PI. LIX, 15). 7. Beads (Pl. LX). 
16 pieces of amber beads. Flat , cylindrical and irregular shaped pieces can be found among them. 1 piece of cor-
nelian stone bead. With cut off corners. 1 piece of glass bead. Green in colour, one of its sides is veined. 6 pieces 
of glass paste beads. Cylindrical, grayish white and blue in colour. 1 piece of glass bead. Prism-shaped, blue. 
2 pieces of glass beads. With cut-off corners, blue in colour. Beads of various shapes, yellow, blue, green, grayish 
white in colour, altogether 287 pieces. 8/a. Silver ear-ring. Open ring with circular cross-section, one end of it 
terminating in a point and the other in a small pear-shaped globule. Dm : 2.4 cm (PI. LIX, 4). 8/b. Same as above. 
In two pieces. Dm.: 2.4 cm (PI. LIX, 5). 9. Silver ring. In its circular shield is a gilded Bysetntine cross. Dm.: 
2.4 cm (PI. L I X , 9). 10. Bronze ring. Made of bronze wire with semicircular cross-section. Dm.: 2.3 cm (PI. L IX, 
10). 11. Gold ring, with colourless glass paste, slightly iridescent. Dm.: 2.75 cm (PI. L IX, 7). 12. Bronze bracelet, 
made of a thick wire with circular cross-section, open, with grooves a t the ends. Dm.: 4.7 cm (PI. LIX, 13). l'.l/a. 
Iron bracelet. Made of wire with circular cross-section, in 6 pieces (PL LIX, 12). 73/6. Iron bracelet. Made of 
wire with circular cross-section, fragmentary (PI. LIX, 14). 
Grave 10 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). Depth of the grave under the present surface is 145 cm, 
L: 205 cm, B: 70 cm. The trace of the coffin around, oxidized remainders of wood in a breadth of 2 — 3 cm, could 
be seen well, L: 190 cm, B: 58 cm a t the head and 50 cm at the feet. The skeleton was completely absorbed. 
Around the coffin there were single stones here and there. At the jaw-bone of the skeleton a silver ear-ring was 
lying, its pair has not been found. On the breast a small silver clasp came to light, while on the hand an iron 
ring with shield rolled up with gold wire has been found. 
Grave goods: 7. Silver ring. Made of wire with circular cross-section, open, a t one end thick and tapering 
towards the other. Dm.: 1.6 cm (Pl. LXII , 1). 2. Small silver clasp frame. With pin-hole. H : 1.4 cm, B: 0.9 cm 
(PI. LXI I , 5). 3. Small silver strap-end. Solid, with one hole. L: 2.6 cm, B: 0.9 cm (PI. LXI I , 4). 4. Iron seal-ring. 
Made of wire with round cross-section, f ragmentary (PI. LXI I , 6). 5. Iron seal-ring. Made of wire with circular 
cross-section, and circular shield. The ring pa r t is wound around with gold thread. Dm.: 3 cm (PI. L X I I , 3). 
Grave 11 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). Depth under the present surface is 135 cm, L: 2 m, B: 
90 cm. The trace of the coffin could not be observed accurately, L: 178 cm, B: 60 cm. We found only one stone. 
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Length of the skeleton is 170 cm, it has been preserved in a comparatively good condition, a t the neck and the 
l i f t side of the chest coloured eyed beads were lying, on the right side of the pelvis an S-fibula (Fig. 8) came to 
light. 
Grave goods: 7. Iron nail. With quadrangular cross-section. I ts head and its point are missing. L: 4.31 
cm (Pl. LXII , 11). 2. S-fibula. Made of silver, gilded, with almandine inlay. L: 3.1 cm (PI. LXI , 3). 3. Beads. 
With coloured eyes, clay and glass paste beads. Altogether 35 pieces (PI. LXI , 4). 4. 2 pieces of bronze but tons. 
On the head the casting junctions can be seen well on the round heads. Only the beginning of the stem is there, 
they were very likely pins. 
Grave 12 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). Depth under the present surface is 85 cm, L: 130 cm, 
B: 62 cm. The traces of the coffin remained only here and there. The skeleton is completely absorbed, of the skull 
hardly anything has remained. At the neck a silver disk fibula and beads (Fig. 9) were lying. 
Grave goods: 7. Silver disk fibula. In its inner field is the representation of St. George. I ts pin-case 
has been preserved, but its pin is missing. Dm.: 5 cm, H: 1.1 cm (PI. LXI , 2). 2. Beads. Clay, yellow in colour, 
glass paste, blue and 1 piece of amber bead, irregular shaped. Altogether 53 pieces (PI. LXI , 1). 
Grave 13 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). Depth of the grave under the present surface is 137 cm» 
L : 235 cm, B: 110 cm. Traces of a coffin could be found only here and there, L: 205 cm, B: about 70 cm. The 
skeleton, with the exception of the shins, is completely absorbed. The coffin was paved around with stones 
here and there. About the neck beads were lying. 
Grave goods: 7. 11 pieces of irregular-shaped amber beads. The rest are cylindrical and globular glass 
beads, green and blue in colour. Altogether 34 pieces (PI. L X I I , 15). 2. Silver s t rap end. Small size, made of 
double plate, held together above by a rivet. L: 4.3 cm, B: 1 cm (PI. LXI I , 17). 3. Silver clamp, angular L : 4.1 
cm (PL LXII , 16). 
Grave 14 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). Depth under the present surface is 124 cm, L: 158 cm> 
B: 82 cm. The trace of the coffin around could be observed on the basis of the oxidized wood. Length of the eoff in :  
146 cm, B: 58 cm at the head and 48 cm at the feet. The skeleton was completely absorbed, only a few f ragments 
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of the skull have been preserved. Around the skull small gold tubes from hair-net has been found, under the 
jaw a silver fibula was lying, on the two sides beads (Fig. 10 and Pl . L I I I , 1 ; LIV, 1) came to l ight. 
Grave goods: 1. Small gold tubes from hair-net. 985 pieces (Pl. LXI I , 9). 2. 10 pieces of amber beads. 
Flat , irregular-shaped, several of them broken (PI. LXI I , 10). 3. Silver disk fibula. I t s obliquely raised rim is 
smooth, in its field decorated with figures is a candelabrum between two angels, above it the half length portrait 
of Christ. With traces of gilding. I t s pin-case and pin are missing (PI. LXII , 8). Dm. : 5.2 cm, H : 0.6 cm. 4. 3 
pieces of different iron objects (PI. LXI I , 12, 13, 14). 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). Depth under the present surface is 117 cm, L: 178 cm, 
B: 74 cm. The trace of the coffin around could be observed, L: 150 cm, B: 55 cm a t the head and 50 cm at the 
feet. The coffin was packed around with a few stones. Length of the skeleton in the grave was 105 em, completely 
absorbed, only a few bones of the skull have been preserved. A t the head a glass goblet was lying, on the right 
side of the skull a gold ear-ring was found, while at the waist silver belt mountings lying on their abverse and 
part ly on their reverse (Fig. 11; PI. L I I I , 2, 3; LIV, 4) came to light. 
Grave goods: 1. Glass goblet. Dark olive-green in colour. H : 8.9 cm, mouth dm.: 8 5 cm, base dm.: 
4.8 cm (Pl. LXVII I , 6). 2. Gold ear-ring. Irregular-shaped ring, tapering towards its ends. Dm. : 1.5 cm (PI. 
L X I I I , 18; LXIV, 18). 3. Silver clasp. On its back side are two loops for fixing. L: 3.5 cm (Pl. LXI I I , 17;LXIV, 17). 
4. Large silver s t rap end. The sunk pattern was gilded. Empty, hole of a nail above. L: 6 cm (PI. L X I I I , 1 ; LXlV, 
1). 5. 7 small strap ends, silver, gilded. The gilding has already been worn off in many places. L: 3.1 cm (PI. 
L X I I I , 2 — 8; LXIV, 2 — 8). C. 6 pieces of horseshoe-shaped silver belt mountings. They were gilded, worn off, 
on each mounting are two loops, serving for fixing. H : 2.4 cm (PI. L X I I I , 10 — 14, 16; LXIV, 10 —14, 16). 7. 2 pieces 
of silver double belt mountings. Gilded, with two loops each for fixing. (Perhaps the two double mountings Î) 
L: 4 cm (PL LXI I I , 9, 15; LXIV, 9, 15). 8. Fragments of an iron bracelet. With circular cross-section, in five 
fragments (Pl. L X I I I , 19; LXIV, 19). 
Orientation W—E, head facing east (Fig. 2). Depth under the present surface is 175 cm. Length of 
the grave pit: 245 cm, B: 125 cm. The trace of the coffin could be seen only slightly in the oxidized layer. 
Length of the coffin: 2 m, B: 55 cm. Of the skeleton only the skull has been preserved, the rest of the bones has 
been crumbled. Length of the skeleton in the grave was 165 cm. In the grave s t rap ends, belt mountings and 
knives were found in a mess. On the left collar-bone a silver clasp (Fig. 12) was lying. 
Grave goods: 7. Strap end, made of silver. L: 3.9 cm (PL LXV, 1; LXIX, 5; L X X , 1). 2. S t rap end, made 
of silver. L: 3.7 cm (PI. LXV, 2). 3. Strap end, made of silver, pressed. L: 3.7 cm, B: 1.7 cm (PL LXV, 3). 4. Silver 
clasp. L: 5.5 cm (Pl. LXV, 9; L X I X , 6; LXX, 5). 5. Double shield-shaped silver belt mounting, with groove 
Grave 15 
Fig. 9 Fig. 10 
Grave 16 
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decoration. L: 3.4 cm (Pl. LXV, 4). G. Double shield-shaped silver belt mounting, with groove decoration. L: 
3.4 cm (PL LXV, 5). 7. Shield-shaped silver belt mounting, with groove decoration. L: 2.1 cm, B: 1.8 cm (PL 
LXV, 6). 8. Shield-shaped silver belt mounting-, with groove decoration. L: 2.1 cm, B: 1.8 cm, 1 piece (PL LXV, 
7; L X I X , 4). 9. Iron knife. In wooden sheath, on the sheath is a U-formed silver protector. The wooden sheath 
has been preserved only partly. At the base of the handle is a silver-plate clamp. L: 21 cm (PL LXV, 11). 10. 
Iron knife, fragmentary. With straight back and edge, which evenly tapering meet in the edge. L: 14.8 cm. On 
its lower fragment an U-formed silver protector with a grooved silver clamp hoi ling together the ends of the 
stems can be seen. H : 3.1 cm (PL LXV, 12). 11. 2 pieces of silver U-shaped mountings in two fragments each, 
from the handle of a knife, at the ends of its stems with one nail-hole each (PL LXV, 13, 14). 12. Fragment of a 
silver clamp. From the wooden sheath of the knife, a silver band decorated with parallel grooves, L: 0 55 cm. 
3 pieces. 13. Gold bu t ton , decoration of the sheath of a knife. Semiglobular, greenish glass paste inlay in round 
socketing with granulated rim. Its back side hammered off, with silver rivet in it Dm.: 1.6 cm (PL LXV, 8). 
14. 2 silver nails. With round heads, cylindrical stems and hammered off ends. H: 0.7 cm. 15. Silver ring. In 
its shield are three engraved fishes. Dm.: 2.75 cm (Pl. LXV, 10). 
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Orientation W — E, head facing west (Fig. 2). The grave was found in a depth of 145 cm under the present 
depth, L: 210 cm, B: 75 cm. The traces of the coffin could only be observed here and there. With the exception 
of the lower jaw-bone the skeleton was completely absorbed. Under the preserved lower jaw-bone a silver horse-
shaped fibula, an S-fibula and beads were found. About the left foot, approximately 15 cm above the skeleton, 
a small gold ear-ring with basket-shaped decoration was lying. Beside the coffin, about the waist, two stones 
were placed (Fig. 13). 
Grave goods: 1. Gold ear-ring with basket-shaped ornament. On the closing plate of the basket is a 
socket, f rom which the stone is missing. Dm.: 2.45 cm (Pl. LXVI, 3). 2. Silver fibula. Horse-shaped, with indent-
ed decoration, with t races of bronze pin device on the back side. L: 4.5 cm (PL LXVI, 2; L X I X , 2). 3. S-shaped 
fibula. Silver, gilded, with red glass plate inlay and cord-like framing. On the back side beside the pin is a sepa-
rate small loop. L: 3.3 cm (Pl. LX\ I , 1; LXIX, 8). 4. Small gold tubes, from hair-net. 10 pieces (PL LXVI, 7). 
5. Beads. Made of amber , and blue-green iridescent glass paste, 66 pieces (Pl. LXVI, 8). G. Silver chain frag-
ments composed of 8-shaped links, 3 pieces (PL LXVI, 6). 7. Fragments of 2 iron bracelets, in 6 pieces. Made of 
wire with round cross-section (Pl. L X \ I, 4, 5). 
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Grave 18 
Orientation W —E, head facing west (Fig. 2). The grave was lying in a depth of 120 cm under the pre-
sent surface, L: 203 em, B: 78 cm. Unlike the graves described up to now, this grave pit was not paved with 
stones. The skeleton was completely destroyed, on the two sides of the crumbled skull ear-rings were lying, and 
about the right wrist a bronze bracelet was found. 
Grave goods: l / i . Bronze ear-ring. Pyramid-shaped, terminating in a button, with tr iangular base. 
On its three sides are concentric circles. II: 4 cm (PI. LXV'HI, 4). 7/6. Same as above. H: 4 cm (Pl. LXVII I , 5). 
2. Bronze bracelet. I ts open ends are thickening and are decorated with parallel grooves. Dm. : 7 cm (Pl. L X P H I , 3). 
Grave 79 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). Depth of the grave under the present surface is 193 cm, 
L: 195 cm, B: 100 cm. The coffin was partly discernible, at the head and on the sides a few stones were placed. 
The skeleton was completely destroyed. As only grave good a small iron nail was lying at the mouth of the skull. 
Grave 20 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). Depth of the grave under the present surface is 137 cm, 
L: 220 cm, B: 110 cm. Traces of a coffin could not be discovered, but at the head part of the grave sporadical 
stones were found. The skeleton was preserved in a very bad condition, L: 1G4 cm. The skull was lying upside 
down, on its lower jaw-bone. Presumably the grave was disturbed soon after the burial. No grave goods. 
Grave 21 
Orientation W—E, head facing west (Fig. 2). The depth of the grave under the present surface is 140 
cm, L: 224 cm, B: 100 cm. Traces of a coffin could not be observed, and also stones were found only a t the left 
foot of the skeleton. The 148 cm long skeleton was completely destroyed. Under the jaw of the poorly preserved 
skull a small iron object (nail 7) was lying. There were no other grave goods in the grave (Fig. 14). 
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Grave 22 
Orientation W — E , head facing west (Fig. 2). The depth of the grave under the present surface is 150 cm, 
L: 185 cm, B: 76 cm. Traces of a coffin could not be observed. The usual pavement of the grave is missing. The 
165 cm long skeleton has been preserved in medium condition. Beside the left upper arm (20 em above the skel-
eton) a Roman bronze medal was lying. On the left a rm a bronze bracelet, a t the right elbow a small piece of 
bronze was found. The medal could get into the grave a t the burying. 
Grave goods 1. Bronze bracelet, with ends running into each other, terminating in a snake head, with 
remainder of textile. D m . : 6.3 cm (Pl. LXVII I , 2). 2. Shapeless piece of bronze. 
Grave 23 
Orientation W — E , head facing west (Fig. 2). The depth of the grave under the present surface is 145 cm, 
L: 240 cm, B: 80 cm. Traces of the coffin could not be observed. In the grave a 166 cm long skeleton was lying 
in a very poor preservation. No grave goods. 
Grave 24 
Orientation W — E, head facing west (Fig. 2). The depth of the grave under the present surface is 165 cm, 
L: 215 cm, B: 76 cm. The trace of the coffin—remainders of oxidized wood and ashes — appeared on the right 
and left sides in a breadth of 2 to 3 cm. The coffin was part ly paved around with stones. A 169 cm long skeleton 
in poor preservation was lying in the grave. No grave goods. 
Grave 25 
Orientation W — E , head facing west (Fig. 2). The depth of the grave under the present surface is 170 cm, 
L: 180 cm, B: 70 cm. No traces of a coffin could be discovered, the usual stones were also missing. A completely 
destroyed, about 148 cm long skeleton was lying in the grave. On the right collar-bone a smooth bronze hair-
pin was found (Pl. L I I I , 4). 
Grave goods: 1. Bronze hair-pin, plain, undecorated (PI. LXVII I , 1). 
Grave 2 С 
Orientation W — E , head facing west (Fig. 2). The depth of the grave under the present surface is 158 cm. 
Length of the grave pi t : 216 cm, B: 100 cm. Traces of a coffin could not be observed, and paving around with 
stones was found only on the right side of the skeleton. The skeleton was completely destroyed. No grave goods. 
Grave 27 
Orientation W — E , head facing west (Fig. 2). The depth of the grave under the present surface is 148 cm. 
L: 215 cm, B: 72 cm. The coffin was paved around with stones. The 155 em long skeleton was completely de-
stroyed. No grave goods. 
Grave 28 
Orientation W — E , head facing west (Fig. 2). The depth of the grave under the present surface is 90 cm, 
L: 167 cm, B: 70 cm. The traces of the coffin could not be observed. The 146 cm long skeleton was preserved in a 
comparatively good condition. No grave goods. 
Grave 29 
Orientation W — E, head facing west (Fig. 2). The depth of the grave under the present surface is 165 cm, 
L: 230 cm, B: 110 cm. On the northern side of the grave pit a 3 cm broad stripe of ashes showed that the dead 
was buried in a coffin. In the grave an about 160 cm long skeleton in a very poor condition was lying. On the 
skull was one large sized gold ear-ring with basket-shaped decoration, about the right shoulder were beads (PI. 
LI I I , 3). 
Grave goods: 1. Gold ear-ring with basket-shaped ornament, large-size. On its closing plate were five 
socketings, in two of t hem were traces of beads. Dm. : 3.5 cm (Pl. LX VII, 1). 2. Beads (PI. LXVII , 2 — 9). 1 large-
size prism shaped green glass bead. 3 pieces of clay beads, painted reddish-brown, veined. 1 blue glass bead. 
1 small greenish glass bead. 2 pieces of amber beads, in fragments. 
Grave 30 
Orientation W — E, head facing west (Fig. 2). The depth of the grave under the present surface is 183 cm, 
L: 200 cm, B: 80 cm. No traces of a coffin could be observed, paving around with stones appeared sporadically. 
The about 105 cm long skeleton was completely destroyed. About the lef t shoulder of the skeleton a silver pin 
and about the right and left shoulders beads were found. 
Grave goods: 7. Silver pin, with quadrangular head decorated with open-work pat tern , with round 
st°m. L: 13.4 cm (Pl. LXVII , 12). 2. Beads (PI. LXVU, 11). 14 pieces of amber beads of irregular shape. 1 piece 
of broken cornelian stone boad with cut off corners. 23 pieces of yellow clay beads, single and double. 2 pieces of 
eyed beads. On black base yellow eyes and brown bead, painted yellow, with white eyes. 6 pieces of drop-shaped 
blue glass beads. 9 pieces of cylindric, conic, prism-shaped with cut off corners and prism-shaped, blue glass 
beads. 6 pieces of black clay beads. 12 pieces of beads of various kinds. 3. 3 pieces of gold beads. Funnel-
shaped, on both ends open (PI. LXVII , 10). 
Grave 31 
Orientation W — E , head facing west (Fig. 2). The depth of the grave under the present surface is 
150 cm, L. : 240 cm, B: 95 cm. The traces of the coffin around could be observed, a t the feet the coffin was paved 
around with stones. The about 170 cm long skeleton was of poor preservation. A Roman coin and a shapeless 
piece of iron were found in the grave. 
Grave goods: 1. Iron fragment . 2. Small bronze of Valens. 
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Burial 
The small cemetery was situated on the eastern side of the horreum and was adapted 
more or less to the buttresses projecting from the side of the building (Fig. 2). The graves were 
arranged roughly in three groups, in the breadth of the space between two buttresses. The majority 
of the rich graves were discovered in the northern group. The central group consisted only of 
three graves (if this separation means something at all), but a rich grave was also unearthed 
here. The third group, the southern one, was the largest and poorest. Here more significant finds 
were only discovered in two graves, viz. an eagle-fibula and a large-size ear-ring with basket-
F i g . 15 
shaped ornament. In the northern group, with the exception of Graves 18, 21, 22 and 28, every 
dead was buried in coffin. Regarding the position, the presence, or rather absence of grave geeds, 
these four graves must have been in subordinate relationship to the rich persons buried in this group. 
In the second — central — group Grave 1 had no grave goods. In Graves 5 and 10 there 
were grave goods and traces of coffins were also found. 
In the third — southern — group traces of coffins could be observed in Graves 2, 11, 19, 
24, 27, 29 and 31. In this group, as we have already mentioned above, no similarly rich graves 
were found as those discovered in the first two groups. 
If we take into consideration that the traces of the coffins were recognized with difficulty 
in many cases, we can presume that the wood was completely dissolved in several cases, in several 
graves. Thus those graves where only stones were found, must also be regarded as coffin burials. 
The regular arrangement of the stones in one direction as well as the formation of a base for the 
stones show that they were fitted to something. Taking these into consideration, the following 
division of the kinds of burial can be observed. A high proportion of the graves are coffin and 
pavement burials. Only in coffin, without paving, were the burials in Graves 9 and 29, while the 
burials in Graves 3, 12, 18, 22 and 25 were made without stones and coffins. 
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According to the traces the form of the coffins was at the head broader and at the feet 
narrower. The stone paving is not in all cases systematic, sometimes the paving around is marked 
only with one or two stones. Among the stones in several cases Roman bricks with traces of mortar 
also occurred. Obviously they originated from the material of some Roman building. 
On the basis of the grave goods two groups of graves can be distinguished. The dead 
buried with rich grave goods were found in the northern and central groups while to the third 
group — with two exceptions — mostly graves without grave goods belonged. The latter group 
represented that part of the cemetery where the majority of subordinate persons belonging to 
the leading layer were buried. 
The pile holes found in the area of the cemetery do not give a coherent ground plan, 
presumably they did not belong to the cemetery. The house and pit discovered at the northern 
border of the cemetery came into being at the end of the 4th century or the beginning of the 5th 
century. They could be in use only for a short time, and as it could be established, the house 
was destroyed by fire. 
Above the first row of the cemetery a side-walk like pavement consisting of small stones 
was found. This pavement resembled to that one, which was observed during the excavating 
along the road leading through the southern gate, and which according to the stratigraphie and 
levelling data was made in the last, 9th century, period.13 
The cemetery belonged to the leading layer of the ethnic group possessing the settlement 
at Fenékpuszta in the 6th century. The cemetery of the common people was excavated by V. 
Lipp outside the city, south of the southern wall,14 but also among the graves discovered in basi-
lica No. 2 there was a group, which belongs still to this period.15 The majority of the rich dead 
buried in the small cemetery are women and children. 
The basilica No. 2 was used by this ethnic group, they buried their distinguished dead 
partly in the basilica and in the vicinity of it. The burial of the leading layer in the city, 
the occurrence of burials without finds beside the very rich graves shows that we have to do not 
only with the surviving Roman population, but also with a social structure different from the 
Roman society and including eventually also local people. 
The burial rite cannot be brought into connection with the Longobards and Avars living 
in the territory of the former Pannónia about the same period. The paving around of the graves 
with stones can be found among the western Germanic peoples16 in the 6th century, but it cannot 
be regarded as a general custom even there. But in the cemetery discussed it can be regarded as 
a characteristic. The same rite can be observed in the cemetery discovered by Lipp and also in 
the graves of basilica No. 2. 
At the excavations carried on in Fenékpuszta in 1966 we could observe that in the late 
Roman section of the cemetery at the end of the 4th century there are still graves built of bricks 
and larger stones, but graves paved around with bricks and stones can also be found already.17 
Apparently, the graves paved around with stones represent the degeneration of the graves built 
of slabs of stones. One of the reasons for this development could be the lack of raw material. These 
types of graves can be observed very well in different places of Northern Italy,18 especially in 
the cemeteries of Nocera Umbra and Castel Trosino,19 where this form of burial was used by the 
13
 Over the graves went along a road constructed 
with the same technique, found a t the southern gate 
in 1953. (The excavation is unpublished.) 
14
 LIPP: A K 14. 137—159. 
1 5
 S Á G I : ср. cit. 4 1 5 f f . 
1(1
 Regarding this cf. S Á G I : op. cit. 4 2 6 . Wi th 
further literature. 
17
 In the summer of 1966 in the course of excava-
tions carried on a t a distance of about 60 m from the 
southern gate we discovered 27 Late Roman graves, 
where we have already met with such graves paved 
around with stones. (The cemetery is unpublished.) 
18
 C H R . S I M O N E T T : Tessiner Gräbfelder. Monogra-
phien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz. Bd. 
I I I . Basel 1941. 210 ff. 
1 9
 R . P A R I B E N I : Monumenti Antichi 2 5 . ( 1 9 1 8 ) 1 3 7 — 
3 5 0 ; R . M E N G A R E L L I : Monumenti Antichi 1 2 ( 1 9 0 2 ) 
1 4 7 — 1 8 8 , 1 9 3 — 3 5 5 . 
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local pojiulation. Thus according to the experiences of 1966, this ritual might be in connection 
on the one hand, with the surviving local Roman population, while on the other hand it could 
also be related e.g. to Northern Italy, or to the layer, which played a leading role here in the 
6th century, and came here from elsewhere. As a matter of fact the use of graves paved around 
with stones can also be found in later centuries, thus among the people of the Keszthely culture,20 
and even among the 9th century population of Fenékpuszta.21 
In the course of the excavation we prepared profiles of several graves and it turned out 
that the despoiling of the graves was attempted at a time. In the case of Graves 5 (Pl. LII, 2),6, 
7, and 8 it was found that the disturbing reached almost to the layer of the skeletons and at this 
time on account of some reason perhaps on account of the depth of the graves — the work was 
given up. In the case of Grave 25 the skull was in such a position that one can only think of disturb-
ing. On the graves situated in the second row of the northern group we did not make any pro-
files, but in the course of the excavation we could observe that the exact outlines of the grave 
pits appeared only quite below, almost immediately above the skeletons. 
Fibulae, cloth pins 
Among the ornamental pins and cloth fastening pins we must mention in the first place 
the silver disk fibulae which are characteristic items of the Fenékpuszta groups of finds originat-
ing from the 6th century. 
Such a disk fibula was found with bead framing in Grave 5 (Pl. LV, 1; LXX, 6), in the 
inner gilded field with the representation of the resurrection of Christ ( ?). In the fibula of Grave 
12, in a shell-formed frame the representation of St. George appears (Pl. LXI, 2; LXX, 7), the 
raised frame of the specimen originating from Grave 14 is undecorated, in its picture field the half-
length portrait of Christ standing on a base can be seen (PI. LXII, 8; LXX, 4), with angels. The 
latter specimen is not of so fine workmanship as the former two. 
This is the first appearance of the resurrection of Christ ( ?) on the disk fibulae, while the 
representation of St. George stamped with the same stamp is known already from the cemetery 
excavated by Lipp.22 The half-length portrait of Christ with two angels is also a recurrent motif 
on one of the fibulae from Pécs.23 The equestrian figure resembling to St. George, passing towards 
the right, with aureole and cross, can also be observed on the fibula found recently in Nagyhar-
sány,24 and the shell-formed frame with indented decoration on an earlier specimen from Fenék-
puszta.25 
I do not propose to deal with all disk fibulae here, or to analyse the types of representation 
again.20 Since the Pécs specimens will bo discussed again very soon,27 and since the Fenékpuszta 
excavations are still in progress, it does not seem to be reasonable to anticipate the works under 
preparation. I should like only to draw attention to some new viewpoints. 
The spread of the fibulae in the territory of the former Pannónia can be observed in Fenék-
puszta as well as in Pécs and their vicinity.28 The occurrence in a closed area points to the fact 
2 0
 K O V R I G : op. cit. 7 0 . 
21
 Sós: ср. cit. 252 ff. 
2 2
 L I P P : A K 1 4 . P l . I I I , 2 a , 2 b ; A . A L F Ö L D I : D e r 
Untergrngder Römerherrschaft inPannonien, 2. (Leip-
zig-Berl n 1926) p. 47, and Pl. VI, 3. (In the following 
A L F Ö L D I : Untergang.); A . A L F Ö L D I : Szent I s tván Em-
lékkönyv. Budapest 1938. p. 159. 
2 3
 A . A L F Ö L D I : Szent Is tván Emlékkönyv. Budapest 
1938, 155 and 157. 
24
 L. PAPP: Pécsi MÉ 25 (1963). pp. 113—141 
2 5
 A L F Ö L D I : Untergang, p. 47, Pl. VI, 4. 
26
 This has been done alreadv by A L F Ö L D I in his 
op. cit. Besides this A . A L F Ö L D I : E S A 9 ( 1 9 3 4 ) 2 8 5 ff. 
S Á G I : ср. cit. 4 2 4 foil. 
27
 The excavations carried on by F. FÜLEP for 
several years in the area of Sopianae as well as his 
excavation! carried on in the vicinity of the sites 
of disk fibulae can render still many new data. Besides 
L. P A P P is working on the disk fibulae published in 
his above quoted work. 
2 8
 A L F Ö L D I : quoted papers; fur ther finds of 
P A P P : op. cit. P l . I , 4 , P l . X I , 5 . 
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that they could be used by a closed group. Up to now a similar specimen has only been found 
in Albania,21,3 although this specimen was already stamped with another stamp and with regard 
to its representation and decoration it can be linked up only partly with the specimens occurring 
in the territory of the former Pannónia. In connection with this we have to mention one of the 
stamps originating from Biskupiya (Dalmatia),2i)b the dense wavy line pattern of which is identical 
with the embossment to be seen on the frame of the Albanian fibula. Curiously enough from the 
side of the disk fibulae from County Baranya — with the exception of an ear-ring with basket-
shaped ornament occurring as a stray find30 — the concomitant finds characteristic of Fenék-
puszta and its vicinity and the Albanian fibula also occurs in another environment. 
Disk fibulae are already known from the Roman Imperial Age, their characteristic rep-
resentatives are among other things the early enamel fibulae. The framing of gold medals -
similar to the frame of the more simple disk fibulae (plain raised frame) — and their use as orna-
ment in necklaces are already known from the 3rd century from several places. In Pannónia 
the medals of the Rábakovácsi hoard were placed in similar frames31 (second half of the 3rd cen-
tury), but the same technique and the use of framed medals on necklaces can also be quoted among 
other places from Syria, similarly from the 3rd century.32 From the material of the 4th century 
we have to mention the Szilágysomlyó medallions,33 which have common features with the Fenék-
puszta fibulae and on which the influence of oriental goldsmith's art could already be felt. 
As regards the picture fields of the fibulae bearing Christian representations, we have 
to mention the Pannonian old Christian case mountings,34 on which the way of representation and 
the scenes appearing on the bead-framed medallions could presumably be in indirect relationship 
with the Fenékpuszta fibulae. 
On the Pannonian case mountings from the 4th century we can find the representation 
of Bellerophon,35 investigation has brought it into connection with the figure of St. George 
appearing on the Fenékpuszta fibulae. As regards its style, the Bellerophon represented on the 
IntercEa cases cannot be linked to the St. George of the disk fibulae and there exists a difference 
between them also with regard to age. It is, however, doubtless that this representation was not 
alien in Pannónia before the 6th century. Thus it can also be regarded as an earlier prototype 
for the Fenékpuszta fibula.30 Besides, in connection with one of the Intercisa Bellerophon disks37 
the suspicion was realized that eventually it could be the inlay of a disk fibula. This presumption, 
however, cannot be proved. The size is more or less the same, the plate is thicker than the plate 
of a case mounting and we do not have to deal with a disk broken out from some case mounting, 
but it was prepared already originally as a medallion. There is no hole or loop in it and thus we 
could think about the possibility that it appeared somewhere as an inlay. 
On a disk found in Yugoslavia (Mogorjelo, Hercegovina) representing Bellerophon38  
(Pl. LXIX, 9) similar to that of Intercisa, however, also a loop is found, and this shows that the 
disk could be worn in the neck. Even more likely the Intercisa specimen was also prepared as 
29a
 T know this specimen from a photograph. At the 
edge of the shell-shaped frame dense lines of waves 
can be found, in the picture field two peacocks facing 
each other are represented. 
2 s bThe stamps are published by D . C S A L L Á N Y : 
Goldschmiedgrab aus der Avarenzeit von Kunszent-
márton. Szentes 1933. Pl. LVII . On the edge of the 
fibula the ornament to he seen on PI. LVII, 1 appears. 
Attention has been drawn to this relationship by 
Á . S A L A M O N . 
3 ,1
 A J . F Ö L D I : Untergang. 42 foil.; A . Kiss : Pécsi 
MÉ. (1965) note 203. Silver ear-ring, its basket-shaped 
ornament is a six-pointed star-shaped cone. 
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 M. 11. A L F Ö L D I : Fol. Arch. 6 (1954). 62—73. 
32
 K u n s t der Spätantike im Mittelmeerraum. Spät-
antike und byzantinische Kleinkunst aus Berliner 
Besitz. Berlin 1939. No. 100. (Tn the following Kunst 
der Spätant ike im Mittelmeerraum.) 
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 J . H A M P E L : Alterthiimer des frühen Mittel-
alters in Ungarn. 3 (1905) Pis. 15—17 and 19. 
34
 Attention has been drawn to this already by 
A L F Ö L D I : Untergang. 47 foil. 
35
 Intercisa II . AH 36(1957) Fig. 59, 69. 
36 ALF ÖLDI* ~ С съЬ 
37
 Intercisa IT. АН 36(1957) p. 300, and PI. LXIT, 3. 
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 N . M I L E T I Ó : Nak i t u Bosni i Hercegovini. 
Sarajevo 1963. No. 128, p. 39. The photograph was 
received by me from I . CHRE MOS NXK. 
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an ornament to be hanged on the neck, only the loop is still missing from it. The specimen 
from Yugoslavia shows at the same time that the Bellerophon St. George representation had 
its prototypes not only on the small cases, but as a medallion it was already worn also on the neck. 
We must, however, mention that the St. George of the 6th century is not a single motif 
appearing on the disk fibulae, but it is one of the members of a series and the other representations 
cannot be linked up with the Christian representation to be found on the case mountings of the 
4th century. But the fact that the representation of Bellerophon St. George had an exceptional 
meaning in Pannónia is shown by the use of the disk to be hanged on the neck as well as the ap-
pearance of one of the Emperors of the Constantinian dynasty in the form of Bellerophon on a 
small silver strap end with scratched-in decoration.39 
In Byzantine territory the similar framing of the disk fibulae or the various medallions 
(profiled, raised frame, row of bead border) is not infrequent.40 We can also mention the medallion 
of a necklace originating from Egypt in which the gold coin of Honorius is framed.41 A pair of 
bracelets also originate from Egypt,42 in the ends of which coins of Honorius were framed in a 
similar way. The same framing can be observed on a necklace from Cyprus from the 6th century,43 
and a disk fibula originating from the same century (exhibited in the National Museum of Cairo) 
is also to be ranged in the group described here.44 
The frames of medallions, which include coins, or some relief, can be observed on many 
examples from the 5th to the 11th centuries. The disk fibula was a generally used jewel in the 
territory of the Byzantine Empire. We have still to mention the gold fibula of the British Museum 
decorated with enamel,45 the structure of which is similar to that of the Fenékpuszta disk fibulae. 
As a distant parallel of the group of fibulae decorated with shell-formed frame, we must mention 
the Byzantine bowl from the 11th century kept in the Victoria and Albert Museums4® which presum-
ably had also earlier representatives. 
Thus, as a whole, specimens with structure similar to the disk fibulae of Fenékpuszta 
can be observed in the territory of the Byzantine empire, but identical items — with the exception 
of one from Albania were only found in Pannónia. 
These fibulae already appeared in a developed form in Pannónia. The forerunners of the 
more simple types can also be observed in Pannónia itself in the earlier centuries, and the type with 
Bellerophon representation was also popular. 
We do not know, however, the transition between the 4th and 6th centuries, we do not 
know how far into the 5th century the art of the Intercisa case mountings reached. Thus we cannot 
maintain that the local metal working industry of the 4th century and the beginning of the 5th 
century was directly or indirectly the conveyor of the Bellerophon representation. It can be raised, 
but cannot be proved that the metal-workers moving eventually from Intercisa to the Balaton 
region continued to cherish the traditions. Perhaps the mediation of Sirmium could come into con-
sideration where the metal-working traditions must have survived even longer and more inten-
sively than in Intercisa. 
Thus we cannot say that the disk fibulae and the representation of St. George and other 
representations appearing on them would have developed on the basis of Pannonian traditions.47 
39
 The strap-end was found in Vas-Szécsény. I t is 
unpublished, exhibited in the Archaeological Exhibi-
tion of the Hungarian National Museum. 
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 Ср. O. M. I)ALTON: Bvzantine Art and Archae-
ology. 2nd ed. New York 1963. 534 ff. 
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 Op. cit. No. 93. 
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I think here about the absence of transitional types and the Albanian specimens made with other 
stamp. It is, however, doubtless that as a result of the Byzantine workshop practice developed in 
the 6th century these fibulae were also manufactured locally and their manufacture was in progress 
also in the early Avar times. Their appearance can still be dated to the time preceding the year 568. 
Here we have to mention a round Longobard gold plate from Cividale,48 on the picture field of which 
an equestrian figure (a warrior) passing to the right is represented, and the broad frame of which 
is decorated with band braidings. It can be presumed that the original pattern dates back still to 
the stay of the Longobards in Pannónia, and can be traced back to such a St. George fibula. 
The brooches can be ranged with the second group of the cloth fibulae. 
The oval gold brooch of Grave 8 is decorated in two rows (Pl. LVIII. 3). The inner row is 
decorated with pieces of garnet in round sockets while in the outer row beads drawn on small sticks 
are arranged. In the middle, under the rock crystal, the reverse of a medal is stamped on a thin 
plate of gold foil. The medallion was in use for a long time, because the lower bronze plate has gone 
already apart, and at the place of two pieces of the inner row of garnets, long bronze nails with 
globular ends, bent in, were discovered which served for the fixing of the back plate of the medallion 
in a later phase. 
The repair of the msdallion and its used condition mean an earlier pha«e as com]»arcd with 
the other finds. The coining from a medal cannot be defined unanimously (Pl. LXIX, 10). Its inscrip-
tion is: VICTOIU AUGGG, in the middle a standing Victoria holds a cross formed of dots in her 
right hand. A similar type of Victoria occurs in connection with Empress Eudoxia, wife of Thecdcsius 
II,40 but neither the style nor the arrangement of the letters are identical. The specimen under 
discussion cannot be linked up with this period al°o on account of the fact that, considering the other 
find0, tliis period would be too early for the time of manufacture of the medallion. The Victoria cf 
this type can be found for the last time on the coins of Justinian, and at the time between the two 
Emperors mentioned above it can be found on the coins of several rulers.50 On the basis of the style 
of the Victoria, the coinage could be copied from one of the medals of Anastasius or Justinian51 still 
in the beginning of the 6th century, or in its first half. Still another possibility can be raised, viz. 
that the copy was perhaps made from an East Goth coinage imitating the gold coin cf Anastasius.52  
We remark here that on the cloth pin of Grave 5 bearing the inscription BONOS A we also 
find beads in gold cells arranged in three rows. I do not know any direct parallel to the medallion 
used for a long time, but similar pieces can be mentioned both from the East and the West.53 
The round brooch of Grave 9 with bronze back plate, with white glass inlay in the middle 
and filigree decoration can be found in the 6th anel 7th centuries in several places, even if not in an 
identical finish but with a similar structure (PL LIX. 3). Its more simple and more decorative variants 
equally occur,54 but its place of manufacture cannot be ascertained. 
Another group of the fibulae is represented by the Longobard type fibulae. A good parallel 
to the eagle fibula of Grave 4 (PI. LXII, 1) is offered by the eagle fibula of the Hungarian National 
Museum with similar style and workmanship.55 Its more distant parallel is a fibula discovered in 
Scandinavia.50 Fibulae of similar workmanship can also be found in the Merovingian cultural sphere 
from the 6th century.57The Fenékpuszta specimen shows the characteristic features of the early sec-
48
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ond German animal style. As a parallel easy to be dated, one of the pairs of animals of the belt 
mounting found in the grave of Arnegundis can be mentioned.58 According to J . Werner it originates 
from the second half of the 6th century. The eagle head is identical with the eagle of the round fibula 
originating from the cemetery discovered by Lipp,50 a parallel of which was found in Fridolfing.00 
The eagle fibula can be regarded as a heritage from the Longobards. 
The S-fibula is a characteristic fibula type for two further grave ensembles. In Grave 11 it 
was found together with a string of beads while in Grave 17 it occurs together with a string of beads, 
iron bracelet, ear-ring with basket-shaped ornament and horse-shaped silver fibula. This fibula type 
was introduced by the Longobards in the territory of the former Pannónia. 
The fibula of Grave 11 represents a simple type (Pl. LXI, 3), with the more definite bulging 
of the bird beaks. In the round, triangular and quadrangular sockets marl ing the eyes of the bird 
are almandine (?) inlays. This type can equally be found in Várpalota,"1 in Jutas,02 and it is also 
frequent in Italy.03 According to J . Werner its spread shows that the specimen was manufactured 
in Western Hungary. Its frequent occurrence and further development in Cividale shows the Northern 
Italien specimens were manufactured immediately after the emigration.04 In Werner's opinion its 
appearance in the Alemann cemeteries is connected not with Northern Italy, but with Western 
Hungary. The ri-e of the fibula type can be dated to the times about 568. 
The S-fibula from Grave 17 has preserved the S form only in its outer shape (Pl. LXVI, 1). 
The eye of the bird looking to the right or to the left, its beak and the outer frame of the fibula are 
divided to ce 11°, in these red glass (almandine ?) inlays and in the inner side of the fibula in a coherent 
field ribbed decoration can he found. Its contour is closed down by a cord pattern framing. A similar 
type is not known from the Pannonian Longobard cemeteries so far. The nearest parallel to it is 
offered by the fibula from Grave 32 of the Vörs Longobard cemetery05 where its S form has already 
been dissolved, but the framing is identical with that of the Fenékpuszta fibula. 
In Grave 17 a small horse-shaped silver fibula was found (Pi. LXVI, 2) iogsther with the 
S-fibuia mentioned above. The chain, found in the grave presumably connected the two fibulae. 
The small loop to he found beside the pin-case of the S-fibula also suggests this assumption. Other-
wise tliis loop could serve for linking with another S-fibula in the Longobard wear. The small fibula 
is decorated with indenture, it can be regarded as the same manufacture as the silver clasp of Grave 
16.00 Its different variants can be found in the Longobard cemeteries of Northern Italy.07 These are 
Late Roman—Byzantine fibulae, their period lasts from the 6th to the 7th century.68 
In the graves six pins were found, with the exception of one they are specimens of good 
quality and fine workmanship. Two of them mean a new type in the contemporaneous cemeteries 
of Fenékpuszta and its vicinity. 
The projecting and thickening neck of the so far unie pin of grave 5 is quadrangular (Pi. 
LV, 5 and Pl. LVI, 5). On three sides in the rather narrow rectangular fields in round sockets there 
are six pearls each. The single fields are separated from each other by granulated stripes. On the 
fourth side in a flat field the inscription BONOSA09 can be read. Very likely it was the name of the 
wearer of the pin, the young girl. The engraver apparently did not have a great practice in writing, 
because he punctuated the ends of the letters in advance, hut in spite of this the letters did not ccme 
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out evenly. The upper part of the pin is gold from which a tapering silver stem starts out. The way 
of socketing of the rows of pearls found on the angular neck is identical with that of the garnet de-
coration of the oval medallion found in Grave 8. (The same technique appears on the pin of Grave 
6 and on the ear-ring with basket-shaped ornament of Grave 29.) Presumably, the two pieces are 
the work of the same hand. On the basis of the impression of a coin found under the oval medallion, 
the manufacture of the hair-pin BONOS A can also be dated to the first half of the 6th century. 
We can mention as a curiosity that on the item of toilet found in the East Gothic treasure 
of Desana70 an inscription (VIVAS) can also be read. 
The other beautiful, similarly unique, pin was found in Grave 6. It is a gold-buttonned head 
on a long silver stem, with filigreed decoration and coloured pieces of glass in the sockets (Pl. LVII, 
3). A similar specimen made of silver71 is known from Szigliget and another one with granulated gold 
head was found in one of the graves of Castel Trosino.72 One of the Fenékpuszta hair-pin differs 
from the usual specimens with some parallel features,73 although here the button is not on the head 
of the pin. A slight similarity can be observed also with the pin found in the grave of Arnegundis.74 
The third kind of pin originates from Grave 30 (PI. LXVII, 12). It is a type known from 
the Fenékpuszta cemetery discovered by Lipp and from the Dobogó cemetery.75 It is made of bronze, 
on its quadrangular neck is a double open-work pattern, its stem is round and its head terminates in 
a point. This kind is known not only from Fenékpuszta and its vicinity but also from Northern Italy. 
Under and above the quadrangular neck it is profiled. 
The fourth type is represented by the pin of Grave 9. It is a gilded bronze pin, its upper half 
is astragalos-like profiled and terminates in a small spoon (Pl. LIX, 15). Its parallels can be found 
in the Fenékpuszta and Dobogó cemeteries discovered by Lipp,76 and similar specimens can be found 
in a greater number also in Northern Italy.77 
The pin of type five was found in Grave 25. It is a simple, fragmentary bronze pin, in a bad 
state of preservation (PI. LXVIII, 1). 
The different variants of pins made of bone are found in large numbers already in the Roman 
Age. In Pannónia in the late Roman Age there appear metal pins similar to the ones described above, 
with small plates on their tops similar to the style,78 but at the same time independently from the 
former ones small silver pins with globular or conic heads can also be found.79 According to our obser-
vations made so far, the small silver hair-pins appearing in Pannónia at the end of the Roman 
Age are not accompanied by style pins, but in the 6th century in the cemetery discovered by Lipp 
they occur already together also. The two occur together also in one of the Longobard cemeteries 
of Northern Italy (Nocera Umbra).80 We can similarly find two small gold pins (at the skull) and 
a big pin also in the grave of Arnegundis.81 The use of the style pins was also spread among the 
surrounding barbarian peoples from the Romans. Such a style pin was discovered in an Unter-
siebenbrunnen grave dated to a time about 400,82 and their frequent occurrence can be found also 
in the Merovingian cultural circle. 
The question can be raised, whether the pins, particularly those found in Fenékpuszta, 
were used as hair-pins or cloth-pins. All the six pins are of considerably large size, and thus both 
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their size and their weight render their use as hair-pins doubtful. The occurrence of the pins under 
the neck, on the shoulder, and the pin of grave 9 even lower, already on the chest, shows that the 
pins were used rather to fasten the cloths together. We can add to this that pins were found also in 
graves, where the hair was covered with hair-net decorated with small gold tubes. We can refer 
once more to the grave of Arnegundis, where the hair-pin and the cloth-pin can equally be found, 
but we can refer to the fact that the large-size pins of the Keszthely culture developing from these 
pins also served for the fastening of cloths. 
The continuous use of the pins cannot be derived from the finds of the Late Roman ceme-
teries and graves at Fenékpuszta. Neither such pins, nor their transitional forms have been found 
so far. Those which occur at the end of the 4th century and the beginning of the 5th century, are 
the small silver hair-pins with conic termination.83 Similar pins were unearthed by Lipp in Fenék-
puszta and Keszthely—Dobogó,84 in the same places large-size pins belonging to the later Keszthely-
cuiture ware also found. In a plain area situated direct beside the excavation of Lipp, a Late Roman 
cemetery was discovered by K. Sági, but such pins were not found here either. In the vicinity of 
Fenékpuszta a Late Roman (?) style pin accompanied by a small silver hair-pin was found only in 
one of the Karmacs graves,85 but the find does not originate from an authentic excavation. Thus 
the pins are not known in the material of the Late Roman cemeteries of Fenékpuszta and its vicinity 
so far. We must, however, remark that we do not even today know properly the history of this 
area during the 5th century. Very likely the Keszthely—Dobogó cemetery was partly the continua-
tion of the cemetery excavated by Sági, but since we do not know the relationship of the graves, 
we do not know the relations of the two cemeteries. Nor can we establish, when the use of the pins 
was started (eventually in the second half of the 5th century?). 
The pins show a close relationship and in many cases identity with the pins of Northern Italy.88 
We have no reason to suppose — apart from the cloth-pins and sewing needles of simpler forms — 
that they developed locally and were taken from here by the Longobards to Italy, as well as to 
adjacent places. As it has become clear from the Longobard graves, in Italy they were used by the 
local population, but we cannot state, of course, that pins of some type could net have reached to 
the vicinity of Fenékpuszta through commerce and other contact before the appearance of the 
ear-rings with basket-shaped ornament. This cannot be established for the time being, but the 
specimens occurring in the cemetery under discussion apparently came to Fenékpuszta simultane-
ously with the ear-rings with basket-shaped ornament in the 6th century. 
The pins became cloth-pins in a broad circle very likely after the discontinuation of the 
workshops manufacturing the fibulae with bulbiform head. 
Ear-rings 
The most frequent type of ear-rings is represented by the different variants of ear-rings 
with basket-shaped ornament. Of the other types of ear-rings, viz. the crescent-shaped ear-ring, 
the pyramid-shaped ear-ring, the plain ear-ring terminating on one end in a globule and tapering 
on the other, the plain ring with a small globule, only occur one pair each. 
The pair of crescent-shaped ear-rings found in Grave 5 is a single specimen not only here, 
but also in the other Fenékpuszta groups of finds from similar periods (PL LV, 3, 4 and PL. LVI, 
3, 4). In the field with openwork decoration of the crescent-form a lily is represented between two 
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peacocks facing each other. On the outer ends of the crescent 10 loops each can be found — similar 
to the loops of the pressed silver belt mountings — which served for the holding of some pendant 
ornament. On the ear-rings the traces of long use cannot be discovered, but the ring of one of them 
was broken some time so that the ring and one of the ends of the crescent had to be hammered 
together. 
At the discovery of the grave it could not be decided unambigouslv what bind of pendant 
ornament had been on the loops of the ear-rings. In connection with this, however, we have to examine 
the triangular gold ornaments supplied with stiff loops found about the ear-rings and the neck 
(Pl. LV, 6 — 25, Pl. LVI, 6 —25, and Fig. 5). The hooks of the triangular pendants are all broken away, 
on their sides are two perforations each, showing that these were used in a subsidiary way so that 
thread was passed through the holes. There are also such ornaments, which have no sockets, these 
were made of bone (6 pieces), the two perforations each can be found also on these. Their number is 
identical with that of the loops of ear-rings, there are altogether 20, i.e. 10 in each ear-ring. Thus, 
as it can be observed also on a necklace of Byzantine manufacture, originating from Egypt and 
dated to the 6th century,87 the stiff pendant ornaments were probably put with their hooked ends 
into the loops of the ear-rings, following the half-circular outline of the ear-ring. 
After a certain time the hooked ends of the pendants were broken away and, as it can be 
concluded from the double perforations, it camc to the secondary use of the pendants. For their 
use as a necklace, however, one perforation would also have done. Very likely the thread passed 
through the upper perforations served the fixing to the loops of the ear-rings, while the thread passed 
through the lower perforations held the ornaments together. This was the reason why it was necessary 
to complete the number of the pendant ornaments even with simple parts made of bone. 
At the same time, however, we have to remark that on the loops of the ear-rings there is 
no trace whatever (e.g. scratch) indicating that the pendants primarily would have been hanged 
here. Thus the possibility must be raised that the pendant ornaments were used primarily elsewhere 
— for example on the necklace similar to Egyptian specimens — and they became only secondarily 
accessories of the ear-rings, simultaneously with the two perforations. 
Variants of the crescent-shaped ear-rings are known in Hungarian finds, hut few of them 
originate from authentically observed groups of finds.88 Their appearance is dated to the early Avar 
Age, the end of the 6th century and the 7th century. No specimen identical with the one published 
here is known in literature and this specimen regarding its type points to an earlier period than the 
specimens known so far from Hungary. The ear-ring3 published earlier point to a later period not 
only in the style of their representations, but the shape of the crescent is either plain or it is supplied 
with small globules. For the last time such a specimen was found in Boly.89 The specimens discovered 
in other areas are dated to the 6th century at the earliest, but their use can also be pointed out in 
the later centuries. Recently a pair of ear-rings was found in Sicily, originating from a somewhat 
later period than the specimens discussed here. This was also dated by the publisher to 1 he 6th 
century.90 
A similar representation of peacocks appears on one of the capitals of the San Vitale basilica 
in Ravenna91 (the church was founded in the beginning of the 6th century). Thus it can be presumed 
that such ear-rings had been manufactured already much earlier, still before the appearance of the 
Avars in Hungary. 
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The pair of ear-rings made of plain silver rings (Pl. LIX, 4, 5) and the small gold ring (PI. 
LXIII, 18; LXIV, 18) do not render any possibility for a more accurate chronology. A good parallel 
of the pyramid-shaped pendant of Grave 26 (Pl. LXVIII, 4, 5) is known from the Avar grave of 
Závod.92 
A characteristic type of ear-rings of the small cemetery is represented by the ear-rings with 
basket-shaped ornament. Ear-rings of this type were found in five graves, in each case made of gold. 
The ear-rings of Grave 6 are biconical (Pl. LVII, 1, 2), their covering plate was made of 
concentrically granulated gold wire, with a small silver globule in the middle fixed with gold wire. 
The ring attached to the small basket-shaped ornament decorated with openwork is worked to the 
rather thick ear-ring. This is a piece of fine workmanship, worn off. 
The pair of ear-rings from Grave 8 is flowercup-shaped (Pl. LVIII, 1, 2). The gold wire 
running along the back side of the flower-cup terminates in rings both above and below. The covering 
plate of the flower-cup represents a six-pointed star, with a depression in the middle, crossed by gold 
wire. As in the former case, the already missing small silver globule was fixed on this. On the part 
of the ear-ring joining the flower-cup granulation can be seen. It is a rare form, manufactured with 
fine workmanship. Its type is known from Castel Trosino,93 from Bled,94 and from Rifnik.95 
The basket of the ear-rings found in Grave 9 is semiglobular, with openwork decoration, 
its covering plate is flat, with a glass globule fixed with gold wire in the middle, with 5 small filigree 
decorations around (PI. LIX, 1, 2). Apiece of fine workmanship in good state of preservation, without 
abrasion. Its type is frequent in the Longobard cemeteries of Northern Italy,98 and there, with the 
exception of one or two cases, only this type occurs. 
The ear-ring with basket-shaped ornament of Grave 17 is of small size (Pl. LXVI, 3). The 
small basket is a piece of fine workmanship with openwork decoration, its covering plate is flat, 
in the middle is a glass piece in projecting, cylindrical socket. 
The ear-ring with basket-shaped ornament is of larger size than the previous ones. Its small 
basket is conical, with openwork decoration, its covering plate is flat, on which are glass inlays in 
о cylindrical sockets (Pl. LXVII, 1). 
The small baskets of the ear-rings of Graves 6, 8, and 9 are flowercup-shaped, conical and 
semiglobular, respectively. Although the small baskets are different, they agree inasmuch as on the 
covering plates were glass and silver globules fixed with gold wire. 
The ear-rings of Graves 17 and 19 are different in size, but the small basket ornaments are 
conical, their covering plates are flat, on which in projecting cylinders glass ornaments can be found. 
Among the ear-rings with basket-shaped ornaments of different forms it is difficult to estab-
lish a development, partly on account of certain identities, and partly because of the short duration 
of the cemetery. As it seems, the different types were in use simultaneously. The semiglobular ear-
ring is in the best state of preservation, there is no abrasion on it. As regards the order of burial, 
this piece was buried later than the two previous ones. In all probability it points to a later type 
which is found not only here, but also in the Longobard cemeteries of Northern Italy from the period 
after 568. 
In the territory of the former Pannónia ear-rings with basket-shaped ornaments occur south 
of Lake Balaton. Their centre is Fenékpuszta and its vicinity in an area of about 40 kilometres 
in diameter.97 
The ear-rings with basket-shaped ornaments in Fenékpuszta and its vicinity can be divided 
into two large groups. The first is represented by the ear-rings with small basket-shaped ornaments 
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- the type discussed at present — the other is the group with large basket-shaped ornaments. In 
Fenékpuszta the ear-rings with small basket-shaped ornaments have only occurred so far, while 
the ear-rings with large basket-shaped ornaments representing already local products of popular 
art and originating from a later time98 (second half of the 7th century — 8th century), are already 
outside the subject of my paper. Otherwise ear-rings with small basket-shaped ornaments were found 
in Sirmium and Siscia in Southern Pannónia.99 
Their spread in a closed circle can still be found north of the Bavarian territory.100 In 
Northern Italy among other things gold and silver specimens equally occur in the Longobard ceme-
teries (Nocera Umbra, Castel Trosino). 
In Fenékpuszta and its vicinity no such group of finds has been discovered so far, on the 
basis of which it could be decided with certainty, whether the ear-rings with small basket-shaped 
ornaments were in use already before 568, i.e. before the appearance of the Avars, among the popu-
lation of the area. Their appearance was dated by earlier investigation to the end of the 6th century 
on the basis of ear-rings found in the Longobard cemeteries of Northern Italy.101 
As to Hungary the question of the origin and types of the ear-rings with basket-shaped 
ornaments was dealt with by A. Alföldi for the first time in a comprehensive manner.102 The devel-
opment of the ear-rings with basket-shaped ornaments was traced back by Alföldi to one of the late 
Roman types of ear-rings103 and their occurrence in Fenékpuszta was brought by him into connec-
tion with the surviving Romans. 
In connection with the ear-rings a comprehensive work is the paper of H. Bott,104 but we 
must also mention the study of Vinski,105 who sums up the earlier opinions, and dates the ear-rings 
to the end of the 6th century and the beginning of the 7th century. 
In connection with these finds I. Kovrig states that the "people of the ear-rings with basket-
shaped ornaments" could migrate to the Balaton region in the course of the 6th century,106 because 
among the earlier finds the transitional forms are missing. 
The variants of the gold, silver and bronze ear-rings with basket-shaped pendants can 
equally be found in Fenékpuszta and its vicinity. The conic type occurs already among the ear-rings 
with small basket-shaped ornaments, the continuation of which can be found among the later ear-
rings with big basket-shaped ornaments. The local manufacture of these — at least in a considerable 
part — is proved not only by the silver and bronze specimens of inferior workmanship, but also by 
the very fine workmanship of the later local specimens with big basket-shaped ornaments of the 
character of national costume which are quite definitely local products. 
As we have mentioned, the appearance of the ear-rings with basket-shaped ornaments in 
the territory of the former Pannónia is dated from their appearance in the Longobard graves of 
Northern Italy. Among the Longobards in Pannónia, however, before their migration to Italy, such 
ear-rings do not occur. Thus we have no reason whatever to bring the appearance of the ear-rings 
into connection with the date of appearance of the Longobards in Italy, but rather with the workshop 
practice which appeared or developed already earlier, during the Byzantine regime. In the course 
of investigations to be carried on with more accurate observations it will probably turn out that 
such ear-rings can be found in Northern Italy already before 568. At any rate the pair of ear-rings 
with basket-shaped ornaments found in the grave of Arnegundis point to an appearance before 568.107  
Arnegundis was buried about 565 — 570, but she must have received the ear-rings with basket-
shaped ornaments apparently earlier. We have to mention as a curiosity the ear-ring with basket-
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shaped ornament from an unknown site kept in the Kunsthistorische Museum of Vienna,108 the 
covering plate of which was prepared with division into compartments and almandine inlay. It is 
dated both by Riegl and Noll to the 5th to 6th centuries. The specimen was manufactured very 
likely still before 568. 
Although there are rather few such ear-rings, which can be dated between narrower limits, 
the assumption cannot be excluded that the appearance of the ear-rings with basket-shaped orna-
ments in Fenékpuszta and its vicinity could be possible before the Avar conquest, that is before the 
year 568. The ear-rings with basket-shaped ornaments were generally used jewels not only in North-
ern Italy, but also in Greece and other places. They could not be developed locally, the connection 
must by all means be looked for with the Eastern Roman world. We shall return to the historical 
circumstances of this still in the summarizing chapter. 
Belt accessaries 
Belt accessories are known from two graves, both are made of silver. Besides small-size 
clasps and belt ends were found still in two graves. The mountings found in Grave 15 and made of 
good silver occurred about the waist, as the belt was placed on the waist (Pl. LIV, 1 ,4; Fig. 15). 
The accessories consist of one large and seven smaller strap ends, five shield-shaped mountings, three 
double shield-shaped mountings with arched line and a clasp (Pl. LXIII, 1 — 17 and Pl. LXIV, 1 — 17). 
The back sides of the large and small strap ends are covered with silver plate, on their open rims 
are rivets, which served to hold the straps. Neither the big nor the small strap ends can be passed 
through the clasp. It could already be stated at the excavation that the big strap end was mounted 
on the end of the belt, while the small strap ends were hanging down from the belt. On the big 
strap end were two and on the small strap ends one three-leaved trefoil-shaped deepened ornament 
each, in the middle of the three-fold leaf semiglobular bulging can be seen. Among the ornaments 
and above them a sarmentous pattern can be observed. 
In the case of the five shield-shaped mountings and the double shield-shaped mountings 
the back sides are not covered with silver plate, but instead of this a loop-like broadening extension 
soldered to the mounting can be seen (Pi. LXIV, 9 — 16), this served for fixing on the belt. The clasp 
was made of cast silver. 
The belt mountings of Grave 16 consist of considerably less pieces, they also represent an 
embossed silver belt set, made of thick, good silver. As regards the arrangement of the mountings 
no reconstruction can be made, because the mountings were lying in different places, the belt was 
very likely cut to pieces before being thrown into the grave. 
The metal accessories of the belt consist of a broader and two narrover strap ends, as well 
as of two shield-shaped and two double shield-shaped mountings (Pl. LXV, 1 — 7). To the accessories 
belongs a cast clasp with engraved indented decoration, the elongated pin of which representing an 
animal figure is lying on the frame of the clasp (Pi. LXV, 9; LXIX, 6; LXX, 5). The three strap 
ends — all three can he passed through the clasp — are decorated with tamga pattern, on the upper 
part of each a rivet can be found. The decorative elements of the mountings are the groovings ar-
ranged in two fields. The fields follow the forms of the mountings. In the upper field of the double 
mountings grooving can be found, around which two leaf patterns each are arranged. In the latter 
four mountings there are neither rivets nor rivet-holes, nor can we find the tongue soldered to this 
inner part. The way of their fixing was very likely by pasting. 
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In Grave 10 were found a small silver cla«p frame and a small strap end (Pl. LXII, 4, 5), 
and from Grave 13 also a small silver strap end made of double plate was unearthed (PI. LXII, 17). 
As we have seen, in the small cemetery such embossed silver mountings occur in two graves. 
In the cemetery with a considerably larger number of graves discovered by Lipp similar mountings 
were found in three burials.109 In one of the graves a big strap end and 14 mountings, in the second 
two strap ends and 8 mountings, and in the third 6 mountings were found. Although without doubt 
the majority of the graves of the cemetery discovered by Lipp were despoiled, but besides the men-
tioned cases embossed silver mountings were not found even sporadically. 
In the Keszthely - Dobogó cemetery silver mountings of similar character were found only 
here and there.110 
The mountings of the cemetery discussed here are more closely related to those of Fenék-
puszta than to the pieces unearthed in Dobogó. The mounting with tamga pattern found in the dis-
turbed grave of basilika No. 2,111 is also in relationship with the mountings dLcusscd here. 
Apart from some insignificant differences, the mountings of Grave 15 can be regarded as 
identical with the stamp discovered in Fönlak.112 In connection with the other mountings we have 
to mention the stamps found together with the finds of Gátér113 and Adony,114 as well as the pressed 
mountings of Kunágota.115 
The silver clasp of Grave 16 belonging to the Byzantine circle is a unique piece in the group 
of finds from Fenékpuszta and its vicinity. We can mention as a parallel one of the Hódmezővásár-
hely clasps of simpler workmanship, and the one from Cividale.110 Its somewhat simpler form without 
indenture occurs in Greece in Late Roman surroundings.117 The indented decoration is quite similar 
to the one found on the small silver horse-shaped fibula of Grave 14 and very likely both of them 
are the products of the same workshop. The same indenture can also be observed on one of the silver 
disk fibulae found earlier in Fenékpuszta.118 
As regards the occurrence of the belt mountings and accessories in connection with Fenék-
puszta and its vicinity we must say that these are not generally used pieces, it seems that only one 
set got into each of the cemeteries. 
Similar embossed silver belt accessories occur frequently in both the early Avar age ccmeteries 
of Hungary119 and the Longobard cemeteries of Northern Italy.120 The embossed silver belt mountings 
of the early Avar period in Hungary were discussed comprehensively for the last time by I. Kovrig,121 
therefore we are not discussing this group of finds in a more detailed form here. According to her 
statement the Fenékpuszta mountings were buried at the end of the 6th century or the beginning 
of the 7th century, just like the silver strap end found in one of the disturbed graves of basilica 
No. 2.122 
As we have mentioned, similar strap ends and mountings also occur in the Longobard ceme-
teries of Northern Italy in considerable numbers. This points to the fact the mountings spread in 
other areas also independently from the Avars. 
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Their occurrence in Northern Italy can be brought into connection in all probability, with 
the Byzantine influence. The case is presumably similar also regarding their occurrence in Fenék-
puszta, since they do not occur in the same group of finds with the similar mountings dated to the 
early Avar period. Their chronological valuation will be discussed again in the last part of the present 
paper. 
Knives 
In Grave 16 two iron knives were found. The bigger one was preserved in a comparatively 
better state (Pl. LXV, 11), the smaller one is fragmentary (Pl. LXV, 12). On the bigger knife the 
remains of the wooden sheath and the silver mountings have been preserved. At the handle the 
wooden sheath was surrounded by a broader silver clamp, and on the lower part of the sheath the 
U-formed, similarly silver protective part has been preserved in a good condition. On the handle 
a gold button with a bulging greenish, already slightly iridescent glass inlay (PI. LXV, 8) was found. 
The other specimen is a smaller, one-edged iron knife, with little wooden remainder, the 
U-formed protective part has been preserved in a completely good condition. There are also a few 
small grooved silver clamp fragments which originate also from the sheath. 
Besides all these two U-formed silver mountings were found in the grave, in the vicinity 
of the handles of the knives (PI. LXV, 13, 14). Since besides the above-mentioned two specimens 
no further knives have been found, the remaining mountings were probably on the tops of the 
handles of these knives. Tliis presumption can also be supported by the knives originating from 
the Longobard cemeteries of Italy. 
A similar knife, but smaller in size, is known from the Kápolnásnyék Longobard grave,123 
and a grooved silver band, similarly as sheath accessory of a knife, from the Longobard cemetery 
of Vors.124 
The characteristic feature of both daggers is the U-formed mounting on the handle and on 
the end of the sheath, what is characteristic also of the knives of Byzantine type. The most beautiful 
specimen of these knives is one of the knives originating from Castel Trosino,125 with openwork 
decoration on its sheath and handle. Another specimen originating from Castel Trosino is nearer 
to the specimens described here,12" although this has gold mountings. As we could see, the knives 
can be found in Transdanubia already in the Longobard period. The simpler Fenéi" puszta types with 
silver mountings can be ranged more with the Kápolnásnyék knife as well as with the Vörs specimen, 
than with knives of similar type, but more decorative workmanship, buried in the Longobard graves 
of Northern Italy after the year 568. In fact the concomitant finds of the knife originating from 
Grave 119 of Castel Trosino127 are the chased silver mountings, which are missing in the whole ceme-
tery described here. This also shows that the Fenékpuszta specimens are earlier than those of Italy. 
Rings and other jewels 
The rings found in the small cemetery represent diversified forms. The ring of Grave 5 is 
a bronze ring, with gold plating, with indented band-braiding (Pl. LV, 2; LVI, 2; LXIX, 7). In its 
round shield is a colourless glass plate and a similar glass plate can be seen in the field on the right 
side of the shield, while from the left side field the glass plate is missing. A piece of similar character 
is known from the Fenékpuszta cemetery excavated by Li]3p,128 otherwise this type does not occur 
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in the vicinity, but it is also known from the Mezőbánd Gepidian cemetery.129 The indenture and the 
band braiding can be found on several other objects from the early period of the great migrations. 
The ring of architectonic structure of Grave 6 is a solid worn off gold ring (Pl. LVII, 4). 
It consists of two parts, viz. the ring and a semiglobular upper part, held by six small granulated 
columns, arcade-like. Rings of similar character are known from Krany, from the Longobard ceme-
teries of Cividale and Castel Trosino130 and from the West.131 I t is one of the products of Byzantine 
goldsmith's work. Its spread can be found in a quite broad circle in the Merovingian age. On the 
basis of our present knowledge it is dated in general to the 6th to 7th centuries.132 
The silver ring of Grave 7 can be regarded as an individual piece. In its quadrangular shield 
the half-length portraits of a man and a woman with accentuated genitalia (PI. LXII, 2) can be seen. 
The ring made of gold plate from Grave 8 is a worn off, repaired, much used specimen (Pi. 
LVIII, 4). In its double shield is a greenish, already slightly iridescent piece of glass. Its manufacture 
can be traced back to the circle of Late Roman and Byzantine goldsmith's art.133 We can range 
with the same circle also the gold ring of Grave 9, in its oval shield with a greenish, already slightly 
iridescent glass inlay (Pi. LIX, 7). The thick silver ring of the same grave can also be related to 
Byzantine goldsmith's work, with the Byzantine stemmed cross (Pi. LIX, 9). 
The ring of Grave 16 is also a heavy silver ring, in the quadrangular shield of which the 
representation of three engraved fishes are seen (Pl. LXV, 10). 
Besides all these there are still three iron rings and a bronze ring. The thin fragmentary 
bronze ring of Grave 9 is a characterless piece (Pi. LIX, 10). From Grave 10 we know two iron 
rings, the ring part of one of them is wound round with gold wire (Pi. LXII, 3), the other is fragmen-
tary (PI. LXII, 6), its shield is round, similar to it is the ring of Grave 6 (Pi. LVII, 5). 
As we can see, the rings are rather diversified. The rings of Graves 5, 8, and 9 are worn 
off, much used pieces, while the silver rings of more Byzantine character are in better condition. 
Among the other jewels we must specially underline the two head-bands of Grave 9 (Pi. 
LIX, 6, 8). The bigger one is a finely polished ruby in thin gold socket, on the sides and base of 
the socket four small holes each served for fixing on. In the case of the second only the socket has 
been preserved, the stone must have been lost still at the time of its wearing. The small holes to be 
found on the socket served also for fixing on. 
An interesting feature of the female graves are the small gold tubes found in a rather 
broad stripe around the skull. They found 472 pieces of these small tubes in Grave 8 (Pi. LVIII, 6), 
287 pieces of the thicker type in Grave 9 (Pi. LIX, 11), 985 pieces of the thinner type in Grave 14 
(Pi. LXII, 9) and about 10 pieces of the thinner type in Grave 17 (Pi. LXVI, 7). The small tubes 
were pulled on the quadrangular loops of the net holding the hair together. A reconstruction can 
well be observed at the exhibition of the Carnuntum Museum, where the pieces were brought from 
the burial of a Late Roman sarcophagus.134 
The angular gold socket (in 6 pieces), made of thin gold plate with sarmentous and dot 
decoration (Pi. LVIII, 5) from Grave 8, can also be included among the jewels. A piece of similar 
character was found in the Longobard cemetery of Castel Trosino.135 
The gold button from the sheath of the bigger knife of Grave 16 can also be mentioned as 
a jewel (Pi. LXV, 8). In its middle is a green, already slightly iridescent bulging glass inlay. On the 
back plate of the rosette is a pin or peg, the button was fixed on the sheath with the help of this. 
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The silver chain of Grave 17, found in three pieces about the neck of the skeleton, could 
serve rather a practical than a decorative purpose, beside the necklace consisting of ornate glass 
and amber beads (PI. LXVI, 6). 
Bracelets 
Comparatively few bracelets have been found in the graves. They were made of two kinds 
of material, viz. bronze and iron. The bracelet of Grave 6 is made of bronze, with semicircular 
cross-section, its ends are decorated with 6 and 12 parallel groovings, respectively (Pl. LVII, 6). 
The bronze bracelet of Grave 9 was made of wire with circular cross-section, on its ends groovings 
can be found. In the same grave were two iron bracelets with round cross-section (Pl. LIX, 
12, 13, 14). In Grave 15 fragments of an iron bracelet made of wire with round cross-section were 
found (Pl. LXIII , 19, Pl. LXIV, 19). In Grave 17 the remains of two bracelets made of wire with 
round cross-section were discovered (PI. LXVI, 4, 5). The ends of the bracelet from Grave 18 made 
of round bronze wire are slightly thickening and are decorated with 5 parallel grooves each running 
around (Pl. LXVIII, 3). The bronze bracelet of Grave 22 was made of round wire, with overlapping 
ends representing snake heads (PL LXVIII, 2). 
The use of the bracelet cannot be regarded as a general custom in the cemetery. Beside the 
expensive jewels bracelets of simpler workmanship can be found. Iron bracelets occur in three 
graves and bronze bracelets in four graves. The iron bracelets show simple forms, no kind of 
decoration can be discovered on them today. Beside the rich gold jewels their occurrence is either 
of cultic character, or points to some custom of attire. Their use is attributed to the aboriginal 
population in general.136 The bronze bracelets do not show a very diversified form. The grooved and 
snake head ends prove that the origin of the bracelets can be traced back to Roman roots. Similar 
bracelets are known from the cemetery discovered by Lipp. 
Glass goblet 
The glass goblet found in Grave 14 is the only glass object found in cemetery under dis-
cussion (PI. LXVIII, 6). I t is a thick-walled glass vessel, dark green in colour. A few glasses were 
found in the cemetery discovered by Lipp, but because of the lack of records we cannot establish, 
whether they originate from the Late Roman, or the 6th century period of the cemetery. 
Glass goblets of this type already appear in the 4th century in the region of the Mediter-
ranean Sea and in Italy,137 and as from the end of the 6th century they can be found in the Longo-
bard cemeteries of Northern Italy in variants of types differing from the earlier periods.138 In North-
ern Italy it is a frequent popular form in the above-mentioned period. I ts variants can be found 
in the 6th and 7th centuries in the territories of Switzerland and Germany.139 The form survives 
for a long time, it can be found even in the Balkan Peninsula, for the time being these are stray 
finds, the dating of which meets with difficulty. 
The glass goblet under discussion is connected with specimens from Northern Italy, from 
where two types are known. Beside the form known from the grave discussed here there occurs a 
more lengthened type, which was found in the Longobard cemetery of Hegykő.140 The frequent 
occurrence in Italy shows already in advance that these goblets were manufactured locally. In Torr-
cello they found also a glass workshop,141 where the occurrence of similar goblets and their frag-
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ments prove that one of the centres of manufacture could be just here. The pieces discussed here 
are imported items, at least the goblet found in the Hegykő grave is an imported product, and it 
came to the territory of the former Pannónia in all probability still before 568. Very likely, the 
goblet found in Grave 14 was also manufactured in one of the workshops of Northern Italy and it 
came to Fenékpuszta still before the year 568. 
Since the cemetery under discussion is connected with the critical year of 568, viz. the 
departure of the Longobards and the appearance of the Avars, we must still mention that glass 
grave goods — even if in a very insignificant number can only be found among the Longobards 
and the Fenékpuszta group, while among the Avars already no kinds of glass grave goods occur. 
Clay jug 
The only pottery find of the cemetery is the small brick-red, smoke-stained clay jug (PI. 
LXVIII, 7). Nor in the cemeteries of Fenékpuszta and its vicinity from the same age can any 
pottery as grave goods be found. The earthenware vessels published by Lipp cannot be regarded 
as specimens from the 6th century, but they belong to a group of Late Roman pottery of inferior 
workmanship.142 
We only know a few fragments of pottery also from the Fenékpuszta settlement, which 
can be related to this period. The few fragments of densely ribbed vessels ("gerillte Ware") originat-
ing from the excavations of 1953 belonged in all probability to the material culture of the ethnic 
group of the 6th century.143 After the elaboration of the material of the settlement, however, 
further items can possibly be dated to this period, but just on account of the lack of grave goods 
we have no authentic data. Thus the small jug alone does not tell us much. We cannot assert tha t 
it is the product of this period, and with regard to its individual state it is also possible tha t a 
discovered Roman specimen was put into the grave. 
Beads 
Necklaces and beads were found in the graves in significant numbers, in certain graves there 
were even strikingly many beads. Bigger clay and glass beads also occur as independent ornaments, 
the majority of beads, however, were accessories of necklaces. 
From Grave 5 we can mention a bigger clay bead, on its depressed globular body, in an 
oval white field green spots can be seen (Pl. LV, 26 31, Pl. LVI, 26-31). 
The big biconical bead iridescent in colour with flown on yellow decoration found in Grave 
6 was used as an individual ornament. Among the beads we can find otherwise clay beads decorated 
with painting, glass beads of different colours and forms, glass beads consisting of two to four 
globular parts, an orange coloured crystal bead of irregular shape, a ruby red crystal bead and a 
gold bead, on the surface of which small disks are soldered. The necklace had also 16 pieces of 
amber beads (Pl. LVII, 8). 
On the necklace of Grave 8 we can find the different colours and forms of glass beads, 
besides two amphora beads and 46 pieces of amber beads (Pl. LVIII, 7). 
The necklace of Grave 9 also consists mainly of the different variants of glass beads, 
among which we find a bigger bead of green flown glass thread decoration. In the group also 16 
amber beads were found (Pl. LX). 
The necklace of Grave 11 is of rather uniform composition. The pieces of beads, with the 
exception of a few clay and glass beads, are eyed beads decorated with lines of waves (Pl. LXI, 4). 
1 4 2
 L i p p : A K . 14 PL. I I I , 5 - 8 . 1 4 3 A . R A D N Ó T I : И Т А К I I . 5 . ( 1 9 5 4 ) P . 4 9 3 . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 20, 1968 
A 6TH CENTURY CEMETERY FROM KESZTHEUY-FENÉKL'USZTA 3 0 5 
The majority of the beads of Grave 12 consists of yellow clay beads, but there are also 
glass beads and amber beads of irregular shapes among them (Pl. LXI, 1). 
Besides the glass beads of different colours and forms of Grave 13, we can find also 11 
pieces of amber beads of irregular forms (Pl. LXII , 15). The necklace found in Grave 14 consists 
of 16 pieces of amber beads (PI. LXII , 10). In the necklace of Grave 17 besides the various glass 
beads the amber beads are dominating (Pl. LXVI, 8). In Grave 29 besides various glass beads two 
fragmentary amber beads can be found (Pl. LXVII, 2 — 9). In the necklace of Grave 30 besides the 
clay beads 14 pieces of amber beads of irregular shape and also two eyed beads (PI. LXVII, 11) 
came to light. 
The beads, i.e. the necklaces, are of mixed composition and most of them are worn off. 
The abrasion can be observed best among the amber beads, when the pieces used already for a long 
time and broken were perforated again to use them again on the necklace. 
Clay and glas3 beads can also be found among the Longobards,144 as well as in the early 
Avar graves.145 Amber beads occur among the Longobards, but they can be observed less frequently 
with the early Avars. Appearing in Hungary with the early Avars,140 the eyed beads only occur in 
one grave in Hungary, and besides two pieces were found in another grave, respectively. 
Known already in the late La Tène period, amphora beads also occur in the early Avar 
period.147 
A characteristic feature of the graves discussed here is the abundant occurrence of beads. 
A striking feature is the adherence to the worn off amber beads used already for several decades. 
We also mention that in the Fenékpuszta graves from the 4th and 5th centuries amber beads do 
not occur. The popular bead types of this period are the quite small glass beads. 
I V . C O N C L U S I O N S 
As we have seen, the small cemetery shows more or less the same characteristics as the 
part of the cemetery discovered by Lipp from the 6th century, and the preserved finds of one of 
the despoiled graves of basilica No. 2. Apart from a few exceptions, the buried bodies — mostly 
women and children — were lying in wooden coffins paved around with stones, in graves with 
W—E orientation, facing west. 
The material, as compared to the cemetery discovered by Lipp, was increased with several 
new types and also such specimens appear as the two S-fibulae, the eagle fibula, which did not 
occur in the groups of finds from the same period found in Fenékpuszta. 
The preservation of the finds is not uniform. One of the crescent-shaped ear-rings of Grave 
5 is a repaired specimen and the triangular pendant ornaments of the same grave point to a long 
use. The ear-ring with basket-shaped ornament and the ring of Grave 6 are worn off, the oval 
medallion of Grave 8 is repaired and the ring of the same grave is also a used specimen. The long 
use can be observed mostly on the necklaces. With the exception of Graves 12 and 14, the necklaces 
are not uniform. The long use can be observed especially on the amber beads, among which many 
are worn off, shapeless, broken and newly perforated pieces. On the contrary, the silver disk 
fibulae, the Longobard fibulae and the silver belt mountings have been preserved in a good con-
dition, they do not show a long period of use. Among the basket-shaped ear-rings the semiglobular 
type of Grave 9 seems to be the most recent specimen. 
Thus in the graves there is a worn off, long used group of finds, but hardly used sets also 
occur. The fact of the longer use of certain objects is also underlined by the impression of a coin 
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placed under the rock-crystal of the considerably repaired medallion of Grave 8, which was copied 
at the latest from the reverse of a gold coin of Justinian. As it had been stated already earlier, the 
spread of find3 of similar type in Transdanubia, with its centre in Fenékpuszta, can be found in the 
Balaton region in a circle with a diameter of about 40 kilometres.148 
It is impossible, or difficult to divide the graves of the small cemetery into several periods. 
The burial rite is the same in each group and the finds do not show much difference either. All 
types of the basket-shaped ear-rings can be found in the graves. Among these the type with se-
mi globular pendant decoration is a widespread type in the Longobard cemeteries of Italy from the 
period after the year 568. The variants of the conic types can be interpreted as the variants of an 
earlier phase, which can be observed already before 568. Then this type developed further later on, 
bringing about in the 7th and 8th centuries the group of large-size ear-rings of the Keszthely cul-
ture already with the character of national costume. 
We do not know any transitional types of either the ear-rings witli basket-shaped ornament 
or the silver disk fibulae. It is not likely that these types of fibulae were developed locally, although 
here mostly the figure types mean something new, because the more simple form of the framing 
can be found earlier, in Pannónia itself. The disk fibulae do not render a closer chronological defi-
nition, prcs imably they can be divided into two phases.149 We must also regard the Pécs fibulae 
as a separate group, these specimens occur without any other characteristic concomitant finds 
even in the 7th century. 
On the basis of the coin impression the oval medallion of Grave 8 must have been manu-
factured still in the first half of the 6th century. From the technical point of view the BONOSA 
hair-pin can also be linked up with the medallion. On account of the long use the triangular pendants 
of Grave 5 and the rings of Graves 8 and 9 must have been manufactured early. We have to mention 
here that in the two triangular pendants of Grave 5 we can find gold plate inlays decorated exactly 
with the same quadrangles and circles as in the case of the Longobard fibula of Vörs.150 The occur-
rence of the embossed silver belt mountings in the cemetery discussed here and in the cemetery 
discovered by Lipp, as weil as their appearance in early Avar cemeteries of Hungary and Longobard 
cemeteries of Northern Italy after 568 point to the fact that these appeared in Transdanubia with 
the early Avars. I t is questionable, however, whether their appearance in Hungary cannot be 
divided into two phases, viz. a phase preceding and another phase following 568. But the coexistence 
of the Fenékpuszta mountings and the mountings found in early Avar graves can also be presumed. 
Without doubt, however, they do not occur in identical ensembles of finds, and thus there is a 
partition line between the Fenékpuszta and early Avar Age proveniances. We must also mention 
here that in Northern Italy, where these mountings also occur, they were spread not by the Avars. 
The case is the same in connection with the pyramid-shaped ear-ring of Grave 29, the perfect like-
ness of which was found in the Závod grave. 
An important part of the ensemble of graves is represented by the finds to be brought into 
connection with the Longobards. Here the question is, whether this material is an evidence for 
coexistence with the Longobards, or we have to do only with individuals left behind. We shall 
return to this later on. 
Beside the glass goblet of the Hegykő Longobard Age cemetery, the only specimen of the 
cemetery points to the fact that already under the Longobards active commercial relations witli 
Northern Italy must have existed from where a considerable number of similar glass goblets are 
known and from where we also know about a glass factory from the 6th century. 
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Other items of the finds, viz. cloth-pins, rings, bracelets, as well as the burial rites, can also 
be brought into connection with the survival of a Late Roman population, coloured by strong 
Byzantine influence. 
Tims in connection with the chronological order the question arises in all events, how the 
time of use of the cemetery is connected with the year 568, the emigration of the Longobards 
and the immigration of the Avars. The Fenékpuszta group preserved something from the remains 
of both the Avar Age and the Longobards, but we do not find any characteristic case either with 
the Longobards or with the Avars, when they would have adopted something from the material 
culture of the Fenékpuszta group. Perhaps just this comparative isolation is the circumstance, 
which throws more light on the historical role of this area. 
The Late Roman, or we could say — already mixed population survived continuously 
up to the middle of the 5th century. Even if there occurred some more serious shock in tho life of 
the population as this is shown by the numerous hidden iron finds151 — in the middle or the 
second half of the century, we can count most probably with the survival of part of the population 
under simple circumstances. 
In the beginning of the 5th century the Roman factories, which manufactured various 
consumer's goods, ceased to exist, but the available objects were continually used by the population. 
We cannot ascertain, however, how long the last centrally furnished articles, like for example 
the fibulae with bulbiform head and clasps, were in use, and which are those pieces, which were 
produced by the population itself exactly after the ceasing of these factories. Taking these into 
consideration we must say that today, in all probability, we have dated many Late Roman graves 
or even parts of cemeteries still incorrectly, because as a result of the lack of coin circulation we 
cannot determine how far the use or imitation of the objects called by us Late Roman reached into 
the 5th century. 
In Fenékpuszta the end of the 4th century and the beginning of the 5th century are charac-
terized by schematic goods, viz. bronze bracelets, fibulae with bulbiform head and pauperization.152 
None of the Late Roman graves can be regarded as rich burial. In the 6th century suddenly a 
rich material of finds appears in the area. On the basis of the finds from the 4th century discovered 
so far, in Fenékpuszta we cannot presume such a highly developed metal working industry, which 
— after a gap of about 100 years could have brought about these products. Consequently their 
origin cannot be derived from the metal working industry of the local Late Roman population 
alone. I t is true tha t simultaneously with the appearance of the rich 6th century material local 
metal working industry also shows a certain development, but the initiative cannot be ascribed 
to the local population. 
Nor could commerce alone have been able to supply this area with such a uniform material. 
More likely a new population,153 a new leading layer, appeared in the 6th century in Fenékpuszta 
and its vicinity. This could mostly bring along the workshop practice, which later on, by a proper 
incentive, could also be continued by the local population. We must also take into consideration, of 
course, the commercial relations developed by the new population. The circumstance that a group 
buries its dead inside the walls points to the presence of a new leading layer, because the appearance 
of this burial custom could not be explained in the case of the survival of the old population. 
The Longobard fibulae point to the circumstance tha t the dead of the small cemetery 
had some relations also with the Longobard ethnic group. The Longobard component, however, 
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is insignificant in the cemetery, on the basis of which we cannot relate to the synchrony with the 
Longobard population definitely and the assumption can also be raised tha t we have to do with 
Longobard individuals, who stayed on here after the departure of the main group. The individual 
Merovingian silver bracelet decorated with animal head,154 on the other hand, shows that this brace-
let must have been manufactured here locally, in all probability at the time when the Longobards 
were still here (PI. LXIX, 11). 
Since the finds point to definite Byzantine relations, at a more exact chronological defini-
tion, we must examine, when could Transdanubia have relations with the Byzantine empire in the 
6th century. 
The intensive Byzantine relations of this area can be pointed out already under the Longo-
bards. The Longobards were allies of Byzantium for a longer time, and besides for the confirmation 
of the alliance, Audoin married a Thuringian princess living in Byzantium.155 The Longobards 
participated also in various warfares on the side of Byzantium,156 but in spite of the aforesaid we 
do not find any more significant Byzantine material with them besides the few objects mentioned 
above. 
According to the evidence of the written sources a constant fight was going on for the 
possession of Sirmium,157 as this city was situated at an exposed section of that route, which con-
nected East and West. I t received those influences, which played a role in the development of the 
metal-work ing industry of Fenékpuszta. At the same time a metal-worl ing industrial tradition 
existed, or must have survived also, which had been acquired he-e still during the Roman Age. 
Thus we can think of a Byzantine influence arriving through Sirmium, or about the possibility 
that in 536, when the Gepidians occupied Sirmium,158 a larger surviving Roman group moved 
under the protection of the Longobards and with these al=o metal smiths could have come. 
This is of course only an assumption, since from SPmium, besides stray finds159 (gold ear-
ring with basket-shaped ornament) we do not know sufficient material, but in spite of this we do 
not hold it impossible that this group played a role in the development and even more in the trans-
mission of certain form«, as for example in the case of the silver disk fibulae, which can be found 
without ear-rings with basket-shaped ornaments in the same route section in Pécs and its vicinity. 
The finds discussed here are dated to the end of the 6th century and the beginning of the 7th 
century,169 thus at any rate to a period after the emigration of the Longobards (568). 
The emigration of the Longobards from the territory of Pannónia, and then their pene-
tration into Northern Italy brought about such war events in the course of several years, which 
did not permit closer relations between Pannónia and Northern Italy.101 And then in 582, when the 
Avars occupied Sirmium,162 and later on Singidunum and Viminacium, the gates were closed also 
towards the East, that is the Avars blocked the way also from the direction of Byzantium. Now the 
question is, whether the remaining couple of years, which were left over between the conquest of 
Italy and the occupation of Sirmium, would have been sufficient for the development of a material 
culture of such a high level. 
Besides we can think also of the possibility that the Fenékpuszta group came here to the 
Balaton region simultaneously with the Avars. If this would really have been the case, then besides 
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the embossed silver belt mountings also other finds ought to exist which were common with the 
Avars, and the Avars would have occupied aPothe south-western territory of the former Pannónia, 
which they took possession of later, long after 568.103 
Thus we can only think tha t this group appeared here still in the peaceful period, i.e. 
before 568, it developed the local metal-working industry, but it survived even after the departure 
of the Longobards. We must not disregard the fact that the Fenékpuszta finds, however isolated 
they seem to be, are still not isolated. 
Finds similar to those of Fenékpuszta, as for example the silver disk-fibulae, can be found 
in fair numbers in Pécs and its vicinity. Glass goblets, similar to the types of Northern Italy, are 
known a bo from the Hegykő (County Sopron) cemetery. The Sirmium and Siscia basket-shaped 
gold ear-rings regarded as stray finds, point to the posribility tha t in the=e areas abo other such 
items can still occur. The spread of the find«, however, cross the line Pécs Fenéi puszta Szombat-
hely—Sopron nowhere towards the north-east. If we add to this besides the former Pannónia abo 
the material found in Bled, or even the Northern Italian relation«, as well as for example the 
occurrence of the basket-shaped ear-rings in a wide range (Greece, Sardinia, Egypt), we must by 
all means think that Fenékpuszta must have been a coherent area, an exposed place connected 
with a consistent empire, where fortunately a considerable material of this character has been 
discovered. 
With a view to better understanding the proper place of this area, let us go tack: to the earlier 
centuries of Pannónia. The occupation of Pannónia by the Romans started already under Emperor 
Augustus, but north of the Drava the construction of the limes for the time being not with a per-
manent character was only started under Tiberius.104 The settlement of veterans in the region of 
Scarabantia and Savaria, in Emona and in the area of Lake Balaton started similarly under Tibe-
rius.105 The later annexion of a part of Noricum to Western Pannónia took place in different sections 
and times. Emona belonged to Pannónia already under Augustus,108 Poetovio too was presumably 
annexed to Pannónia at this time,187 and Savaria possibly under Claudius, at the time of the foun-
dation of the colony.108 From the settlement of veterans in the Tiberian Age it becomes clcar tha t 
the territory of Savaria reached as far as Bake Balaton. From among settlements in the Balaton 
region, beside the data of the inscribed monuments, the early Roman cemetery found in Újmajor 
hardly a few kilometres from Fenékpuszta offers now some evidence, because its population 
must have been connected with such a veteran settlement of the Tiberian Age.189 
At Savaria a road of internal traffic branched off from the Amber Route, which touching 
Fenékpuszta and Pécs led through Mursa to Sirmium.170 Scarabantia, Savaria, Fenékpuszta— 
Újmajor , and presumably also Pécs are marking the route or the area, where the earliest and strong-
est Romanization appears north of the Drava. 
At the end of the 2nd century Emona was re-annexed to Northern Italy,171 while Poetovio 
under Diocletian belonged again to Noricum.172 At the same time, beside these two towns and the 
territory between the Drava and the Sava, that fact also points to the preservation of the better 
Romanized part according to which the archaeological remains of the Huns, East Goths, Longo-
bards and early Avars settled in the former province are found east of the line Savaria-Fenék-
puszta—Pécs. The territory situated west of this route was not occupied by the above-mentioned 
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peoples. This has already been referred to in the case of the Longobards and the early Avars.173 
First of all the few sites situated south-west of this route, are very near to the Pécs—Fenékpuszta 
route, besides they do not contradict the settlement of the above-mentioned peoples in masses in 
Eastern Pannónia. 
The question is raised with justification, what was the cause of the re-annexation of certain 
towns to Italy or Noricum and why did these peoples not occupy the territory situated south-west 
of the above-mentioned route. 
The assumption seems to he likely that this territory maintained its status also in the 5th 
and 6th centuries, which had been acquired by it already in the Early Roman times, viz. to belong 
to Italy and Noricum, and to be a controlled territory of the power possessing Italy and then the 
Byzantine Empire. We could only thus understand the position of Fenékpuszta in the 6th century 
and the material of Byzantine features, which preserved its closed character in the Balaton region. 
As we have already mentioned, the control over this territory became important for 
Byzantium partly because of the route linking the East with the West, and this role of Fenékpuszta 
existed already in the Early Roman period. 
The Byzantine occupation of Fenékpuszta can eventually be brought into connection with 
the times preceding the year 546.174 The use of this small cemetery started very likely in the first 
half of the 6th century — it belonged to the leading layer —, and its end could not be later than 
the occupation of Sirmium in 582. Thus the population of the cemetery under discussion lived for 
some time side by side with both the Longobards and the Avars. 
Beside the closer relations with Northern Italy it seems, however, tha t in the archaeological 
material discussed here we have to count also with a southern or south-eastern influence. The disk 
fibulae, which do not occur in Northern Italy, but which can be found in Pécs and its vicinity 
independently, without any other characteristic concomitant finds, for the time being cannot be 
linked up with Italy. Very likely in this case we must count with an influence coming from the south, 
or south-east, as this can also be shown by the specimen found in Albania, which was copied from 
another stamp than the specimens found in the territory of the former Pannónia. 
Although af ter the conquest of Italy and Sirmium real Byzantine rule must have ceased, 
the metal-working industry still survived, and the manufacture of the basket-shaped ear-rings, 
pins and perhaps also of the disk fibulae continued. The fine workmanship of the basket-shaped 
big ear-rings from the 7th and 8th centuries shows how long and on what a high level metal-work-
ing industry survived. 
As for the chronology of the cemetery, we must still mention tha t in Fenékpuszta we did 
not meet, either in the cemetery discovered by Lipp or in the cemetery described here, with 
inlaid belt mountings, or with clasps and belt mountings with big buttons, which on the other 
hand occur in Keszthely—Dobogó,175 and can be found in the Longobard cemeteries of Northern 
Italy, and which could not come to the vicinity of Fenékpuszta before the end of the 6th century. 
Nor occur the big basket-shaped ear-rings which are already of the character of national costume, 
while in Keszthely—Dobogó Lipp unearthed many specimens of this type, which reach also into 
the 8th century. 
In another cemetery of Fenékpuszta, however, where the ensembles of finds show already 
a later phase, there occur the clasps and belt mountings with big buttons, but already in a con-
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siderably poorer environment.176 Thus the population of Fenékpuszta survived under changed 
conditions also after the discontinuation of the rich cemetery, for the time being we do not know 
how long. 
In connection with the discontinuation of the cemetery we have still to mention the despoil-
ing of graves in Fenékpuszta and its vicinity. As it becomes clear from the publication, the graves 
of the Vörs Longobard cemetery, situated at a distance of 6 air km from Fenékpuszta have 
been despoiled.177 At the time of the despoiling the position of the graves could be graves of basilica 
No. 2 and those of the cemetery described here situated at a distance of about 50 metres from the 
basilica took place in all probability at the same time. The robbers could not be the Avars, because 
they could not know the local conditions, and there was no early Avar settlement in the vicinity 
either, and if they would have carried on such organized despoilings of graves, at least something 
ought to occur of these also in the Avar graves. We can rather suspect the local population, who 
knew exactly after the emigration of the Byzantine leading layer where the graves should be looked 
for or where they are situated, and in whose graves, as for example in Keszthely and Keszthely— 
Dobogó, rather unorganically, Longobard finds appear.178 
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LE RELIQUAIRE EN FORME DE BUSTE DE SAINT LADISLAS A CYÖR 
( P L A N C H E S L X X I — L X X X V ) 
I N T R O D U C T I O N 
Ladirias Ier de la dynastie des Árpád est l'un des plus grands rois de notre histoire natio-
nale. Ses exploits ne nous sont pas seulement relatés par les livres des historiens: la preuve la 
plus éloquente de sa grandeur est que notre peuple a gardé sa mémoire dans un nombre incal-
culable de légendes,1 dont certaines ont également inspiré nos grands poètes.2 A l'époque de Béla 
I I I l'Église romaine l'a rangée parmi ses saintes, et à partir de cette date ses exploits et sa gloire 
ont été relatés également par les prédicateurs.3 C'est probablement ce qui a inspiré l'imagination 
de notre peuple. Cependant, l 'art lui a dressé un monument plus digne encore que la mémoire 
vivante. Malheureusement, la statue équestre faite à Nagyvárad par les deux frères de Kolozsvár, 
fu t détruite sous la domination des Turcs, et ce fut également le sort des trois statues de bronze, 
érigées devant la cathédrale de Várad; mais le reliquaire en forme de buste de son crâne nous 
est resté. Auprès de la statue Saint Georges de Prague, qui était également l'oeuvre des itères de 
Kolozsvár, c'est encore le buste en hermès de saint Ladirias à Győr, un des chef d'oeuvres hongrois 
qui témoigne de la place que nous avons occupée jadis dans l 'art européen. Le buste en hermès 
représente la rencontre d'une grand héros de l'histoire hongroise avec l'un des grands maîtres de 
l 'art médiéval. Néanmoins il est certain que ce chef-d'oeuvre a été préservé «malgré tant d'infor-
tunes et de vicissitudes» 3a jusqu'à nos jours, non pas à cause de sa valeur artistique, mais parce 
que c'était un reliquaire. 
Au moyen âge le respect des reliques des saints avait pris des proportions gigantesques. 
Pour se procurer un reliquaire on déclenchait quelquefois des guerres, et l'on renonçait parfois 
à des rançons importantes pour s'en procurer. Ces reliques étaient déposées dans des reliquaires 
somptueux, et des foules de pèlerins venaient leur rendre hommage. L'ancienne église étant 
devenue trop étroite pour ces masses, ont érigeait de nouvelles cathédrales autour des reliques, 
enrichissant ainsi les villes. Ainsi Cologne doit non seulement sa célèbre cathédrale aux reliques 
des Rois Mages conservées entre ses murs, mais aussi le développement de la ville, son enrichisse-
ment.4 U n'est pas douteux non plus que Nagyvárad43 doit beaucoup également à ce que le corps 
de saint Ladislas et d'autres reliques ont été conservés dans sa cathédrale.Ce sont surtout les Anjou 
et Zsigmond (Sigismond) qui ont beaucoup fait pour la cathédrale devenue lieu de pèlerinage des 
rois hongrois, et indirectement pour la ville. Quant au chapitre ainsi enrichi il fit faire des construc-
tions fort importantes autours des reliques.5 
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 Les raisons de Pe lhá r t de Temesvár i on t é té 
publiées pa r P . LUKCSICS dans l 'appendice joint au 
Légendaire du Vatican (v. la note2"). 
3a
 Vers cité du poème Szózat (Exhor ta t ion) de 
M . VÖRÖSMARTY ( 1 8 3 6 ) . 
4
 C f . H . S C H N I T Z L E R : D e r D r e i k ö n i g e n s c h r e i n . 
Bonn 1939. 
4
" Dénomina t ion actuelle: Oradca Mare. Dans no t r e 
t e x t e nous c i tons t o u j o u r s l 'ancienne toponymie hon-
groise, t o u t c o m m e les sources du moyen-âge. 
5
 V. BUNYITAY: A váradi püspökség t ö r t éne t e 
(L'histoire de l 'évêehé de Várad). B u d a p e s t 1883 — 84 
e t su r tou t I : 222. 
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Les doctrines de l'Église sur les reliques ne coïncidaient pas avec la croyance des peuples. 
Bien que le VIIe Concile général considérât le respect à l'égard des reliques comme une chose pieuse, 
les grands esprits de l'Église se méfiaient des reliques et plus encore des images et des statues. 
Us craignaient que le «Céleste Jérusalem» purement spirituelle, retombe dans la corporalité 
«païenne», et que les regards des fidèles s 'attachent trop à l'image ou à la relique au lieu de chercher 
à rejoindre l'esprit immatériel. Cependant à cause de ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, le pape 
Grégoire le Grand, nommait les images «la bible des pauvres», et c'est ainsi que, à côté des sermons, 
l'Eglise médiévale fut conquise aussi par une autre langue: celle des beaux-arts. Celle-ci expliquait 
les textes de l'ancien et du nouveau Testament à travers les yeux. Dans la bible il n'existe aucune 
référence au respect des reliques des saints et c'est justement pourquoi les pères de l'Eglise et 
plus tard les maîtres d'école s'opposèrent toujours indirectement ou directement au respect des 
reliques et des images qui chez les foules étaient devenu une véritable hystérie. Nous savons que 
cette opposition s'est incarnée dans deux mouvements historiques importants et de nombreux 
autres moins vastes: la destruction des images et plus tard le protestantisme. 
Dans la période médiévale qui nous intéresse, le point de vue de l'Église est exprimé le 
plus clairement par Saint Thomas d'Aquin dans un bref ouvrage intitulé: De operationibus occultis.6 
Dans cette oeuvre il voit deux sortes de manifestations des propriétés des corps: l'une vient des 
éléments se trouvant dans les corps, quant à l'autre elle vient de la forme ou des forces greffées 
dans les corps formés d'éléments par les forces supérieures«. . . Ainri le flux et le reflux de la mer 
ont leur origine non pas dans la forme donnée à l'eau, mais uniquement dans la force motrice de la 
Lune. C'est pourquoi les sortilèges placés dans les images et les statues viennent parfois non pas 
d'une forme adoptée par ces images ou ces statues, mais du diable, qui agit dans ces images ou 
ces statues. Ceci peut aussi arriver, selon notre croyance, sur l'influence de Dieu ou des anges. 
Si l'ombre de Pierre guérit les malades, ou que le contact des reliques d 'un saint guérissent les 
malades, ceci est dû non pas à la forme incarnée par le corps, mais uniquement à l'activité divine 
qui utilise ces corps comme des moyens . . . Tous les os et toutes les reliques ne guérissent pas, 
cet effet n'est réservé qu'à quelques reliques à certains moments» . . . 
Cette renommée miraculeuse des reliques si répandue au moyen âge est le rayonnement 
de la croyance populaire, dans l'enseignement de l'Église. Tous les peuples, partout dans le monde, 
connaissent les croyances qui attribuent des vertus protectrices ou maléfiques à tel objet de tel 
individu, ou à la magie effectuée à l'aide de cet objet. (Nom, cheveu, trace de pas, pièce d'un 
vêtement, etc.) Évidemment, ceci était cent fois plus répandu au moyen âge qu'à notre époque, 
ces croyances étant en voie de disparition. On peut suivre très nettement au moyen âge l'accroisse-
ment ou le déclin du respect d'un saint, par les oscillations du choix des prénoms. Cette conception 
eomporte aussi la participation de l'image et de la statue comme incarnation du saint, mais plutôt 
celle de sa dépouille immortelle, de ses os, et d'autres objets qui jadis lui appartenaient. Alors que 
Saint Thomas d'Aquin parle par exemple des reliques comme du moyen éventuel — mais non 
inéluctable — d'un pouvoir supérieur, la croyance populaire (qui à l'époque était la croyance 
uniforme de toutes les couches sociales), considère que l'os, ou le lambeau de vêtement, conservait 
la force du saint, et que sa possession assurait donc la protection, le salut suprême. Il existe d'in-
nombrables légendes selon lesquelles telle ville ou telle autre a échappé à la destruction, à la ruine 
grâce à l'apparition de son patron. Une telle légende se rattache également à Saint Ladislas: le 
miracle patrocinium de la chronique de Dubnitz (1479).7 «Enl'an de Grâce 1345 les Sicules ayant 
6
 De opera t ion ibus occultis (cf. A. SCHÜTZ: Aquinói ITIe par t ie , quest . X X V , a r t . VI : U t r u m reliquiae 
Szent T a m á s szemelvényekben (Textes choisis do sanc to rum sint ado randae , p . 553 — 554.  
Saint Thomas d 'Aquin) . 2E edit ion. Budapes t 1943. 7 J . PODHRACZKY: Szent László k i rá lvnak és viselt 
398). Il a écr i t un paragraphe à pa r t sur le cul te des dolgainak his tór iá ja (Histoire du roi Sa in t Ladislas 
reliques dans S u m m a theologiea (éd. DE RUBEIS, e t de ses exploits). B u d a 183G. 83 — 84,  
BILLAURT tt alv.rum. Taur ini , MCMXXVII I , t o m e 4) 
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attaqué les Tartares, avec l'aide des Hongrois aux environs du Jour des Rois, ont mis à mort 
d'innombrables païens. Le combat dura trois jours. On raconte qu'alors que la bataille bat ta i t 
son plein, on ne trouva nulle part la tête du roi Saint Ladislas dans la cathédrale de Várad. Le 
quatrième jour le gardien de l'église se mit à sa recherche; il la retrouva à sa place habituelle, mais 
en sueur comme si elle vivait, comme si elle était revenue après un dur travail ou une grande fièvre. 
Le gardien raconta le miracle aux chanoines et à d'autres personnes pieuses; un vieux Tartare 
confirma ses dires. Il disait en effet que les siens avaient été défaits non par les Sicules et les Hon-
grois, mais par Ladislas, qu'ils appellent toujours à leur aide. Et les autres tartares affirmaient 
aussi que, lorsqu'ils furent attaqués par les Sicules, un preux de haute taille les précédait sur un 
grand cheval, une couronne d'or sur la tête, une hache à la main; et il nous décimait par ses coups 
terribles. Au-dessus de la tête du preux, dans l'air, une femme d'une grande beauté rayonnait dans 
une lumière merveilleuse, avec une couronne d'or sur la tête. Il ressort clairement de ceci que dans 
leur lutte pour le Christ, les Sicules furent aidés par la Bienheureuse Vierge Marie et Saint Ladislas, 
contre les païens, qui avaient foi dans leur force et leur grand nombre . . . » 
En analysant cette légende, C. Horváth, a énuméré une légion d'antécédents et parallèles 
des temps grecs au moyen âge. En ce qui concerne la formation de la légende, il est intéressant 
— et en même temps une nécessité inévitable d'observer que la lutte de 1345 entre les Sicules 
et les Tartares est un fait historique. Us est également possible qu'ils avaient emporté leurs re-
liques sur le champ de bataille, bien qu'une telle analogie n'existe qu'à l'époque la plus reculée des 
légendes chrétiennes, dans l'histoire de saint Mercure.8 Les autres éléments merveilleux se sont 
introduits dans la légende d'une part à travers les sermons ecclésiastiques, et d 'autre part à travers 
la croyance populaire. 
Une autre manifestation du respect des reliques se retrouve dans les cérémonies funéraires: 
la tombe doit être le plus près possible de la relique, autant que possible dans l'église, ou à l'extérieur 
de l'église, à proximité de l'autel. Ceci reflète évidemment les divergences des forces sociales au 
pouvoir, en faisant pour ainsi dire passer dans la chrétienté la croyance «païenne» que la vie de 
l'au-delà est la continuation de la vie terrestre. C'est par exemple à Nagyvárad, à côté du tombeau 
de Saint Ladislas, que s'est fait enterrer le roi Sigismond, à la suite de ses prédécesseurs István I I , 
László Kun et la reine Mária. C'est ce qu'évoque l'une des strophes du «Chant sur le roi Saint 
Ladislas»: 
«Tu es entouré d'empereurs, 
d'évêques, de rois et de serfs;» 
L'effet social peut-être le plus important du respect des reliques — comme nous allons 
le voir, à propos de l'histoire du buste en hermès — est le serment prêté sur la relique. Il représen-
tait une épreuve morale inouïe; aux yeux d'un homme de l'époque, les preuves de la justice étaient 
le serment sur le crâne de Saint Ladislas. 
En gros, le sens de la «vie» du buste en hermès était donné par l'atmosphère spirituelle 
décrite ci-dessus, mais indépendamment de ceci, le portrait d 'un de nos grands rois était devenu 
un chef-d'oeuvre, grâce au génie d'un grand artiste, ce qui n 'a pu s'effacer en même temps que 
l'arrière-plan spirituel original, mais continue à exercer son effet par sa gravité majestueuse, la 
pureté de la forme et de l'éthique, la force de son humanisme. 
Cependant pour mieux connaître le buste en hermès, il ne suffit pas de connaître l'arrière-
plan spirituel, mais nous devons connaître aussi le milieu dans lequel il est né et était honoré. 
Le buste en hermès n'était pas un chef-d'oeuvre isolé, mais la partie intégrante de la cathédrale 
de Nagyvárad : ils symbolisaient leur image et leur ressemblance mutuelles. En effet, le style gothique 
8
 C. HORVÁTH: Szent László legendák eredetéről lomtör téne t i füze tek , 31. Budapes t 1928. 38. 
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pénétrait tout, du plus petit au plus grand. Les objets de petite dimension donnaient un sens aux 
grand«, quant aux proportions monumentales, elles trouvaient dans les petites oeuvres d'art un 
caractère intime. Malheureusement nous sommes très peu renseignés sur la cathédrale de Nagy-
várad, en dehors des textes écrits. Nous ne connaissons de la construction de la cathédrale de 
Saint Ladirias qu'un plan hypothétique, et ne savons guère davantage sur l'église gothique; ses 
pierres sont encastrées dans les cours et les murs de briques italiens de la forteresse. II est certain 
qu'on a construit dans le mur non seulement les arcs costaux, les sous-bassements et les fragments 
des encadrements que l'on voit encore de nos jours, mais que c'est pour ain«i dire toute la cathédrale 
gothique qui s'est construite dans les murs de la forteresse. Comme de la sorte nous sommes peu 
renseignés sur le milieu du buste en hermès — dont il était une partie harmonieuse, — nous devons 
emprunter le chemin opposé, et c'est en partant du buste en hermès que nous devons conclure 
à ce qui l'entourait. Par la suite nous verrons que cette tentative n'est pas sans fondement et 
qu'on peut la réaliser au moins dans les grandes lignes. Je parlerai plus tard des détails, et pour 
le moment je me contenterai d'évoquer — plutôt en pen=ée — l'effet des couleurs et la formation 
de l'espace. Les reliquaires de l'époque romane sont pour la plupart ineolorés, ils n'exercent d'effet 
que par leur or et leur argent, leur surface n'est rythmée que par quelques pierres précieuses disper-
sées çà et là. Par contre, les hermès et les reliques gothiques sont colorés, leur surface est couverte 
de pierres, de teinture ou d'émail, et d 'une gravure au maillet très fine. Le buste en hermès de 
Saint Ladi-las est d'une richesse de coloris que n'est pas due au ha«ard, tout comme celle des 
autres hermès; à l'encontre des églises faiblement éclai"ées de l'époque romane, semblables à des 
forts, les cathédrales gothiques sont baignées d'un flot de lumière à travers le tamis iri«é des grands 
vitraux et sur les peintures murales ces faisceaux de lumière colorée étaient encore plus éblouissants.9 
Cette richesse de coloris était encore renforcée par les lustres imposant«, (symbole de la «Jérusalem 
Céleste» С et par la lueur chaude des cierges des autels qui, reflétée par l'or miroitant, pénétrait 
tout l'espace intérieur. On sait que l'or à lui seul était le symbole immaculé de la lumière céleste, 
ce n'est donc pas par ha«ard que les statues des habitants célestes les saints — n'étaient pas 
peints en couleur chair (le reniement du corps était l 'une des doctrines fondamentales de cette 
époque), mais couverts d'or afin que les visages reflètent également la lumière céleste. La peinture 
fidèle à la nature marque déjà la décomposition de l'image du monde médiéval. Donc, à la base 
de la lumiè-e do-éc et des couleurs splendides du buste en hermès de Saint Ladi«las, c'est à peu 
près de cette maniè"e que nous pouvons reproduire également l'e«pace intérieur de la cathédrale 
de Nagyvárad. On peut supposer que le mur nord de l'église était orné des peintures murales sur 
Saint Ladirias, en dehors des histoires bibliques. Le buste en hermès dans un espace incroyable-
ment froid, avec ses murs blancs et déparés, exige un milieu riche en couleurs, en lumière, et re-
spendissant d'or. 
Il y a près de 25 ans que je m'occupe du buste en hermèe de saint Ladislas, et de l'analyse 
des images de la légende. 
E t pourtant, la brève communication qui suivra n'est qu'une esquisse. C'est pourquoi 
je dois fournir une brève explication sur ce travail inachevé que je présente aux lecteurs, aux 
chercheurs. 
La publication de cette étude s'explique en premier lieu par le désir de la part du Musée 
de Gvô'r de pouvoir fournir des renseignements à ceux qui vi«itent ce chef-d'oeuvre. Les anciens 
ouvrages ne sont plus accessibles. L'histoire de l'évêché de Nagyvárad, ouvrage en trois gros 
volumes de V. Bunyitay, constitue un des trésors bien gardé des bibliothèques, les études exemplaires 
9
 H . SEDLMAYR: Die E n t s t e h u n g der K a t h e d r a l e . 
Zurich 1Ü50. 
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d'Arnold Ipolyi jaunissent dans les vieux périodiques,10 quant au petit ouvrage de L. Balits,11 
il y a longtemps qu'on ne le trouve plus. Les manuels d'histoire des arts ne donnent guère, pour 
leur part, qu'une ou deux pages de renseignements, parfois quelques lignes seulement sur l'histoire 
du buste en hermès et de son maître. On avait donc besoin d'une étude de caractère vulgarisateur, 
non seulement à cause des lecteurs, mais peut-être aussi pour attirer de nouveau l'attention des 
chercheurs sur ce trésor national. J e me propose de publier un livre digne de ce buste en hermès 
si je puis mener à bien ce travail. La présente étude est en quelque sorte un compte rendu de 
l 'état actuel de cet ouvrage. Une partie de mes résultats obtenus a été plusieurs fois citée au cours 
de mes conférences, mais comme je ne les ai pas encore publiée, est passée peu à peu dans la consci-
ence publique, et j 'ai lu avec plaisir certainons cestatations à ce sujet, bien que ce ne soit pas la 
raison de la publication de cette étude, car je n'ai jamais été poussé par l'ambition personnelle. 
Si nous en sommes là, je voudrais rendre compte également des causes qui m'ont empêché 
d'achever mon livre, ce qui permettra aux lecteurs de voir combien il reste encore à faire pour 
connaître ce chef-d'oeuvre. — Premièrement: l'analyse des lettres, des signes et des chiffres décou-
verts sur le buste n'est pas encore terminée c'est pourquoi je n'en présenterai que des exemples. 
Pour le moment, nous ne savons rien encore des lettres qui se cachent derrière les grandes p'aques 
d'émail. Deuxièmement: je considère cette étude comme une simple esquisse, parce que je n'ai 
pas encore eu la possibilité d'examiner minutieusement la plujiart des bustes contemporains à 
l'exception des italiens; or les photographies ne nous suffirent pas pour le genre de travail que 
je me suis fixé. A cette question s'attache aussi la recherche de l'origine de l'émail cloisonné: 
là encore je n'ai pu étudier en original que des monuments hongrois et italien«, et c'est pourquoi 
je ne peux donner qu'une esquisse de mes observations. Je rendrai compte dans la troisième partie 
de plusieurs questions se rattachant à ce problème et à d'autres. 
Voilà les causes qui me forcent à limiter ma communication, à faire revivre brièvement 
ce que nous savons sur l'histoire du buste (1er chapitre) à décrire brièvement le buste en hermès, 
en notant les appoints et les amendements ultérieurs (IIe chapitre) et enfin à m'occuper aussi des 
problèmes de l'interprétation (IIIe chapitre). C'est ce dernier qui est le plus sommaire — en raison 
des lacunes énumérées plus haut. 
Malgré cela j'espère que ce compte rendu sincère sur mon travail et la communication de 
quelques observations qui paraissent définitives, atteindront leur but: rapprocher le lecteur de 
ce chef-d'oeuvre remarquable et montrer tout le travail qui demande encore à être fait, afin de 
«présenter dignement» cette oeuvre sans paraille de notre moyen âge. 
I . L ' H I S T O I R E D U B U S T E E N H E R M È S 
Au début de ce bref chapitre, je ne ferai que résumer brièvement ce qu' A. Ipolyi, V. 
Bunvitay, et L. Balits ont découvert, grâce à leurs recherches, sur le sort du buste.12 L'histoire 
des reliques de Saint Ladislas commence de toute évidence par sa canonisation. Comme on le sait, 
c'était une coutume ancienne, — et non pas pieuse — que lors d 'un tel événement, les puissants 
essayaient de se procurer des reliques dans la tombe ouverte, et la cathédrale chargée de la garde 
prélevait elle aussi le crâne et les os des bras, pour les placer dans des reliquaires somptueux. 
10
 A. IPOLYI: AZ ö tvösművesség remekei (Les chefs-
d 'oeuvre de l 'orfèvrerie): 63 — 64. Id.: Századok 
(1876) 544 — 45. Dans cet ouvrage, je ci te le tex te 
du Chan t sur le roi sa in t Ladislas d ' ap rè s Zs. BEÖTHY: 
A m a g y a r nemzeti i rodalom tö r téne t i ismertetése 
(Présenta t ion historique de la l i t t é r a tu re nationale 
hongroise). 3e éd. tome l . Budapes t 1883. 187—188. 
11
 L . BALITS : Szent László király fe je rek lye tar tó já -
n a k tör téne te (His toire du rel iquaire d u crâne d u roi 
Sa in t Ladislas). Győr 1928. 
12
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BOR: Szent László király creklvetar tó mellszobra (Le 
b u s t e reliquaire d u roi sa int Ladislas) dans le v o l u m e d e 
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La canonisation avait été demandée par Béla III au pape Célestin II, car au XII e siècle se 
n'étaient plus des évêques ou le concile des évêques, mais uniquement le Vatican qui pouvait 
s'en occuper. Le pape chargea de l'enquête le cardinal Grégoire Crestentius et plusieurs théologues, 
en 1191, pour contrôler les nouvelles des miracles. En dehors des miracles qui avaient eu lieu 
sur la tombe, la commission d'enquête fut elle-même accueillie par des signes si miraculeux 
que la cérémonie de canonisation put avoir lieu de 2 février 1192. L'artiste Dénes-Denis fut 
chargé par le roi de faire un nouveau catafalque très somptueux, et de construire également le 
nouvel autel servant de socle au catafalque. La pierre de l'ancienne dalle tumulaire fut levée par 
le fils du maître Dénes, Tekus. Pour récompenser l'artiste de son travail, Béla I I I lui donna des 
titres de noblesse, valables pour tous ses déscendants. Aprè3 avoir ouvert la tombe, on sortit le 
corps, il fu t couvert d'une lourde soie écarlate, c'est-à-dire «d'un linceul en damas de soie, couleur 
roi», il fut couché dans un cercueil d'argent, richement doré, sur sa tête on posa une couronne 
ornée de pierres précieuses, et dans sa main un sceptre d'or. Enfin, le cercueil à la charge précieuse 
fut placé sur le catafalque construit spécialement pour lui. C'est alors que put avoir lieu le prélè-
vement du crâne-relique et naturellement la construction du somptueux reliquaire. Le fait que 
d'autres parties du squelette ont été également prélevées iors de l'ouverture de la tombe, est 
attesté par les données suivantes: une chapelle fut construite en 1319, à Középnémedi, dans la 
vallée du Hernád, dont l'ornement principal était l'une des phalanges de Saint Ladislas,13 qui 
était posée sur l'autel dans un riche reliquaire. En 1229 le cornes Gyapoly et ses compagnons 
prêtèrent serment sur la relique et sur la tombe «Super sepulchrum et reliquias sancti Regis Ladislan. 
Il semble que les reliques échappèrent aux ravages de l'invasion des Tartares (Rogerius 
34. §), car ceci est attesté par le serment prêté sur la tête à la place des chartes détruites sous 
l'invasion des Tartares. Nous savons que sous l'évêque Zozimás (1259 - 1265), les serments prêtés 
sur la tombe et sur la tête étaient courants. En 1273 aussi: «super sanctissimum caput beatissimi 
regis Ladislas . . . prestito corporali iuramenton. — Par contre, il semble que la coutume du serment 
prêté sur la tombe, disparaît peu à peu, la dernière donnée date de 1304, à propos du clan Gut-
keled. C'est ce que prouvent aussi les deux nouveaux sceaux faits en 1290 par le chapitre de Nagy-
várad pour remplacer l'ancien qu'on avait perdu: le petit est une copie de l'ancien avec l'image 
de la Madonne, mais le grand est orné du buste du roi Saint Ladislas. Il est intéressant — et très 
important du point du vue de l'histoire du buste en hermès — que ce n'est pas seulement la tête, 
mais aussi le buste qu'on trouve sur le sceau. Ceci signifie indirectement que la relique du crâne 
était gardée dans le buste ! Le texte du manuscrit Batthányi de la 2e moitié du 14e siècle mentionne 
également les reliques et la tête du saint roi. - Entretemps la cathédrale s'enrichit de nouveaux 
autels, de nouveaux monuments funéraires, ce qui mène évidemment à l'essor de la taille de la pierre 
et des arts parmi la population contemporaine hongroise et italienne de Nagyvárad: nous sommes 
informées aussi — par hasard — d'un tailleur de pierre ou sculpteur, nommé Arnold. Les dons 
royaux sont également de plus en plus nombreux et András Báthori commence la construction 
de la nouvelle et grande cathédrale qui sera terminée par Demeter Meszesi. Cette cathédrale a six 
chapelles et près de 40 autels. Vers 1370 les deux frères de Kolozsvár achèveront leurs trois statues 
pédestres, puis sous l'évêque János Zudar (1383 1395), la grande statue équestre. Celle-ci était 
déjà érigée en 1390, et même en 1609 Miskolcy dit qu'elle était dota auro splendens» : son or 
brillait impeccablement. 
Les seigneurs complotant contre Sigismond prêtent serment sur le crâne, mais dès 1406, 
nous lisons dans une charte de Sigismond que, lors d'un incendie, la relique est restée intacte, mais 
que le feu avait fondu le reliquaire. Nous présentons dans les notes la partie en question de la 
1 3
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charte, car c'est elle qui a permis de constater jusqu'à présent la date du buste en hermès de Győr.14  
Le buste doit donc être daté de quelques années avant 1406 «ante annos quosdam», puisqu'on 
avait fait un nouveau reliquaire à la place de l'ancien perdu dans le feu. Je n'avais moi-même 
pas cru à la date proposée, il y a déjà plusieurs années; dernièrement L. Gerevich suggère lui 
aussi une date antérieure de quelques dizaines d'années à la précédente, en premier lieu d'après 
le momument funéraire de Cracovie du roi Casimir, oeuvre de maîtres hongrois.15 V. Bunyitay 
lui-même nous avertissait que le texte de la charte exagérait: «les ravages, semblent-ils, se sont 
limités à la sacristie, tout au moins on n'a aucune donnée sur la destruction de l'intérieur proprement 
dit de l'église» (I. 222). Il est vrai que Sigismond assure les droits par un diplôme provisoire pour 
remplacer les documents du chapitre, qui ont péri dans l'incendie, mais à ce sujet Bunyitay ajoute 
(I. 226): «la liste des noms indiqués montre que tous les documents du chapitre n'ont pas péri, 
car à cette époque il possédait des propriétés beaucoup plus nombreuses que celles qui y sont 
mentionnées.» — A mon avis, la charte si souvent citée de Sigrimond tend plutôt à attester le 
miracle en prouvant que même le reliquaire était devenu liquide (in liquidum resolverit), mais 
que le crâne n'avait pas même été touché par la fumée. Un miracle semblable nous a été relaté 
un demi-siècle plus tard, à propos des événements qui eurent lieu le dimanche de la Passion (7 avril 
1443) sous l'évêque János Dominis VI (1440—1444). L'une des tours de la cathédrale s'écroula, 
et justement celle sous laquelle se trouvait le trésor. La relique de Saint Ladislas était sous l'autel, 
mais elle échappa au danger, car une pierre flottante s'arrêta et retint tout le poids de la tour. 
Ajoutons encore à l'histoire de la relique, que Ulászló Jagellón Ier en pèlerinage à Nagyvárad, 
reçoit un éclat de l'os du crâne, et lui fait faire un buste somptueux. 
Dans la nouvelle cathédrale construite pendant la deuxième moitié du 14e siècle, l'évêque 
Demeter Futak i fit faire un riche tombeau à Saint Ladislas, beaucoup plus somptueux que le pré-
cédent. Janus Pannonius a encore vu la tombe. Et c'est ainsi qu'il l'a perpétué dans ses vers: 
«At Tu, qui rutilis Eques sub armis 
Dextra belligeram levas securim, 
Cuius splendida marmorum columnis 
Sudarunt liquidum sepulchra nectar 
Nostram rite f avens iter secunda.»1B 
C'est peut-être d'après le monument funéraire de marbre rouge du roi polonais Casimir 
que nous pouvons le mieux nous représenter ce monument a colonnes; nous savons qu'il a été fait 
sur commande de Louis d'Anjou, roi de Hongrie, et qu'il est l'oeuvre de sculpteurs hongrois. Ce sont 
14
 I b i d . I : 222 e t HT. 56 — 50, cha r t e d u 19 oc tobre 
140G do Zs igmond , ci té d ' a p r è s GY. FEJÉR, Cod. dipl . 
X . 4. 522 — 23: qualiter ante amvs qu sdam elapses 
scristia seu с nservat rium eiusdem. Ecclesiae Varadien-
sis . . . in .pinati casus eventu, quadam candela ardente 
in eadem, sacristia per eblivi' nem. remanente et tandem 
inter vestimenta et asserias tabulas injlammata, validus 
ignis excrevit et cum praedictis universis thesauris, 
videlicet crucibus, calicibus, thecis aureis et argenteis, 
imaginibus, gemmis et paramentis, ernatibus et v culi-
bus, etiam privilégia et literalia munimenta . . . c.m-
busta et in cineres redacta juere . . . universa, quae suis 
viribus cedmtia reperit, v rax ignis abs rbuit: unum 
tamen eiusdem gl .riesissimi Regis meritis adtribuendum, 
relinquere virtute sanctitatis est cactus. Singulare 
quippe miraculum cl cunctis admirandae n .vit at is 
eventus, nec ullis unquam saeculis ebliviscendus, qw.d 
cum in eadem sacristia ignis ipse furtivis augmentis, 
nulla sciente, succreveril, certisque conbustibilibus demo-
litis etiam thr.cas capitis et reliquiarum ipsius sanctis-
simi regis in liquidum res luerit: ita tamen naturae suae 
vires ignis amisit, vim pr priac virtutis eblitus, ut eius-
dem reliquias ne dum de с mbustv.ne servaverit illae-
sas, imi, nec aliqua tetigit tum sitate, pr cid absiliens, 
intactas reliquit, velut qwnd/im M'.ysi rubus, v lantibus 
jlammis, uti quidem putatus cculis m rlalibus: opera-
it ' ne Dei qui n'.n is se tantum, sed in suis sanctis 
mirabiliter < pcratur, inc imbustus apparuit». 
15
 Q u a n t à L . GEREVICH: A m a g y a r o r s z á g i m ű v é -
sze t а honfogla lás tó l а X I X . századig ( L ' a r t hongrois 
de la conquê te du p a y s au X I X e siècle) B u d a p e s t 
1904, 184 il cons idère le bus t e en h e r m è s c o m m e 
l ' oeuvre le Már ton de Kolozsvár e t le d a t e de la 
seconde moi t i é du X I V e siècle. 
16
 N o u s p o u v o n s lire sous ce m ê m e r a p p o r t les 
l ignes de J a n u s P a n n o n i u s d a n s B u n y i t a y , op . ci t . 
I . 82. 
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peut-être les mêmes maîtres qui ont travaillé à Cracovie et sur la commande de Demeter Futaki à 
Nagyvárad. Leur oeuvre fut brisée le 27 juin 1565 par les partisans de János Zsigmond qui disper-
sèrent même les os. C'est alors que de nombreuses reliques de Saint Ladislas se dispersent. Obser-
vons ces quelques vers d'un Chant noté au 16e siècle, mais dont les détails sont certainement bien 
antérieurs: 
«. . . Ton saint cercueil répand son huile, 
Ton corps a été encadré d'or pur . . . » 
«. . . Ton image fut posée sur un rocher géant: 
Il brille comme le jour, il chatoie comme l'or . . . » 
«. . . Tu as cueilli des roses pour garnir ta couronne . . . » 
Le 17 juillet 1517 Tamás Varkucs, chef de guerre d'origine silésienne de János Zsigmond, fit 
faire l'inventaire de la cathédrale de Nagyvárad, qui comprend le reliquaire d'argent doré du 
crâne de Saint Ladislas, avec sur sa tête uns couronne et une guirlande de perles (sertum gemma-
tum), et au cou uns chains, d'or avec un petit étui — reliquaire. Les trésors furent portés d'abord 
au château d'Essed, puis à Gyulafehérvár. 
C'est ds ce dsrnisr endroit que nous possédons un inventaire du 18(5)1600: «Inventarium. 
Eccl. muioris Albensis. Caput S. Ladislai regis Hung, argenteum cum reliqiis, ciusdemque corona 
argentca cum floribus 4 deaurata . . . Cuba argentea S. Ladislai . . . quae omnia Reverendissimus 
accepit in locum tutiorem propter periculum imminens ex bello» (Acta Eccl. f. 67. n. 3.)17 
Depuis 15Э7 l'évêque de Gyulafehérvár était Demeter Naprágyi. Il se sauve avec les tré-
sors, probablement pour échapper au voïvode Michel. C'est cette époque que perpétue l'inscription 
de la couronne. Ел 1602, Naprágyi devint prévôt à Pozsony, et en 1605 l'inventaire de la prévôté 
mentionne déjà dix grandes fleurons claires d'argent à couronne, et une corne d'argent que portait 
Saint Ladislas en temps de guerre: «elles furent emportées par M. le Révérend Naprágyi». En effet, 
à partir de 1607, il devint évêque à Győr. C'est depuis cette époque que le buste en hermès est à 
Győr, — abstraction faite d'une brève interruption. En 1683 à l'époque de l'invarion turque, 
István Telkessy, le futur évêque d'Eger, sauve les reliques, d'abord à Borostyánkő, puis au château 
Léka, d'où il les ramènera par la suite. En 1763 Győr échappe au tremblement de terre, qui détruit 
Komárom, et par reconnaissance les fidèles portent en procession, le jour de la Saint Ladirias, la 
relique enfermée dans le reliquaire. En 1775, le chapitre de Nagyvárad reçoit un morceau de l'os 
du crâne, et il le place dans un nouveau buste en hermès. Celui de Győr est exposé aux regards 
du public, dans la chapelle de la cathédrale, dans une vitrine somptueuse, — un peu surélevée en 
1861. Au début des années 1950, il enrichit pendant plusieurs années l'exposition du Musée National 
de Budapest, puis il retourna à Győr; depuis deux ans, il est de nouveau exposé au Musée National. 
En bref, voilà le témoignage des données concernant le buste de Gvőr. Il existe cependant, 
une autre histoire du buste de Saint Ladislas, plus détaillée, sans laquelle son histoire ne serait 
pas complète, et sans laquelle nous n'aurions pas non plus de base sûre pour l'explication du buste. 
Cette histoire est celle du sort du portrait de Saint Ladislas dans la conscience hongroise. 
En étudiant cette question, nous ne parlons pas des descriptions que l'on trouve dans de 
précieux manuscrits, accessibles seulement à quelques personnes, comme par exemple la Chroni-
que Illustrée, ou le Légendaire du Vatican, mais nous cherchons plutôt la manière dont la figure de 
ce grand roi avait pris corps parmi le peuple. Dè3 le 13e siècle, mais à partir du 14e certainement, 
de longues séries d'images racontaient la vie de Saint Ladislas, et surtout sa lutte contre les Comans 
dans les églises des confins de la Hongrie, mais peut-être aussi dans l'intérieur du pays (Ocsa, 
17
 .Te dois le t e x t e à l ' a t ten t ion b ienvei l lante de 
V. PATAKY. Cette donnée a été citée aussi par J . 
BALOGH jus tement d a n s le sens que nous avons pro-
posé (Márton és György kolozsvári szobrászok: Márton 
e t György, sculp teurs de Kolozsvár. Erdé ly i Tud . 
Füze tek , n° = 71 (Kolozsvár 1934) p . 42). 
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Várad). J 'a i démontré ailleurs que cette série d'images avait pris naissance bien avant notre roi 
Ladislas, qui elle était originaire de notre patrie orientale (probablement sur des dessins de tapis). 
Primitivement, elle représentait la iutte de deux héros cosmiques (la Clarté et l'Obscurité) et le 
personnificateur de la Clarté ne se rattacha que plus tard à la personne de Saint Ladislas et celle 
de l'Obscurité aux Comans.18 Pour le moment ce qui nous intéresse dans cette question, c'est que 
la figure de Saint Ladislas fut introduite dans la série d'images de la Biblia Pauperum et que ses 
statues furent également placées sur les autels. Partout, le roi Ladislas est représenté avec le même 
visage, la même stature. Il est représenté comme un saint de haute taille, au nez fin, au regard 
ouvert, aux cheveux longs et à la barbe divisée en deux, que nous portions nos regards le long du 
fleuve Mura, ou sur la région septentrionale (Szepesség), ou sur la Terre Sicule en Transylvanie. 
C'est cette homogénéité qui a soulevé l'idée que les peintures murales avaient toutes été faites 
d'après des images de la cathédrale de Nagyvárad. J ' a i pu prouver que cette hypothèse n'était 
pas juste, car les peintures murales très éloignées les unes des autres n'ont pas été faites d'après 
un même modèle, mais au moins d'après trois, et tous les trois sont d'origine orientale. S'il existait 
à Várad des séries d'images murales — et il en existait certainement une, — elles devaient reproduire 
l'un de ces trois modèles. Mais s'il en est ainsi, comment est-il possible que la figure de Saint Ladislas 
soit toujours la même, c'est-à-dire comme celle du buste de Győr? Selon notre hypothèse, l'explica-
tion de ce phénomène est que les pèlerins se rendant à Várad, qui avaient vu le cercueil d'argent 
et le reliquaire du crâne, savaient comment était le saint roi. Ces pensées se rattachent naturelle-
ment au cercueil et au reliquaire faits à l'époque de Béla III . Il n'était donc pas possible de repré-
senter Saint Ladislas au hasard, car la figure de la relique de Várad liait les mains des artisans: 
elle était vivante dans la conscience du peuple. C'est aussi ce qui lia les mains de Louis le Grand 
(Louis d'Anjou), lorsqu'il fit frapper l'effigie de Saint Ladislas sur ses pièces d'or, tout comme celle 
des deux frères de Kolozsvár et de tous ceux qui ont représenté le roi Ladislas. Personne ne pouvait 
échapper à cette règle. Et c'est certainement cette image qu'évoquent aussi les vers du Chant: 
«Tu avais de belles joues roses, 
Avec le plus doux des regards . . . 
Des membres fins, une taille élancée, 
Tes épaules nous dominaient tous.» . . . 
Mais ce sont également les images et les statues vues dans les églises que devaient évoquer 
ceux qui entendaient les sermons sur le relèvement de Várad, sur l'histoire des cerfs et des buffles, 
sur le transport miraculeux du corps à Várad, sur l'homme à la figure retournée en arrière, sur le 
miracle des étoiles, sur l'apparition du cerf à Vác, sur la vision de Salomon à Pozsony, l'histoire 
des ors comans, l'histoire du jaillissement de l'eau, l'herbe de Saint Ladislas et d'autres miracles. 
C. Horváth a écrit une belle étude sur ces légendes, et il a démontré que là encore, c'étaient des 
histoires anciennes qui s'étaient groupées autour du grand roi,19 comme dans la légende mentionnée, 
de la poursuite des Comans. 
Il est probable qu'il n'y eut pas que Pelbárt Temesvári qui fit des sermons célèbres sur le 
roi Saint Ladislas, mais que dans les églises des villages, où l'on voyait sa figure sur les peintures 
murales, les miracles exerçaient un effet beaucoup plus saisissant sur les fidèles illettrés. 
Donc, la tradition orale, les peintures, les statues, donnèrent à la conscience médiévale 
hongroise une figure caractéristique de Saint Ladislas, une figure qui lui était propre. Il semble 
qu'aprè3 sa canonisation, les légendes se formèrent immédiatement dans les arts et la littérature. 
18
 Dernièrement, j ' a i écri t sur ce su je t dans mon 416—429; depuis, les t r a v a u x sur la poésie populaire 
ouvrage A honfoglaló m a g y a r nép élete (La vie du comparée de L. VARGYAS on t encore élargi le su je t , 
peuple hongrois c o n q u é r a n t du pays) B u d a p e s t 1944. 19 C. HORVÁTH, op. cit. passim. 
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Tous ces facteurs très nuancés doivent être pris en considération lorsque nous examinons 
les problèmes relatifs au buste en hermès. La figure de Saint Ladislas ne pouvait pas être repro-
duite au hasard, elle devait coïncider avec celle de la tombe et du reliquaire de Várad. Or, comme 
cette figure était identique dans tous les pays depuis très longtemps, son modèle ne pouvait être 
que le monument funéraire et le reliquaire de maître Dénes-Denis. Bien entendu, ces deux derniers 
coïncidaient également. Par cette assertion, basée sur des arguments qui s'expliquent indirecte-
ment par la conscience publique, médiévale, nous introduisons un nouveau point de vue - qui 
à notre avis est juste — dans la recherche sur l'origine du buste de Saint Ladislas à Győr. 
H . LA D E S C R I P T I O N D U R E L I Q U A I R E D U C R Â N E 
A v a n t He commence r la description technique du reliquaire, nous devons dire qu'elle ne sera et ne peu t 
être complète . Non seu lement parce que cer ta ins examens fon t dé fau t—par t i cu l i è r emen t l 'analyse des m é t a u x — 
car on pourra i t y remédier . 11 manque nécessairement à ces m o t s j u s t emen t ce qui fa i t de no t re bus te un monu-
ment inoubliable de t o u t l ' a r t médiéval: la ma jes t é saisissante. I l est impossible de la décrire pa r des mots , alors 
que sans elle la description ressemble à u n e description de la seule cha rpen te de l 'homme ou à l ' énuméra t ion 
des pourcentages de composés chimiques qu i const i tuent son corps. Nature l lement , cet échec des mots , nous ne 
l 'acceptons pas, mais n o u s examinons auss i ce qui peu t expl iquer les fai ts saisissants du buste . J e tentera i de 
faire connaî t re ici quelques-unes de mes observat ions, un peu au hasard, sans aspirer à ê t re complet , mais en 
espérant qu'elles serv i ront à exprimer ce que nous ressentons en observant le buste: la m a j e s t é solennelle, la 
valeur é th ique saisissante des cathédrales à t ravers les p ropor t ions rédui tes du buste . 
Lors de la descr ipt ion, nous ne nous servons pas seulement de la mé thode habi tuel le qui consiste à 
observer l 'oeuvre d ' a r t se t r o u v a n t sous nous yeux comme une oeuvre achevée, mais nous essayerons de recréer 
pour ainsi dire le bus te , de le décrire c o m m e si nous avions considéré le ma î t r e p e n d a n t son t ravai l . Lors de la 
description nous suivons p a s à pas l 'histoire du buste, sur le corps même de ce chef-d 'oeuvre. L 'o rd re chronologi-
que des restaurat ions, des addit ions, des t ransformat ions , anciennes e t plus anciennes encore, exhale t o u t comme 
le tex te des chartes, l 'h is to i re des pérégrinat ions du buste . Les orfèvres des époques ultérieures, qui t ransfor-
m è r e n t o u restaurèrent le bus te , y in t roduisaient in év i tab lement le goû t de leur époque; on voit dans leur t ravai l 
l ' empreinte de leur p rop re a r t , de leur personnal i té . De la sorte, le buste que nous avons a u j o u r d ' h u i sous les 
yeux, représente la s o m m e de plusieurs époques, le t rava i l de plusieurs ar t i sans . Les «couches» superposées au 
cours des âges seront enlevées une à une, en pensée, puis nous t en te rons d ' imaginer l ' é ta t original du buste . Nous 
devons dire aussi que n o t r e t ravai l n 'est pas encore complet , car nous ne faisons pas connaître , comme le ferai t 
un procès-verbal, nos observa t ions sur l ' é t a t des émaux ; nous nous con ten tons d 'exemples; d ' a u t r e pa r t , nous 
ne donnerons que des c i t a t ions sur les le t t res se t r o u v a n t sous les émaux, ou sur les signes gravés dans l ' intérieur 
du buste , l 'élaboration d e ces données é t a n t encore en cours. 
L a hauteur du b u s t e avec la couronne est de 64,7 cm, sa largeur est , en bas, de 51,4 cm. Au-dessus du 
dessin à grillage, en émai l cloisonné de couleur, de la poi t r ine imposante en relief semi-circulaire, se dresse la 
t ê te monumenta le cons t ru i t e en forme et en plan très purs . Son regard, son expression, reste inoubliable à celui 
qui l 'a vu . Ses yeux l a rgemen t ouverts, son f r o n t sillonné de rides au-dessus de l 'arcade sourcilière t rès haute , ses 
narines dilatées et sa bouche entrouver te , avec les den ts supérieures bien visibles, a t t i r en t l 'observateur comme 
un a i m a n t . La barbe e t la moustache divisées on deux e t disposées géométr iquement , ainsi que les mèches dé-
gagées de la chevelure ce ignan t la tête c o m m e un nimbe, a t t i r e n t aussi not re a t t en t ion sur le visage. A cet te pu-
reté é th ique du buste s ' a j o u t e un peu légèrement — ou peut -ê t re d ' une façon gênan te ? — la couronne du début du 
baroque avec ses pierres scinti l lantes à dix fleurons. 
A présent no t r e t â che est de décrire en détail ce chef-d 'oeuvre. Nous l 'examinerons de bas en hau t , de 
la bordure inférieure en os teau jusqu 'à la po in te de la couronne à f leurons. Le relief de la poitr ine est au jou rd 'hu i 
de 2 1 , 8 x 5 1 , 4 cm, sa h a u t e u r jusqu 'à la bordure supérieure est de 20,8 cm. Le relief a été fa i t avec d'épaisses 
p laques d 'argent , et à l ' in té r ieur deux ba r re s d 'a rgent empêchen t la déformat ion . Au sommet il y a ac tuel lement 
une ouver tu re de 14,7 X 15,4 cm pour le cou. E n bas, la poi t r ine est fermée pa r 16 rubans en osteau ajourés , en 
argent doré, soudés t o u t au tou r . Ces r u b a n s en osteau o n t tous é té fa i ts d a n s le même moule. Leur motif est 
simple. Us sont formés de dix triangles côtelés, disposés en sens contraire, e t les taches formés pa r les motifs 
a jourés dessinent des m o t i f s à trois feuilles pointes. L a mat r i ce des rubans mesu ran t chacun 8 cm de long, est 
fermée des deux côtés p a r le côté oblique du triangle, e t ainsi après l 'assemblage, elle donne un ruban impeccable. 
Ce ruban en osteau est p lus large que ce qu 'on en voit ac tue l lement : en h a u t e t en bas il a un cadre lisse de 2,5 — 
3 m m environ. Le cadre supérieur a é té soudé à la p laque d ' a rgen t de la poitr ine, la soudure est cachée par un 
mince fil perlé, et sur le cad re inférieur on a disposé t o u t a u t o u r un fil d ' a rgen t doré perlé plus épais. Ces fils on t 
été probablement pressés d a n s des o rgana r ium tels que ceux décri ts par l 'ancien Théophilus.2 0 Les deux sortes 
de fil nécessitaient deux boî tes de pressage. Lo fil perlé mince a é té utilisé par l 'orfèvre pour croiser la bande supé-
rieure d u ruban en émai l cloisonné à fils plaçé au-dessus de la bande en os teau a jouré . U s 'ensui t que l 'os teau 
date de la même époque q u e les émaux cloisonnés à fils. 
J ' a i in t rodui t c e t t e consta ta t ion dans le t ex t e de m a description parce que la répar t i t ion du ruban en 
émail placé au-dessus do la bande en os t eau n e coïncide pas avec le r y t h m e des osteaux. Les 18 p laques en émail 
cloisonné, de forme al longée, on t été séparés l 'une de l ' au t re p a r l 'orfèvre, de sor te qu'il a disposé en t re elles des 
26
 Theopbylus p resb i t e r : Schedula d iversarnm t e n . . . X I I . Wien 1874 e t W . Theobald , Ber l in 1933). 
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«S» courbés et soudés en croix l 'un sur l ' au t re avec le r u b a n perlé mince. D an s les pet i ts t r iangles aux côtés en 
arc se t r o u v a n t en t re les plaques alongées o n t é t é placés des mot i f s à trois feuilles cons t i tuan t u n e sorte de con-
t repo in t des motifs a jou ré s intérieurs. Les 18 plaques te rminées en pointe o n t é té fo r tement endommagées , les 
surfaces originales son t t rès rares. 11 est p robab le qu'elles é t a i en t formées de plaques à fond a l t e rna t ivement 
bleu foncé e t vert foncé, les premières à motifs en étoiles, les dernières p robab lement avec de pe t i t s cercles. Sur les 
émaux , nous devons savoir ce qui su ' t : l 'orfèvre ava i t découpé des plaques d ' a r g e n t cor respondant aux surfaces 
restées en dehors des fils perlés. Le fond f u t bordé de pet i ts demi-cercles en fil d ' a rgen t et les po in tes fu r en t for-
mées à l 'aide de ce m ê m e fil. Pour former les pe t i t s demi-cercles, il enroula le fil de métal sur des baguet tes de 
fer d 'épaisseur convenable , puis il coupa le fil dans le sens de la longueur le long des axes disposés face à face. 
Ainsi, il ob t in t des demi-cercles de dimensions absolument identiques. Il p laça ces derniers su r la plaque, les 
colla avec de la g o m m e ou de la colle, et r empl i t les cases ainsi obtenues d 'émai l . Après la p remière cuisson il 
enfonça dans une deuxième couche d 'émail des pet i tes étoiles e t des pet i tes hémisphères. Les p laques émaillées 
on t é té fixées à la tôle d ' a rgen t épaisse de la poi t r ine pa r d e u x chevilles chacune , selon la m é t h o d e su ivante : 
L a tôle d ' a rgen t f u t t rouée à l ' emplacement des petites chevilles tubulaires, les chevilles in t rodu i t es dans ces 
t rous e t le bout f i nemen t taillé replié sur le dos du fond; ainsi l 'orfèvre ob t in t un élément facile à démonter sur 
lequel il pouvai t e f fec tuer une répara t ion éventuel le quand cela é ta i t nécessaire. Les plaques émaillées ne sont 
pas t o u t à fa i t pareilles, elles non plus, et. les chevilles ne se t r o u v e n t pas non plus tou jours à la m ê m e place. Ainsi 
les p laques ne peuven t pas être remplacées les unes par les au t re s . Pour exclure la possibilité d ' e r reur , l 'orfèvre 
a gravé sur le dos des p laques e t sur leur emplacement les minuscules gothiques de l ' a lphabet . N o u s nous occu-
pons en détai l de ces pe t i t s secrets professionnels a p p a r e m m e n t insignifiants, pa rce que les y e u x on t été f ixés 
pa r l 'orfèvre avec ces mêmes o'ievilles, ce qui p rouve que le fil d ' émai l inférieur e t les yeux sont d ' u n e même main . 
Les pe t i t s triangles se t r o u v a n t en t re les p laques allongées o n t é té également f ixés par l 'ar t isan à l 'aide de che-
villes, mais cet te fois les chiffres on t été remplacés par des signes disposés à côté des trous sur la bordure inféri-
eure e t intér ieure de la pélérine. Cet te solution s 'é ta i t avérée nécessaire p robab lemen t à cause du m a n q u e de 
place. 
L a poitr ine se dresse au-dessus des deux bandes inférieures. Comme nous l 'avons di t , elle a é té formée 
à l 'aide d ' une seule p laque , selon les mêmes mé thodes et avec les mêmes moyens que les orfèvres ut i l isent de nos 
jours, le repoussage a t o u j o u r s é té fai t en p a r t a n t du centre vers l 'extérieur. Actuel lement le cou (plus récent , 
voir ci-dessous) s ' emboî te sur la poitr ine à l 'a ide d 'un dispositif , qui jadis deva i t ê t re différent . N o t r e hypothèse 
est conf i rmée par l 'observat ion suivante : lorsque j 'ai enlevé le collier carcan, en démon tan t le bus te , j 'ai t rouvé 
en-dessous, sur la poi t r ine, la cavi té du cou e t le commencement de la pomme d ' A d a m . Ceci p r o u v e sans conteste 
qu ' à l 'origine, le cou a v a i t é té formé de la p l aque de la poi t r ine sur laquelle on a v a i t ensuite soudé la tê te . 
P o u r revenir à l ' é ta t actuel , cons ta tons que la base de la poitr ine n 'es t pas un ovale ni une ellipse, mais 
que p a r devan t et pa r derrière elle est droi te sur une cer taine longueur (respect ivement 24 e t 25 cm), et elle se 
courbe en demi-cercle a u x épaules. Sur cet te base régulière, la par t io antér ieure de la poitr ine est plus bombée, 
le dos est plus droit , q u a n t à la tê te , conformément à sa posit ion naturelle, elle est un peu en ar r ière . Ceci donne 
à la t ê t e un certain p o r t «fier». L a courbe dans l 'espace ainsi fo rmé a créé de g randes diff icul tés pour l 'orfèvre, 
qui voulai t représenter un m a n t e a u à motif en f i let quadrillé. Sur la poitrine e t sur le dos, il a p u résoudre assez 
faci lement le problème posé par les carrés en diagonales, ca r la déformat ion é t a i t réduite, m a i s a u x épaules il 
n ' a pas réussi à disposer les carrés d 'une façon régulière, à les diviser convenablement . 
Le man teau a é té fa i t pa r l 'orfèvre de la façon su ivan te : Il a dessiné su r la plaque repoussée en forme 
de poi t r ine le motif en carré , puis il a rempli l ' in tér ieur de goudron d 'orfèvrerie e t repoussé, les c h a m p s intérieurs 
des carrés. Les côtés de la surface repoussée coupent ob l iquement les arê tes d u réseau. Ainsi seules les a rê tes 
sont restées de la sur face originale de la p laque de la poitrine, de même que les bordures , inférieure e t supérieure; 
tou tes les au t res par t i es on t é tés repoussées plus bas. Si à présent nous observons l 'orfèvre p o u r ainsi dire 
p e n d a n t son travail , nous devons apercevoir q u e ce t ravai l ne lui plaisait guère, il est possible qu ' i l ne l 'ai t pas 
fa i t personnellement, mais qu'i l l 'a i t confié à un a ide .La section des arêtes n 'es t p a s net te , les coins sont négligés, 
e t a u x épaules il a é té incapable de construire le réseau de sor te que tous l 'espace soit rempli; ce r ta in plans sont 
restés vierges. Les semi-carrés qui se placent su r le ruban de la base, sont disposés tou t à fa i t i ndépendemmen t 
de la ligne de cadence inférieure. T o u t ceci es t insolite dans le goth ique . Nous savons que c 'est l ' époque où dans 
les os teaux, les mot i fs d ' a r t i s tes e t les détails d 'a rchi tec ture , on joue avec la joie e t l ' ingéniosité d 'un vir tuose 
avec le compassage, e t où l'on rempl i t des p lans ex t r êmemen t compliqués de mot i f s géométr iques harmonieux. 
Des surfaces cent fois plus difficiles que les nô t re s sont remplies avec une facili té presque impercept ib le . Or, ici 
l ' a r t i san n ' a pas su résoudre une tâche re la t ivement facile. Cependan t nous devons encore en quelque sorte le 
réhabi l i ter car toutes ses fau tes sont effacées p a r le jeu de sur face féerique de l 'émail cloisonné à fils. En effet , 
on t rouve des émaux cloisonnés dans les cavi tés en queue d 'hirondelle , carrées ou triangulaires, qu i on t été fai ts 
avec une méthode exac temen t ident ique à celle que nous a v o n s vue dans la b a n d e inférieure d u bas, sauf que, 
malheureusement , il n ' o n t pas é té fixés avec des chevilles, m a i s p a r une soudure d 'é ta in . C'est à cause de ce t te 
soudure que nous ne pouvons pas les démonte r . É t a n t donné que les motifs carrés , t r iangulaires ou en queue 
d 'hirondelle ne sont pas semblables, il est certain que, là encore, il ava i t fallu m a r q u e r l ' emplacement des plaques 
d 'émail p o u r que chacune puisse ê t re posée à sa place, sa forme ne lui p e r m e t t a n t pas d 'être placée ailleurs. Cet te 
hypothèse est devenue cer t i tude dans un seul cas, à l 'écusson d 'émai l à base g ravée se t r o u v a n t sur la poitr ine. 
E n dessous on voit , en effet , la g ravure d 'un bel «r» minuscule gothique. Malheureusement la p l aque d'émail a 
é té renforcée, puis recouver te de nouveau d 'émai l , et c 'est pou rquo i nous ne pouvons plus contrôler au jou rd 'hu i 
si le «r» se t rouva i t ou non sur la plaque. Ce n ' e s t peut-ê t re pas p a r hasard que le «r» se t rouve j u s t e m e n t au milieu 
de la poitr ine, si nous commençons à déchiffrer les lignes des p laques à l 'épaule droite. E n ce qu i concerne les 
émaux cloisonnés, ils é t a ien t fabr iqués de la façon suivante: l ' a r t i san découpai t une plaque d ' a r g e n t correspon-
dan t a u x formes creuses de la base, puis il enroula i t le fil to rdu sur une bague t te cylindrique u n p e u plus épaisse 
que celle dp la bande inférieure. P a r la suite, t o u t se passait c o m m e nous l 'avons décri t pour les é m a u x des cloi-
sons à fils inférieures. Les semi-cercles formés en coupant en deux les cercles de fil donnaient les feuilles aux bords 
lobés, ainsi que l ' o rnement dentelé de la bordure (ici encore les coins étaient repliés un à un). Les qua t r e pétales 
bleus son t disposés a u t o u r d u cercle jaune cen t r a l dans le sens des quat re diagonales, entre les pé ta les nous vo-
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yons des feuilles caliciformes vertes, cunéaires. Le fond est d ' u n pourpre foncé violacé. Les surfaces colorées des 
f leurs son t ornées de pe t i t e s hémisphères d ' a rgen t , et l 'arr ière-plan d'étoiles à cinq branches. Ces mot i f s sont exac-
t emen t les mêmes que ceux de la bande inférieure d 'émail cloisonné. Il est indiscutable que tous les deux on t é t é 
fai ts avec le même poinçon creux dans les plaques d ' a rgen t f inemen t laminées. Maïs, alors que le poinçon des 
pet i tes hémisphères é t a i t creux, et que pa r sui te des coups la p l aque d ' a rgen t se bombai t , le découpoir des étoiles 
é tai t p la t à l ' intérieur, de sor te que les p laques découpées res ta i en t plates elles aussi. L 'emploi de ces deux t ypes 
d 'outi ls explique le c o m p o r t e m e n t double des pet i t s «ornements brillants». Au cours de nos examens effectués 
avec le professeur d 'o r fèvre r ie I . Major , nous avons observé en effet que , lors du d é t a c h e m e n t des pe t i tes 
hémisphères, il y ava i t auss i au milieu de leur emplacement un pe t i t t rou, co mme si on les a v a i t introdui tes dans 
l 'émail à l 'aide d 'un clou. Or, en examinan t l 'une des pet i tes hémisphères détachées , nous n ' a v o n s t rouvé aucune 
trace de clou, et c 'est a lors qu ' I . Ma jo r a découver t que ce que nous considérions co mme un trou fa i t p a r 
un clou n ' é ta i t au t re que la t race des bulles d 'a i r formées sous l 'hémisphère p e n d a n t la cuisson. Celles-ci m a n q u e n t 
sous les étoiles puisqu'el les sont plates. Au cours des temps , la conséquence a t t r i s t an t e de ces différences f u t le 
dé tachement d 'une g r a n d e par t ie des pe t i tes hémisphères. 
Les 4 grands pé ta les de tous les é m a u x cloisonnés à fi ls sont ou bien hor izontaux ou bien ver t icaux, e t 
ils in t roduisent ainsi un mot i f contradictoire dans les carrés d ' a rgen t obliques. C'est indub i t ab lement une t rès 
ingénieuse idée d 'o r fèvre quoique, à no t re avis, ce n 'es t pas t a n t l 'orfèvre qui mér i t e les louanges à ce sujet , m a i s 
l 'ar t isan qui a dessiné le mot i f de broderie cons t i tuan t le fond . N o u s allons voir que ce motif n ' e s t pas l ' invention 
du ma î t r e du buste, m a i s que c'est la copie d ' u n e pèlerine, d ' u n man teau tissé e t p robab lement brodé. Malheu-
reusement les trois q u a r t s environ du magni f ique tapis d 'émai l r evê tan t la poi t r ine on t péri pa r suite de t ou t e s 
sortes de vicissitudes e t les répara t ions ul térieures on t é té f a i t e s avec de l 'émail froid. Le coloris e t l 'éclat des 
endroi ts réparés sont loin de correspondre aux surfaces scint i l lantes des é m a u x originaux. N o u s avons pris des 
notes avec le professeur I . Major sur chacune de plaques d ' émai l , pour contrôler la mesure des pertes, et je m e 
propose de présenter un détai l do ce «procès-verbal». P a r ai l leurs on peut aussi contrôler ces détér iorat ions su r 
ies photographies de dé ta i l i l lustrant le t ex te , car là où les étoi les e t les hémisphères font défa i t , nous voyons la 
répara t ion ultérieure. 
Au milieu de la poitr ine, se t r ouve un émail à champlevé qui se dégage comme un corps étranger d u 
tissu d 'émail cloisonné. De nos jours, la différence entre les deux est par t icul ièrement apparen te , car l 'émail a é t é 
res tauré en 1930. C'est j u s t emen t pourquoi je ne décrirai p a s l ' é t a t actuel, mais donnerai p l u t ô t la description 
fai te à l 'époque par feu K . Csányi21: «Au milieu de la po i t r ine se dégage, sur une plaque carrée e t un fond v e r t 
grisâtre, dans un dessin émail lé incrusté en rouge vert , l 'écu à fasce du pays su r un écu plus g rand , avec une cou-
ronne à trois fleurons, e t avec deux haches disposées en croix, à gauche e t à droi te sur un écu p lus pet i t , la croix 
de Lorra ine sor tant de t ro is collines . . . ce t t e p laque (un peu déformée et recouver te de nouveau d 'émail en 1930) 
est f ixée avec de pe t i tes vis » Constatons donc que cet te p l aque à écu diffère des aut res parce que : a ) elle n ' a p a s 
été fa i te avec de l 'émail cloisonné, mais avec un émail champlevé , ou «incrustée» d 'une au t re manière . Les paral -
lèles de Limoges de ce t t e sor te d 'émail sont du 12e et du 13e siècles, c'est à ce t te époque que ce procédé é t a i t 
r épandu , probablement chez nous aussi; b) le mode de f i xa t i on de la p laque d 'émail est d i f fé ren t de celui des 
autres , car il n 'a pas é t é fa i t avec une cheville ni avec une soudure à l 'é tain. On peut présumer que la f ixat ion à 
cheville est plus récente , e t qu ' à l 'origine ce t te plaque é t a i t f ixé tou t c o m m e les autres . E n t o u t cas c 'est le 
premier phénomène a u cours de no t re analyse qui représente u n motif d 'o rnementa t ion nous fa i san t remonter , 
en gros, à l 'époque de la canonisat ion d u roi Ladislas. 
La fermeture supérieure du man teau se courbe un p e u vers l ' intér ieur au milieu du cou, e t se ferme p a r 
derrière en se bomban t . Lorsque le cou qui à l 'origine é ta i t f o rmé de la m ê m e plaque que la poi t r ine a été coupé, 
la place où s 'emboîta i t le nouveau cou a é té recouverte d ' u n carcan d ' a rgen t . Nous devons donc représenter le 
bus te original avec le cou nu, comme le bus te de «Charlemagne» à Aix-la-Chapelle.22 Quelques m o t s pour expli-
quer comment j 'ai pu découvr i r ce phénomène. Sur la par t ie coupée de la poi t r ine, la cavité du cou et une pa r t i e 
de la p o m m e d 'Adam son t restées visibles. Ceci me semble a t t e s t e r de tou te évidence qu 'à l 'origine le sculpteur a 
modelé les muscles e t les formes du cou avec une force aussi concentrée que la tê te . Cependant à présent le cou 
est un simple cylindre, légèrement ap la t i (son d iamètre est de 15,4 X 14,7 cm, avec une surface lisse, sans aucune 
aspéri té . En l ' examinan t avec une for te loupe, j 'ai cru voir su r la face intérieure de la plaque de longues parallèles, 
f ines comme un cheveu. J ' a i eu le soupçon que la plaque d u cou n 'é ta i t pas u n e plaque repoussée, mais laminée. 
C'est ce que je suppose aussi en ce qui concerne le carcan . A m a demande , E . Szegedy a ef fec tué l ' examen 
métnllographique de la mat iè re et il a cons ta té en tou te ce r t i t ude qu'il s ' agi t réellement d ' u n e plaque laminée. 
Ceci signifie en même t e m p s qu'il s 'agi t d 'un morceau a j o u t é t a rd ivement , é t a n t donné que le laminage n ' e s t 
employé comme procédé q u ' à par t i r de la fin du X V I e siècle. Ainsi le cou, qui jure également avec l 'ensemble d u 
buste pa r l 'absence du modelage, est d ' u n e origine plus récente , t o u t comme le collier carcan. Comme la couronne 
du bus te a été res taurée en 1G00, il est plausible de supposer q u e l ' emboî tement du nouveau cou e t du collier car-
can est de la même da t e , e t qu' i l est dû à l 'orfèvre de P rague qui a t rans formé la couronne. 
Dans son é t a t actuel , la t ê te est formée de trois p l aques : le visage e t la barbe cons t i tuen t une plaque, 
en gros, jusqu 'à la ligne des oreilles cachées, la deuxième p l a q u e est la pa r t i e postérieure de la tê te , recouver te 
de cheveux, et la t ro is ième est la p laque ( d a t a n t de l 'âge m o d e r n e !) du s o m m e t du crâne, qui p e u t être enlevée. 
Les deux grandes p laques de la tê te o n t é té repoussées p a r l ' intérieur, év idemmen t a v a n t leur soudage. L 'or-
fèvre t ravai l lai t comme le fon t a u j o u r d ' h u i des repousseurs de plaques. Ils connaissaient à merveil le le mét ier , 
comme le montre la su r face de la barbe , débordan t comme u n sac, et qui exigeait une g rande connaissance de 
cet a r t . Le maître a fa i t les mèches des cheveux et de la ba rbe , rangées en sillons, de l 'extérieur, après le soudage, 
gu idan t d 'une main sû re ses poinçons. 
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A v a n t d ' en t r ep rend re la recherche de la force d'expression sans pareille, je vais ci ter les mesures prises 
sur le bus te en 1954 p a r le professeur de facul té M. Malán, chercheur anthropologiste , ainsi que ses consta ta t ions 
sur les caractér is t iques de la race, effectuées à l 'époque sur m a demande : 
«Largeur des épaules 501 mm, d iamèt re de la poi t r ine 217 m m . Ce d iamèt re ne dépasse, la moyenne que 
t rès peu , mais la la rgeur des épaules lui es t ne t t emen t supérieure. Chez les gymnas tes de 180 cm de hau teur , 
Bach a t rouvé un d iamèt re de la poitrine de 207 m m en moyenne , alors que la largeur des épaules des hommes de 
192 de hau teur n ' e s t que de 410 m m en moyenne , avec une moyenne m a x i m u m de 440 m m . Ainsi la largeur des 
épaules e t le d iamèt re de la poitrine représen ten t en t o u t cas les proport ions d ' u n homme t rès grand . 
Autres mesures : largeur du visage 149 m m (visage large 142 — 150 m m ) ; hau t eu r du nez 83 m m , (Ka-
chin 41,7, Le t ton : 55,2); largeur du nez 52 m m , (Kachin 37,4, F a n : 44,0); h a u t e u r du visage: 168 mm). Seul le 
r e t r a i t de la barbe p e r m e t de supposer le point inférieur du visage, au-dessus de 136 très large jusqu 'à la lèvre 
supér ieure; hau t eu r supérieure du visage 108 mm. Dis tance des recoins intér ieurs de l 'oeil: 44 m m (Parisien 
31,5, Annami te : 39 m m ) ; largeur de la f en t e de l'oeil dro i t 39 m m , (Se'tchouan 31,5, K a l m ü k 36,8 mm) ; largeur 
de la f en t e de l'oeil gauche 39 m m ; h a u t e u r de la racine du nez au milieu 26 m m ; p ro fondeur du nez 33,2 m m 
(Russe blanc 32,0 m m ) ; largeur de la lèvre supérieure 17 m m ; largeur de la lèvre inférieure 14 m m ; largeur de 
l ' ouver tu re des lèvres: supérieure à 57 m m (Sétchouan 46,9, Nouveau Calédonien 59 m m ) ; largeur min imum du 
f r o n t 130 m m ; largeur du dos du nez au milieu 21 m m . 
Ces mesures m o n t r e n t toutes qu' ici nous avons à faire à un h o m m e plus grand que la moyenne, chez 
qui le grossissement des diverses mesures faciales n 'es t pas de proport ion ident ique. Les mesures comparées qui 
on t é té indiquées m o n t r e n t que les propor t ions du bus te dépassent parfois les valeurs ex t rêmes prises sur les plus 
g rands individus v ivants , e t que d 'au t res fois elles sont normales . Ceci en t ra îne l 'hypothèse que l 'ar t is te a exagéré 
les propor t ions des caractér is t iques qu'i l jugeai t proches de la figure qu'i l voula i t représenter . 
E n ce qui concerne les proport ions, le visage p e u t ê t re considéré co mme large avec un indice de 88,69, 
mais ce n 'es t pas u n e valeur réelle, é t a n t donné qu'on ne p e u t pas mesurer la longueur du visage à la part ie infé-
rieure du menton. L ' indice du nez, 61,90, compte pa rmi les nez minces, e t ainsi le visage lui -même est plus long 
que ne l ' indique la dé te rmina t ion précédente incer ta ine. 
Descr ipt ion: visage allongé, p o m m e t t e s larges e t saillantes. F r o n t h a u t et large, à peine f u y a n t : ridé, 
sillonné de deux g randes rides horizontales. Aux saillies f ronta les fo r t emen t marquées , on a une largeur de 138 
m m . L ' a rcade soureilière est forte, les sourcils relevés. Les paupières larges, h a u t placées. Les fentes des yeux 
droites, larges, t o u t à fa i t symétriques. Les coins des y e u x sont petits, courbés vers le bas, é t roi ts , le coin extéri-
eur un peu descendant . L a racine du nez est étroite, h a u t e . Le dos du nez est bombé. D ' abo rd il est droit , puis 
à 22 m m il se brise e t se courbe vers le bas . Seules les ailes du nez s 'élargissent à la base, d ' u n e façon d'ail leurs 
t rès marquée . La lèvre supérieure est avancée , celle d u bas un peu sail lante. Le rouge de la lèvre supérieure est 
t rès large, celui de la lèvre inférieure large, ce dernier est coupé au milieu. 
Avec la barbe , le visage mesure 291 mm. I l es t ovale. L ' a rc du nez jusqu ' au b o u t mesure 84 m m et 
p ré sen te une for te courbe . 
Le type est difficile à définir. Le visage allongé est en même t e m p s t rès large. L a courbe et la forme du 
nez rappel lent f o r t e m e n t les nez arménoïdes , mais celui-ci est beaucoup plus gracile. De la sorte, la forme du 
visage pe rmet de supposer un mélange arménoïde-nordique , où l 'é lément est-européen peu t - ê t r e également lar-
gemen t représenté. L a ligne du profil rappel le beaucoup la reconstruction de Béla I I I f a i t e d ' après le crâne par 
A. Török . On pour ra i t discuter le type éventuel lement dinarien du nez, mais la forme en nez d'aigle s 'oppose à 
cet te hypothèse , comme sa minceur s 'oppose à l 'origine a rménoïde . Chez les peuples turcs ее t y p e de nez est t rès 
f r é q u e n t . Son origine ne peu t être dé terminée exac tement . C'est ainsi que les Hongrois tu rqu isés é ta ient repré-
sentés p a r de n o m b r e u x spécialistes.» 
C'est ici que s ' a r rê te la description de l ' anthropologue, qui év idemmen t ne considère pas e t ne peu t 
pas considérer le t r ava i l ar t is t ique. Ajoutons-y encore ceci. E n ce qui concerne les t ra i t s fami l iaux des Árpád , 
le c râne d ' E n d r e (André) I , que j 'ai mis au jour dans la basse église de T ihany , présente des t ra i t s t ou t à fa i t 
ident iques à la reconst ruct ion de Béla I I I e t au bus te en hermès (constata t ion de M. Malán). C'est cette même 
caractér is t ique que m o n t r e la mosaïque de l ' I rénée de la Hag ia Sophia, qui représente co mme on le sait la fille 
de Sa in t Ladislas, l ' impéra t r ice P i roska . 2 3 Malheureusement le por t ra i t de Sa in t I s tván (Et ienne) sur le m a n t e a u 
du couronnement est t r op lâche pour qu 'on puisse en t i rer des conclusions. Res t e encore l ' ana lyse de l'os du crâne 
gardé dans le bus te en hermès de Gyôr, qui n ' a pas encore é té effectuée avec les moyens modernes . Les données 
que nous possédons ju squ ' à présent p e r m e t t e n t donc de soupçonner que le bus te en hermès représente les t ra i t s 
caractér is t iques de la famille des Árpád, la forme de leur visage, et nous pouvons même aller p lus loin dans nos 
déduct ions : il devai t ê t re l ' image du roi de la dynast ie des Á r p á d sous lequel eu t lieu la canonisat ion et fu ren t fai ts 
le m o n u m e n t funéra i re e t le premier bus te en hermès, donc Béla I I I . E n l i sant la défini t ion des anthropologues, 
nous évoquons ins t inc t ivement les vers d u Chant : 
«Des membres f ins , une taille élancée, 
Tes épaules nous dominaient tous . . . » 
Dans Tune de ses é tudes , S. Mihalik a soulevé l'idée que le bus te ava i t é té c o m m a n d é pa r le roi Zsigmond (Sigis-
mond) pour remplacer celui qui avai t é té dét rui t , et qu ' i l l ' ava i t fai t faire à sa propre image.24 Même si ce qui 
précède condamne dès l 'abord cet te hypothèse , nous avons encore deux au t re s raisons pour la refuser : a) en exa-
m i n a n t le por t ra i t contempora in de Zsigmond, le spécialiste se rend compte, à première vue, que les deux formes 
de visage n 'on t rien de commun. J ' a i fa i t contrôler ce t te consta ta t ion par M. Malán qui m ' a confi rmé à ce su je t ; 
b) du po in t de vue psychologique aussi, c 'es t une inept ie de supposer que Zsigmond a i t fa i t reproduire sa propre 
23
 B. H. ЛАЗАРЕВ : История византийской живо-
писи. (Москва, 1947.) p lanche X I X . 
24
 S. MIHALIK d a n s son é tude publ iée dans le 
vo lume X X I - X X I V de Corvina (1931 — 32) cf. la 
no t e 32), J . BALOGH dans la note 147 de l 'oeuvre citée 
de Erd . Tud . Füze tek 71, t r o u v a i t également ce t te 
hypo thèse inadmissible . 
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image au lieu de celle de Sa in t Ladislas v ivan te encore dans les souvenirs du peuple , dans son m o n u m e n t funé-
raire et les statues, e t ceci j u s t emen t à Nagyvá rad , le foyer pr inc ipa l de l 'opposit ion contre ce roi. J e suis plus 
disposé à croire que Zsigmond, af in de gagner les Hongrois, essayai t de s ' ident i f ier extér ieurement aussi à Saint 
Ladislas, e t s 'étai t fa i t pe indre sous ses t ra i t s . Nous avons beaucoup d 'au t res p reuves a t t e s t a n t qu ' i l s 'efforçai t 
de s ' adap t e r au milieu hongrois pa r son a t t i t u d e comme par ses vê tements . 
Après avoir discuté le problème anthropologique du visage, passons à présent au problème du t ravai l 
ar t is t ique. Les chercheurs qui se sont occupés jusqu'ici de ce problème, et je me joignis à eux, é t a ien t d 'avis que 
la force de l 'expression se recèle dans la simplicité des formes grandes , se coupan t sans bavures. E t il en est réelle-
men t ainsi: les formes nature l les du corps et les formes géomét r iques s 'all ient dans le bus te avec une intuit ion 
inouïe. Yoiei quelques exemples: les qua t re p lans de la lèvre supér ieure se coupen t de manière à fa i re penser à 
des lèvres pulpeuses, mais en project ion géométr ique; le nez est p l an t é p ro fondément dans le crâne e t le muscle 
placé au-dessus fait pa r t i r en un arc puissant le sourcil relevé e t les rides; ceci est également une réal i té bien ob-
servée e t transposée en p lans ; les hémisphères des pommet t e s r i m e n t avec les hémisphères des yeux , coupées pa r 
une fente , etc. 
I sur 1e plaque 
Fig. 1. Déta i l des dessins fa i t s d ' après les le t t res e t les chiffres g ravés sur la poi t r ine , sur et sous la b a n d e d'émail 
inférieure 
I l en est bien ainsi, mais le hasard m ' a révélé que le t r ava i l du sculp teur ne consiste pas seulement à 
approcher par des formes géométr iques celles de la na ture , mais qu ' i l y ava i t dans le bus te un ordre plus profond, 
sur lequel se construi t la force ex ta t ique de l 'expression. 
Lorsque le bus te en hermès a é té exposé au Musée N a t i o n a l — au d é b u t des années 1950 — je l 'ai exa-
miné p e n d a n t des années, j 'a i pris des mesures e t j 'y suis revenu sans cesse. A une occasion, en p r e n a n t des me-
sures, j 'a i é té surpris de cons ta te r qu'i l ne fal lai t pas prendre chaque fois les dis tances au compas, car elles é ta ient 
absolument identiques. C'est ce hasard qui m ' a incité à p rendre u n e série de nouvelles mesures, à l ' issue desquels 
les je me permets de déclarer que la t ê te du bus te — et en pa r t i e le bus te ent ier — est une const ruct ion fai te au 
compas e t à la règle. C'est un t rès proche pa ren t des grandes cathédrales , e t en t o u t pet i t , il est dominé par les 
mêmes proport ions, les mêmes lois que ces gigantesques const ruct ions . Mes mesures demanden t à ê t re encore 
contrôlées et revues (pu isqu 'à l 'époque on ava i t mesuré non p a s en mètres, non plus en cent imètres) , et c 'est 
pourquoi je n 'en présente que deux esquisses. Mes précaut ions son t dues aussi à ce que, après avoir pr is les me-
sures, j 'a i é té pris d ' un cer ta in doute . J e ne douta is pas de la correction des mesures, mais toutes les proport ions 
fondamenta les du bus te é ta ien t devenues incertaines du fa i t que nous ne connaissons pas la longueur originale 
du cou ! Si le cou original é t a i t en peu plus cour t que celui qui l 'a remplacé, le n imbe circulaire de la chevelure 
pouvai t ê t re planté sur le semi-cercle de la poi t r ine (actuel lement il est n e t t e m e n t plus élevé). D a n s ce cas, le 
sommet du triangle équi la téra l d o n n a n t les proport ions fondamen ta l e s du bus te se t rouvai t non pas à la racine 
du nez, mais au hau t de la ligne médiane du f ron t . Pour t i rer a u clair ее problème, il f au t encore, en plus des 
calculs, effectuer des mesures sur des bustes en hermès contempora ins , e t ceci ne peu t donner que des résul ta ts 
approximat i f s si l'on dispose seulement de photographies . C'est pourquoi , des deux esquisses présentées , la pre-
mière ne peut être considérée comme exacte qu ' hypo thé t i quemen t . Cependant le sys tème des propor t ions de la 
construct ion de base n ' en res te pas moins sûr : les proport ions o n t é té déterminées non pas au jugé, ma i s par des 
mensura t ions et de calculs de proport ions . Nos réflexions sont éga lement t roublées pa r le fai t que la bande d'os-
teau inférieure a pu ê t re soudée à la cage thorac ique par l ' a r t i san qui a fai t les é m a u x cloisonnés d u bus te . Dans 
ce cas, le sommet du t r iangle se t rouvera i t au poin t de division de la couronne de cheveux. T o u t ceci explique 
pourquoi je me conten te de donner une brève exquisse, p l u t ô t co mme informat ion , sur la maniè re d o n t a été 
fai t le bus te e t la mé thode p a r laquelle on p e u t en approcher le maî t re . 
L a seconde esquisse — également provisoire — m o n t r e la coïncidence de certaines mesures de la tê te , 
leur m o d e de s t ruc ture . De telles mesures é ta ien t des exigences p o u r ainsi dire naturel les au moyen âge, e t les 
dessins de Yillard de Honnecour t 2 5 t émoignent ne t t emen t de ce que , à l 'époque, il n ' y ava i t pas que les grandes 
25
 Ces dessins sont communiqués en m a i n t s endroi ts Fig . 80 — 81.  
pa r ex. J . MEDER: Dio Handze ichnung . Wien 1919. 
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Fig. 2. Détai l du procès-verbal sur l ' é ta t des é m a u x 
a) pièce ra jou tée e t fendillée i) 
b) t o u t à fa i t cassée, on voi t le fond j) 
c) au milieu la couche supérieure s 'est écaillée k ) 
d) les 2/3 sont une m a t i è r e de remplacement 
e) fendillé l) 
f ) in tac t m) 
g) m a u v e bleu —- j a u n â t r e n) 
h) j aune , ver t , bleu fendillé, l 'étoile m a n q u e , pet i tes 
boules m a n q u e n t 
mat ière de remplacement 
mat ière de remplacement , fendillée, jaune, ver t 
ici un peu fendillé, mauve , seul le coin dro i t est 
fendillé 
fendillé 
le 1/3 du j aune manque , ve r t bon 
ex t rémi té fendillée, 5 étoiles 
duite des sillons de la b a r b e e t de la chevelure, c 'est-à-dire dans le t ravai l des surfaces de carac tère o rnementa l 
couvran t les grandes fo rmes pures. Mais ceci ne trouble pas l 'ensemble, car leur forme fondamen ta l e est impec-
cable, e t ces peti tes imperfect ions adoucissent dans une cer ta ine mesure la rigidité géométr ique . Néanmoins , 
il est à peine croyable que le dessin pur e t sévère des rides du f r o n t et les sections négligentes du réseau ver tébral 
de la cage thoracique soient dus aux proje ts e t au t rava i l d ' u n e même personne. 11 est v ra i que sur la t ê te les 
yeux on t é té fixés à la p laque du visage de la même man iè re qu'en bas les é m a u x de bordure , e t ceci nous fa i t 
p résumer qu' i ls sont sor t is d ' un même atelier, d 'une m ê m e ma in . Mais nous verrons aussi que les émaux cloison-
nés à fils on t pu être apposés à l'occasion d ' u n e «restauration» ancienne sur la poi t r ine peu t -ê t re ornée à l 'origine 
26
 B . PÓSTA: Dolgoza tok V I (Kolozsvár 1915) 
141 — 191. 
construct ions qui se basa ien t sur un sys tème de propor t ions déterminé, mais aussi les s ta tues . Des é tudes de ее 
genre o n t é té amorcées chez nous par B. Pós t a , qui mesura exac temen t la coupe de Vízakna e t en dé te rmina les 
propor t ions exactes.'-'6 J e dois avouer que mes propres mensura t ions ne son t pas dues aux ini t ia t ives de grande 
impor tance de Béla Pós t a , mais que c'est le hasa rd qui m ' a f a i t prendre la voie dans laquelle il s ' é t a i t engagé a v a n t 
moi. 
U n e chose est devenue sûre à la sui te de ces esquisses, c'est que sur la t ê t e nous t rouvons une a t t i t u d e 
ar t is t ique, d i f férant d a n s une certaine mesure de celle qu i caractérise la poi t r ine . Sur la t ê t e t o u t a é té mesuré, 
calculé, rappor té l 'un à l ' au t re , alors que sur cet te dernière il y a beaucoup d ' inexact i tudes , les détails ne s 'adap-
t en t que lâchement à l 'ensemble. La tê te aussi comporte des «inexactitudes», p a r exemple d a n s la ligne de con-
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d ' é m a u x à fond gravé, e t c 'est à la m ê m e époque qu 'on aura i t changé l 'émail des yeux. Quoi qu' i l en soit : la t ê t e 
est calculée dans ses moindres détails, alors que la poitr ine, par t icu l iè rement a u x par t ies des épaules qui ne sont 
pas visibles de devan t , présente de nombreuses déficiences r é su l t an t de l ' inexact i tude des calculs. 
E n examinan t le buste, j 'a i regardé la surface pa r cen t imèt re carré avec une for te loupe. Sur la tê te , 
ou p lus exactement sur le visage, je n ' a i t rouvé nulle p a r t de t races d 'un outi l d 'orfèvre , excepté a u x yeux f ixés 
sur u n e plaque à p a r t . E n effet , sur la surface d ' a rgen t bombée de l'oeil, l ' iris et la pupille son t en tourés d 'un 
sillon gravé, et l ' anneau de l'iris est poinçonné de manière régulière en forme de damier. J ' a i eu l ' impression 
que le sillon étai t un champlevé e t que le poinçonnage é ta i t appelé à renforcer l 'effet des couleurs de l 'émail 
t ranslucide, à donner dans l'oeil le re f le t discret des pet i t s cercles formés dans les émaux cloisonnés. Pour con-
trôler cet te hypothèse, j 'a i démonté les yeux en en levant les chevilles dont beaucoup m a n q u a i e n t dé j à — et le 
r é su l t a t a été p le inement convaincant , car au dos des yeux bril lai t impeccablement le contre-émail bleu foncé de 
grosseur correspondant à celle de l 'iris ! Le bus te ava i t done les yeux bleus e t la pupille devai t ê t r e sans aucun 
doute no i r e ! On sai t que su r tou t les surfaces bombées ne p e u v e n t jamais ê t re émaillées sans contre-émail , car 
lors la cuisson et après le refroidissement de l 'émail le récipient va se déformer. C'est pourquoi on m e t un contre-
émail à l 'envers de la p l a q u e — généra lement de même couleur, p o u r que le degré de fusion soit ident ique. De la 
sorte, les deux forces dé fo rmantes se neutra l i sent . 
Dans les descript ions du siècle dernier, on men t ionne le fa i t qu' i l a r r iva i t de t rouver par fo is de l 'émail 
rouge a u x commissures des lèvres. J e n ' en ai pas t rouvé de t r ace m ê m e en grossissant au m a x i m u m , e t dans les 
notes de la res taurat ion de 1930 on ne par le pas non plus d 'émai l . Ainsi nous devons donc nous représenter le 
bus te original avec le visage et la t ê t e resplendissants d 'or (c 'est ainsi que l 'on t no té aussi les anciennes sources) 
avec des yeux d ' a rgen t où le «miroir de l'âme» rayonna i t en bleu. 
On sait que la rel ique du erâne n ' e s t pas placée d i rec tement dans la t ê t e du bus te en hermès, mais qu'elle 
est gardée à par t dans u n reliquaire en a rgen t — i l lus t rant la fo rme de not re couronne royale — d o n t les sceaux 
garant issent la sécuri té e t l ' au thent ic i té de la relique. J e ne par lerai pas ici du reliquaire lui-même, ceux qui 
r ega rden t le buste n ' en verra ient d 'a i l leurs rien. Sur la bande de t raverse on r emarque le dessin g ravé du Christ 
et des quat re évangélistes. 
Passons à la couronne. Dans son é t a t actuel , elle garde le souvenir de la res taurat ion de P r a g u e de 1600 
(voir p lus bas l ' inscription) la par t ie du couronnement est ornée de 10 grands f leurons de propor t ions gothiques 
en ce qui concerne le fond, mais d ' u n e ornementa t ion hau t -ba roque , avec en t re eux un f leuron goth ique plus 
pe t i t à trois feuilles. Sur le bandeau de la couronne, la base des f leurons est donnée pa r dix grandes e t dix pet i tes 
vagues qui se croisent. Le bandeau e t les f leurons sont ornés de pe t i tes f leurs découpées dans une p l aque d 'a rgent , 
ouver tes puis pliées e t repliées, avec des pierres à la place du s t igmate . Dans chacun des champs a rqués se t rou-
v a n t sous les peti ts f leurons , on voit u n e t ê t e d 'ange fondue. D a n s les quadr i la tères arqués découpés pa r les dis-
ques à rosettes des g randes pierres, il y a un é lément o rnemen ta l formé avec les modèles des g r a n d s fleurons et , 
au milieu, une pierre p lus pet i te . Dans les panaches s u r m o n t a n t les disques, au centre, on a des p laques d ' a rgen t 
à cadre cloisonné clouées avec des clous à tê te ronde. Les g rands f leurons on t é té protégés du dépl iement pa r 
un gros fil d 'argent qui les entoure de l ' intér ieur . D u poin t de vue du buste original, la forme actuel le de la cou-
ronne ne nous intéresse guère. Néanmoins , à m a prière, J . Erdé ly i , conservateur du Musée des Sciences naturel-
les à l 'époque (1954) a examiné les pierres. J e cite les résu l ta t s de ce t te analyse sous forme de procès-verbal : 
«L'examen a é té fa i t avec une loupe à main , un microscope prépara toi re binoculaire e t des épreuves au 
quarz . Les pierres n ' o n t pas été ret irées de leur mon tu re e t c 'est pourquoi elles n ' o n t pas été examinées au micro-
scope (du point do vue optique) . Nous nous dégageons de t o u t e responsabil i té pour les erreurs éventuel les dues à 
ces lacunes. 
En allant vers la gauche à p a r t i r de la g rande pierre du f ron t , les résu l ta t s obtenus son t les suivants : 
Les pierres rouges disposées entre les g randes pierres de la rangée inférieure son t des grenats t chèques (piropes). 
Les grandes pierres se présentent c o m m e suit : 
en bas en haut 
1ère pierre (du milieu) quartz incolore, avec un des- Verre coloré naturellement, avec 
sous de couleur des bouillons 
2e pierre (à gauche) Quartz incolore Verre coloré, avec des bouillons 
(faux bien imité) 
3e pierre Quartz incolore, avec un dessous Quartz incolore 
de couleur 
4e pierre Verre coloré naturellement, Verre incolore, avec des bouil-
avec des bouillons lons et un dessous de couleur 
5e pierre Quartz incolore avec un dessous Quartz incolore, avec un dessous 
de couleur de couleur 
6e pierre Quartz incolore, avec un dessous Verre incolore 
de couleur 
7e pierre Verre incolore, avec des bouil- Verre incolore, avec un dessous 
lons de couleur 
8e pierre Verre incolore, avec un bouillon Verre incolore, avec des bouillons 
et un dessous de couleur 
9e pierre Verre coloré naturellement Verre incolore, avec un dessous 
de couleur 
10e pierre Quartz incolore, avec un des- Quatz incolore, avec un dessous 
sous de couleur de couleur.» 
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Le r e s t au ra t eu r de Prague a donc fa i t du b e a u t rava i l : aucune pierre n 'est originale sur la couronne 
actuelle. Ce fai t est d 'ai l leurs révélé pa r le «polissage des diamants», car ce t te mé thode n ' é t a i t pas encore connue 
au moyen âge. L a couronne — comme nous le verrons d a n s les documents cités ci-dessous — p o r t e aussi la t race 
de res taura t ions plus récentes, mais celles-ci n 'on t rien changé à sa forme. 
Voici les mesures de la couronne: le d iamèt re d u bandeau est de 2 0 x 2 1 , 2 cm, la p lus grande hau t eu r 
des f leurons est de: 26 X 26,2. L a hau t eu r du bandeau es t de 5,1 cm, celle des pe t i t s f l eurons 8, des grands fleu-
rons 13 cm. 
Après l ' examen des pierres, une question se pose ne t t emen t : l ' évêque Demete r N a p r á g y i a-t-il réelle-
m e n t fa i t res taurer la couronne, ou en a - t - i l fa i t faire u n e nouvelle? E n effe t , dans l ' inventa i re qui précéda im-
média tement la res taura t ion , on parle d ' une couronne à 4 f leurons (. . . cum floribus 4 d e a u r a t a . . .). Autrefois, 
on croyai t que les au t r e s f leurons de la couronne s ' é t a i en t brisés, qui ' i l n ' en é t a i t resté que q u a t r e e t que c 'est 
j u s t emen t pourquoi il ava i t fallu la res taurer . Or, si nous examinons les couronnes des X I I e — X I \ e siècles, nous 
voyons qu'elles o n t presque tou tes 4 f leurons ou 4 croix. C'est ainsi que Sa in t Ladislas est représenté dans le 
égen laire27 du Vatican, la Chron ique I l lustrée, et sur les pe in tures murales; on voit aussi u n e couronne à 4 fleu-
rons (apparemment ) sur l 'émail à fond gravé sur la poi t r ine du buste. U me semble indubi tab le que le buste é ta i t 
su rmonté d 'une couronne à qua t re f leurons — même en 1600 ! Pourquoi avai t - i l fallu la t r a n s f o r m e r en couronne 
à 10 f leurons ? J e crois qu'i l f au t en chercher la cause d a n s le changement du sens des fo rmes de couronnes. Au 
débu t du X V ] I e siècle, le nombre des f leurons m a r q u a i t d é j à le rang (ce qui existe encore de nos jours dans l'aris-
tocrat ie) et c'est sans doute ce qui a incité Demeter N a p r á g y i à remplacer l 'ancienne couronne à 4 f leurons p a r 
celle à 10 fleurons, r ep résen tan t la dignité suprême. 
A l ' in tér ieur du bandeau de la couronne, on vo i t de nombreux t rous que ne mot ive p a s l 'actuelle struc-
ture . Tô t ou ta rd ее bandeau sera démonté , e t alors nous saurons avec plus de cer t i tude si l 'orfèvre a utilisé l 'an-
cienne couronne — ce qui est probable — ou s'il en a fa i t une t o u t à fai t neuve . Dans son é t a t actuel , la couronne 
correspond à la couronne hongroise en émail cloisonné de D o r o t t y a (Dorothée), à Boroszló (Wroclaw-Breslau),2 8 
ses pet i t s f leurons q u a n t à eux sont n e t t e m e n t gothiques. E n outre, un cadre cloisonné a é té posé sur les triangles 
a rqués s u r m o n t a n t les disques à pierres du bandeau . T o u t ceci s 'oppose à l 'hypothèse d ' u n e couronne entière-
m e n t neuve et appu ie p lu tô t l 'opinion que les 10 f leurons n ' o n t été réel lement que res taurés p a r l 'art iste. C'est 
ce que suggère aussi l 'expression urenovavit», qui évoque sans conteste le renouvel lement . E n a l ignant les argu-
men t s des deux conceptions, nous pouvons f ixer réso lument une chose: après la canonisat ion, à l 'époque de Béla 
I I I , la couronne ne pouva i t avoir que 4 f leurons. Mais c o m m e les a rguments m e cont ra ignent à voir dans le bus te 
actuel une copie de celui de l 'époque du roi Béla III, je ne puis considérer comme for tu i te la donnée du procès-
verbal de 1600 sur les 4 f leurons, ni celle qui nous apprend que la couronne se t r o u v a n t sur l 'écu à blason du buste 
en hermès est du m ê m e style. J e persiste à croire qu'el le doi t ses dix f leurons au changement in tervenu dans la 
signification des couronnes. Le véri table reliquaire a é té e t est posé dans le bus te à t ravers l ' ouver tu re pra t iquée 
au sommet de la t ê t e . Le couvercle actuel es t du siècle dernier ; avan t , la série de sillons fo rmés pa r les mèches 
devai t se cont inuer sur la tê te , ou bien la relique é t a i t couver te d 'une {»laque de cristal, p o u r rester visible. 
Voici les inscript ions que l'on t r ouve sur le bus t e en hermès: 
L Sous les émaux , les le t t res gravées et cursives de l 'a lphabet en minuscules. 
2. A l ' in tér ieur de la poitr ine, en bas, des ch i f f res e t d 'au t res signes. 
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3. Sur la couronne: IN HONOREM S LADISLAI REGIS HUNG: DEMETRIUS N APR AGI 
EPPUS ET GANCELL TRANSYL: RENOVAVIT PRAGUAE ANNO MDG. Armoiries: m i t r e e t crosse 
d 'évêque au-dessus de l 'écu, sur l 'écu: vierge so r t an t de la couronne , t e n a n t dans sa droite une épée avec une 
étoile à l 'extrémité. 
4. A l ' intérieur de la s t a tue : J u r i s Hausger renovir t 1858. 24. Jul i . 
5. Sur le couvercle de la t ê t e : fa i t pa r J á n o s Kub iny i le 26 Ju in de l ' année 1884. 
6. Sur la bordure se rvan t de col: le bus te en hermès de Sa in t Ladislas de la maison des Árpád a é té res-
tauré sur commande d u chapi t re ea thédra l de Győr e t sur la proposi t ion de Káro ly Csányi pa r l 'o r fèvre La jos 
Pál . 1930. (En hongrois). 
Res taura t ions plus récentes dn buste , changement de son mécanisme. L 'assamblage ac tue l es t l 'oeuvre 
du professeur d'orfèvrerie L. Pál , lors de la res taura t ion de 1930. D a n s son é t a t le plus ancien, comme nous l 'avons 
vu, le cou nu a été ob tenu en r e m o n t a n t la p laque de la poi t r ine, e t c 'est sur ce t te p laque qu 'a é té soudée la t ê te 
en 2 par t ies . Cet ancien mécanisme a dû ê t re t ransformé quand le cou en p laque laminée a été m o n t é su r le buste, 
donc probablement en 1600. C'est à ce t te d a t e que l 'on a soudé sur la par t ie in tér ieure découpée de la poitr ine 
un anneau horizontal pour main ten i r le cou, e t que l 'on a cons t ru i t le mécanisme qui a été modifié en 1930. Nous 
avons pu voir les changements des é t a t s plus anciens au cours de la description. Depuis le siècle passé, les t rans-
format ions sont a t tes tées p a r des let t res , des procès-verbaux, q u e nous communiquons en ent ier ou en détai l 
dans ce qui suit: 
1. Let t re de F e r e n c Ebenhöch à Flóris Rómer le 6(13) 1848. Győr29 «. . . J ' a i remis a u j o u r d ' h u i le bus te 
en hermès de St Ladislas à un orfèvre d'ici, pour qu'il fasse sur l 'ouver ture de la t ê t e un couvercle d ' a rgen t en 
forme de capucium, qui coûtera 45 f t , alors que l 'orfèvre Vandrák de Pes t en escompta i t 150 — 180 f t . I l est vrai 
que ce n ' e s t qu 'un couvercle p l a t e t lisse, mais de tou te façon il sera caché pa r la couronne — il sera fermé par 
quatre vis, af in que quiconque ne puisse faci lement accéder à la re l ique après la f e rme tu re des vi t res de l ' a rmoire ! 
Le bus te est démonté en 3 par t ies : en bas la poitrine, puis la t ê t e , où la par t ie du cou qui s 'enfonce d a n s la poi-
trine est couverte par la troisième pièce, l ' anneau du cou. Cet te fois j 'ai enlevé la vis de fer s o r t a n t d u dos de la 
tê te et d u dos du buste, qu i servai t à f ixer le t o u t à la por te de fe r de derrière du tabernacle de l ' au te l de Saint 
Ét ienne, car c 'était devenu un appendice inutile. La doublure de la cuirasse est formée d 'une p l anche de bois 
tendre d ' où par ten t des f iches de bois don t qua t r e cylindriques e t u n e épaisse, qui passent par le cou e t von t jus-
qu 'au m e n t o n : c'est là-dessus que repose le reliquaire dans la t ê t e . L ' u n des bou t s de la barbe ainsi que la tresse 
ou mèche ( VVelle) de cheveux du bas, à l 'arr ière de la t ê te é t a i t brisé, e t ces deux ouver tures assez impor t an te s 
étaient cachées par un empiècement intér ieur , la première est renforcée . . . (fenscen oder glaskilt), la deuxième 
29
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so r tou t y est accrochée avec de la cire à cacheter ; il f aud ra t r o u v e r un moyen p lus solide p o u r l 'y f ixer. Dès que 
l 'orfèvre a u r a fini son t rava i l , il r eme t t r a . . . la sa in te rel ique d a n s le reliquaire, e t celui-ci sur l ' au te l in Solemni 
Consistoris . . .» (En hongrois). 
2. Sur la res taura t ion de 1930, nous t rouvons ceci d a n s les notes au c rayon de K . Csányi : «Restauré. — 
Déformat ion du corps redressé. Feuille d 'émail à écu recouver te d ' une nouvelle couche d 'émai l . Feuilles d 'émail 
corrigées avec de l 'émail froid (en grande part ie) — su r tou t les roset tes bleues. Ornement d 'émai l de la rangée du 
bas corrigé (vert foncé). Tê te : ba rbe (droite) t rou de la g r an d eu r d 'une pièce de 2 pengoes réparé , au bout de la 
barbe de gauche 2 cm2 refai ts . — derrière, dans l ' anneau infér ieur de la chevelure 6 — 6 cm réparés (précédem-
m e n t en cuivre). La cavi té se t r o u v a n t au-dessus de la bague (auge) é tai t fendue sur une longueur de 15 cm. Sur 
la 3e boucle de cheveux, 3 t rous de 2 fillér de g randeur e t pe t i t e s fissures.» D an s ce qui suit , il rend compte (en 
signes sténographiés) du t rava i l effectué sur la couronne, de la manière que l 'on verra ci-dessous dans le procès-
verbal ul tér ieur de L . Pá l . 
3. L. Pál orfèvre , professeur re t ra i té de l 'Ecole Supér ieure des Arts Décorat ifs , le m a î t r e de la restaura-
t ion de 1930, a rendu c o m p t e dans une let t re ul tér ieure — 25 avri l 1954 — écri te sur ma d e m a n d e , des t r a v a u x 
qu'i l a effectués. J e cite dans cet te le t t re les passages relatifs à la quest ion: «La mesure de la res taura t ion de 1930 
é ta i t adap tée au bu t . I l é t a i t nécessaire de répare r les dé f au t s apparents , de compléter a u t a n t que possible les 
lacunes t r op impor tan tes , d ' a s su je t t i r l 'objet , de le f ixer sur son socle et d ' a r rê t e r le processus de détérioration, 
donc de préserver l ' é t a t ob t enu p a r res taura t ion. I l ne pouva i t ê t re question d ' u n ré tabl i ssement complet , ent re 
aut res parce qu'il ne pouva i t ê t re fa i t qu 'après les résu l ta t s p o u v a n t être considérés comme déf in i t i fs des recher-
ches d 'his toire d ' a r t . 
L ' e n d o m m a g e m e n t de l 'émail cloisonné é ta i t f r a p p a n t . A la place de l 'émail coloré écaillé en main t s 
endroits , l ' a rgent du fond mis à nu t roubla i t l 'harmonie de l 'ensemble. J ' a i ne t t oyé les restes endommagés des-
serrés e t je les ai f ixés avec un agglomérat , en comblan t les lacunes avec de l 'émail froid. J e n ' a i utilisé de l 'émail 
chaud que sur la p laque à écu, e t l 'ai fixé avec des vis. Trois p laques à émail cloisonné s ' é t a i en t détachées du 
buste , je les ai remises comme les autres , avec une soudure à l ' é ta in . 
Sur la barbe , il y ava i t deux t rous de fo rme irrégulière, de 3 à 4 cm de grandeur , e t sur la par t ie arrière 
de la chevelure un de 5 —8 cm, avec des fissures au tou r de chacun d 'eux. J ' a i soudé les pièces de rechange par 
brasage e t les ai colorées pa r une dorure à feu. Ainsi elles ne se voient plus de l 'extérieur, mais seulement de l'in-
tér ieur . — Les pièces grossières se t rouvan t du côté du cou o n t d û y être apposées lors de la dernière dorure de la 
tê te , ce qui nous fa i t penser à un e n d o m m a g e m e n t sérieux du bus te à l 'époque. 
J ' a i remplacé ou complé té les f leurs (les feuilles) m a n q u a n t e s ou incomplètes de la couronne. Les or-
nements du collier, les pierres e t les sertissures demanda ien t également à ê t re réparés . J ' a i d û changer en outre 
le grand anneau ressemblant les fleurs. J ' a i éloigné les qua t r e g randes vis à l 'a ide desquelles on a v a i t fixé la cou-
ronne à la t ê te lors de la dernière res taurat ion, e t j 'ai refai t l 'assemblage tel qu'i l é t a i t à l 'origine. J e n ' a i pas soudé 
les t rous des vis, ear ils é t a ien t cachés par les o rnements complé tés du collier. 
L a tè te é t a i t ma in t enue pa r le t uyau soudé au cou e t assuje t t i à la poitr ine, de sor te q u e ses bords on-
gles fussen t repliés sur les borda du tuyau soudé dans la poi t r ine . Cependant , les ongles s 'é ta ient depuis longtemps 
relâchés et cassés, e t ils ne t ena ien t presque plus la tê te . — P o u r réunir sol idement les deux par t i es e t f ixer le 
t o u t sur le socle de bois, je me suis servi d 'un sys tème à vis, a p r è s avoir coupé les restes d 'ongles qui é ta ient de-
venus inuti les et m ê m e gênants». 
4. Pour f inir , c 'est le professeur re t ra i t é d'école supér ieure I . Major qui , à ma prière, a examiné avec 
moi, le 12 mars 1954, le bus te en hermès. J e cite ce qui sui t de sa let tre: 
«Au cours d ' u n e analyse minutieuse, j 'a i consta té en général que, p a r m i les o rnemen t s en émail cloi-
sonné qui se t rouven t sur le bus te , il n ' y en a pas un seul qui puisse être déclaré in tact . Les cons ta ta t ions que 
j 'a i fa i tes en examinan t une à une les plaques d 'émai l cloisonné, avec beaucoup de soin, son t indiquées sur les 
dessins exécutés pa r Gy. László. 
Au cours de m o n examen, j 'ai aussi décelé les causes des rapides dégâts , qui sont les su ivants : 1. Les 
pet i tes p laques des o rnemen t s en émail cloisonné qui se t r o u v e n t sur le bus te son t fixées au t r o n c d ' a rgen t par 
une «soudure à l 'étain». On sai t q u ' a u bout d ' un certain t emps , la soudure à l 'é tain (alliage: Sn + P b —- é ta in + 
plomb) corrode l ' a rgent même avec un alliage de cuivre. 2. A la surface de l 'émail de couleur bleue se t rouven t 
de pet i tes plaques rondes en a rgen t pur (en langage technique folios ou paillons), que l'on fond sur la surface de 
l 'émail lors de la dernière cuisson. Ces pet i tes p laques (de 1 ou 2 dixièmes de m m d'épaisseur) son t bombées, et 
ainsi lorsqu'elles é t a ien t collées à la surface de l 'émail (avec u n e solution de pépins de coing, ou avec du jus d'ail) 
il se fo rmai t des bulles d ' a i r en dessous. Lorsque les paillons é t a i en t apposés pa r cuisson à la sur face de l 'émail, 
les bouillons s ' aménagea ien t une place dans l 'émail (voir les t r acés en forme de cratères), et p a r sui te les paillons 
ne pouva ien t pas s 'enfoncer assez profondément dans l 'émail , à la cuisson. Depuis ce temps , ils sont tou jours 
pressés par l 'air enfermé à l ' in tér ieur et n 'on t p u rester f e r m e m e n t fixés, comme les pet i tes étoi les à base plane 
que l'on t rouve au n iveau de l 'émail mauve . C'est ce qui expl ique que la p lupa r t des paillons de fo rme ronde sont 
tombés, alors que les étoiles n ' o n t presque pas bougé. L ' a i r en fe rmé sous les paillons, ainsi que les fissures très 
f ines qui se sont formées dans l 'émail ont provoqué la des t ruc t ion , la désagrégation, la pulvérisat ion précoces de 
l 'émail. 3. A mon avis, les f issures t rès fines que l'on t rouve sur les plaques d 'émai l cloisonné s ' é ta ien t formées 
dès le débu t , par sui te des déformat ions qu ' ava i t pu p rovoquer en main ts endroi t s la cuisson répé tée des pla-
ques, si la prépara t ion t echn ique n 'es t pas assez soigneuse. Les par t ies déformées des p laques d 'émail avaient 
dû ê t re pressées sur le fond pour qu 'on puisse les f ixer . C o m m e l 'émail est u n e mat ière de ver re , sa pression à 
l ' é ta t f roid ne peut ê t re réalisée qu 'en p rovoquan t des f issures. E n comblant les par t ies incomplè tes de l 'émail 
avec une mat iè re de r e m p l a c e m e n t : (résine, p l â t r e et au t res mat iè res inconnues) on provoque, à cause des élé-
men t s e t des composés qui se t r o u v e n t dans ces mat ières l ' oxyda t ion de l 'argent , e t il en résul te la désagrégation 
précoce de l ' éma i l . . . Sur le bus te en hermès de Saint Ladislas , l 'un des t résors les plus préc ieux de la nat ion 
hongroise, les o rnements en émail cloisonné son t menacés d ' u n e ruine rapide e t définit ive. Ces ravages ne peu-
ven t ê t re arrêtés pa r la m é t h o d e appliquée j u squ ' à présent , a u contraire, ce procédé ne fa i t q u e les précipiter. 
I l n ' y a qu ' un seul moyen de préserver pour les siècles à venir ce trésor menacé e t i r remplaçable: la répara t ion, 
la res taura t ion urgente e t générale fai te avec exper t ise e t m i n u t i e à l 'encontre de la technique d'orfèvre.» 
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I I I . L E S P R O B L È M E S D E L ' I N T E R P R É T A T I O N D U R E L I Q U A I R E 
En ce qui concerne l'interprétation, nous devons faire entrer en ligne de compte la part 
que représentent la conscience de notre époque et de notre personnalité propres, son évaluation et 
sa conception artistique. Elles diffèrent profondément de celles du moyen âge. Notre manière de 
voir est fortement historique. Notre regard parcourt les oeuvres d 'ar t des peintures des grottes à 
l'époque contemporaine et involontairement même nous établissons toujours de rapports. On dit 
— à juste titre — que grâce aux moyens de transport et de télécommunication, aux revues et aux 
livres, l'humanité du globe est devenue une seule et vaste unité, ou qu'en tout cas elle est sur cette 
voie. Les nouvelles et les toutes dernières tendances artistiques se répercutent pour ainsi dire 
d'un jour à l'autre sur les points les plus éloignés du globe terrestre. — Au moyen âge, cette possi-
bilité n'existait évidemment pas. L 'ar t d'une région donnée ne consistait qu'en un mouvement in-
tensif, une personnalité éminente des écoles locales marquait parfois de son empreinte caractéristique 
le style de plusieurs générations. Cette évolution intérieure était parfois tissée des apports artisti-
ques d'autres régions, par l'intermédiaire de l'Eglise, des familles régnantes, du commerce et des 
pérégrinations des artistes. A la suite des croisades, le commerce élargit l'horizon au-delà de 
l'Europe jusqu'à l'Orient. La stricte séparation des diverses régions était aussi entravée par l'inter-
nationalisme du latin. Malgré tout cela, même vers la fin du moyen âge, on distinguait encore nette-
ment des régions et des écoles bien fermées, pour ne citer qu'un exemple, il suffit de penser aux styles 
différant selon les régions géographiques de l'art flamand ou italien. En outre, la conception 
artistique du moyen âge ne reflète guère l'estime d 'un passé un peu plus éloigné, on y retrouve 
toujours et surtout le règne du présent. Les constructions et les oeuvres d'art des époques révolues 
ne sont appréciées qu'au cas où elles sont utilisables et résistent à l'injure du temps. Du reste, on 
ne faisait que démolir, reconstruire, transformer, sans témoigner aucune estime aux oeuvres d 'art 
«périmées» des époques passées. Nous pouvons faire en partie les mêmes observations à propos du 
buste de Győr, mais là, la force de la tradition mettait en quelque sorte un frein aux ambitions des 
rénovateurs. 
Le moyen âge ne connaissait pas non plus la personnalité de l'artiste — telle que nous la 
concevons aujourd'hui. A l'opposé de la liberté individuelle, la personnalité de l 'artiste médiéval 
se formait dans un esprit de service, sous l'exigence de la clarté de la compréhension facile. Ce n'est 
pas par hasard que le Léonard met en garde les artistes «modernes» de la Renaissance contre les 
expériences réciproques. Il conseille à tous les artistes d'être les disciples directs de la nature.30 
Apprendre par les autres — le moyen âge! — mène à son avis au déclin des arts, à la paresse de 
l'esprit. L'avertissement léonardien vise l'esprit médiéval qui existait toujours à son époque, et 
déclenche en même temps le processus qui développe les aspects de l'individu qui le rendent différent 
des autres. Au moyen âge, c'étaient justement les qualités artistiques identiques à celles du maître 
qui se développaient chez les disciples, et ainsi les choses nouvelles se faisaient jour dans les oeuvres 
d'art avec un lenteur imperceptible, pour ainsi dire malgré la volonté du maître, sans qu'elles 
prissent conscience de leur force individuelle. Ce n'est pas dans les particularités de l'individu que 
le moyen âge cherchait la voie de la maîtrise, mais dans la tendance à poursuivre ce que tout le 
monde connaissait, et à le répéter sous une forme et avec un sens nouveaux, plus beaux, plus pro-
fonds. A cet égard, le moyen âge s'apparente à l 'attitude que l'on retrouve dans les tragédies grec-
ques et en général aux débuts de l 'art grec, ainsi que dans toutes les époques où prévalait la com-
munauté. Quant à la Renaissance, qui s'était fixé consciemment l'éveil de l'esprit grec, sous le 
signe de l'individuel, elle avait obtenu exactement le contraire. C'est pourquoi il faut analyser 
bien plus minutieusement une personnalité artistique médiévale, généralement anonyme, pour 
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pouvoir l'approcher: elle avait à peine changé quelque chose aux gestes de ses figures, quant à ses 
signes caractéristiques constants, ses ornements sculpturaux, ils restaient fatalement les mêmes. 
C'est justement la pression sensible de ces changements nuancés qui rend la recherche de l'art 
médiéval plus difficile, mais en même temps plus belle et plus riche. — C'est à partir de ces exigences 
que nous essayons à présent d'esquisser quelques-uns des problèmes de l 'interprétation du buste 
en hermè3. 
1. La formation du buste. Le père J . Braun a écrit un gros livre sur les reliquaires, dans 
lequel il a établi un ordre d'évolution chronologique31 en connaissance de tous les reliquaires crâniens 
européens que nous possédons. Cet ordre chronologique est certainement correct dans ses grandes 
lignes, bien que dans l'évolution des formes qu'il a établi on trouve des «irrégularités», du fait que 
certaines formes considérées comme tardives se sont présentées à des époques très reculées (comme 
par ex. le buste, ou le buste en hermès). En effet la série évolutive de J . Braun peut être en gros 
résumée en ce que les têtes-reliquaires des débuts du moyen âge (XIe — Х1Г' siècles) ne représentent 
réellement que la tête et le cou, et sont placées ainsi sur leur socle, alors qu'à partir du XII e siècle 
les épaules deviennent de plus en plus larges puis, au XVe siècle et par la suite, le reliquaire en 
hermès devient un buste. Selon la série évolutive de Braun, la tête reliquaire de Saint Ladislas 
de l'époque de Béla I I I n'aurait pu être réellement qu'une tête — puisque les sources elles-mêmes 
ne mentionnent que les serments faits sur «la tête» — et le reliquaire augmenté de la poitrine 
s'assimilerait bien au XIVe siècle, à l'époque de la nouvelle et somptueuse cathédrale de Várad et 
du nouveau monument funéraire à colonnes. Tout ceci expliquerait impeccablement la forme 
actuelle du buste. Maintes autres considérations appuieraient aussi cet argument, entre autres le 
fait qu'avant le XIV e siècle on ne connaissait pas l'émail cloisonné à fils; en même temps nous 
devons ajouter qu'au XIVe siècle l'émail champlevé était déjà périmé. A l'intérieur de la tête du 
reliquaire il n 'y a pour ainsi dire pas un centimètre carré qui ne présente de trace de soudure: 
pièce rajoutée, trace de bosselage, alors que l'intérieur de la poitrine est presque intact, abstraction 
faite de quelques pièces. Si nous considérions ce seul point de vue, il faudrait faire remonter à une 
date antérieure à celle de la poitrine la tête qui subit tant do vicissitudes (nous reviendrons plusieurs 
fois encore à cette question). 
Plusieurs spécialistes ont pensé que, quelques années avant 1406, date présumée de l'exé-
cution du buste de Győr, remplaçant le reliquaire ancien qui avait été détruit , l'orfèvre aurait 
placé sur le buste une copie de la tête de la s ta tue équestre de Nagyvárad, oeuvre des deux Frères 
de Kolozsvár. Il est évident que, à cause du portrait de Saint Ladislas existant dans la conscience 
publique, la statue équestre comme les statues pédestres reproduisaient la tête de Saint Ladislas 
du reliquaire original, ou plus exactement celle du monument funéraire. 11 n'est pas moins évident 
que la figure du nouveau monument funéraire, à colonnes, copiait également l'ancienne. Par la 
suite, quand nous examinerons la question de l'artiste, nous verrons que le modèle du buste ne 
pouvait pas être une statue de bronze. Nous devons donc rejeter dès l'abord l'hypothèse d'une 
copie de la statue équestre, bien que l'argument principal qui l'appuie doive être étudié de plus près. 
En effet, cet argument était que le visage du buste en hermè3 exprimait l'action, et que ceci s'adap-
terait parfaitement à la figure royale de la s tatue équestre tenant une hache dans sa dextre levée. 
C'est un argument qui mérite réflexion, sans aucun doute, mais c'est justement parce que le buste 
en hermès n'avait pas pu être réalisé d'aprè3 la statue équestre et plus tard que nous invoquerons 
aussi d'autres idées sur l'expression du visage. 
Nous devons exclure la possibilité que cette expression soit celle d 'un saint en extase. 
Nous n'en trouvons aucun exemple au moyen âge. Lorsque j'ai examiné le buste au Musée National 
et que j 'ai étudié les signes se trouvant dans l'intérieur de la poitrine, j'ai dû coucher la statue sur 
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une table. La ressemblance avec le monument funéraire, avec le mort était saisissante. C'est alors 
que m'est venue pour la première fois l'idée que la tête était une copie du monument funéraire, et 
son expression celle du mort. L'hypothèse d'une copie du monument funéraire est encore renforcée 
par ce que nous avons observé à la poitrine: alors que le réseau du devant — visible aussi sur le 
monument funéraire - est impeccable, aux épaules l 'artiste s'est troublé et a résolu sa tâche d'une 
façon irrégulière. Un argument encore plus important est celui que nous exposerons à propos du 
costume. Le costume impérial byzantin des débuts, qui s 'était transformé après les XII e et XIII e 
siècles, n'avait pu être inventé par l'artisan de l'époque des Anjous, mais simplement imité ser-
vilement. 
L'idée d'une copie du monument funéraire ne s'oppose pas à ce que l'expression de Saint 
Ladislas, ses yeux grands ouverts, ses lèvres entrouvertes, sa barbe à deux pointes font réellement 
ressembler la tête du buste de Győr au visage du Christ. La représentation du Christ souffrant 
avait commencé dès l'époque romaine finissante, et du point de vue de la forme, il était justement 
caractérisé par le front plissé, la bouche entrouverte. Selon la conception médiévale, le saint est un 
homme ressemblant au Christ. C'est ce qui expliquerait que l'artisan a mêlé les traits du Christ 
au visage de Saint Ladislas. Cependant l'exécutant de la statue originale en hermès devait en 
même temjis s'ingénier à garder les traits de famille de la dynastie des Árpád (nous avons vu que 
ce sont probablement les traits de Béla I I I qui ont servi de base); sans parler de ce que tout ceci 
devait être intégré aux lois de la composition géométrique. — Le buste en hermès est réellement 
un chef-d'oeuvre sans pareil et son auteur un grand artiste, qui a su dominer sa tâche et toutes 
ces contraintes, sans que la force suggestive de la statue soit amoindrie, mais au contraire en 
l'augmentant au maximum. 
Les phases principales de la formation du buste sont donc probablement les suivantes: 
a) Reliquaire en forme de tête — éventuellement de buste — de l'époque de Béla I I I 
(voir la ressemblance du visage, les données écrites et l'émail à fond gravé), et en même temps le 
premier monument funéraire orné, qui a sans doute servi de modèle au reliquaire. Couronne à 4 croix. 
b) A l'époque des Anjous (peut-être vers 1370), lors de la reconstruction gothique de la 
cathédrale de Nagyvárad, le reliquaire a pris en gros sa forme actuelle, avec un ornement en émail 
cloisonné à fils, à la poitrine, mais une couronne à quatre fleurons seulement et un cou nu. C'est 
alors que le crâne est placé dans le reliquaire intérieur à bandes symbolisant une couronne royale, 
où il se trouve encore de nos jours. 
c) En 1600, sur l'ordre de Demeter Naprágyi a été exécutée la couronne à dix fleurons, 
ainsi que le renouvellement du cou et en même temps le collier carcan. C'est après cette époque 
que fut mis au cou le cor qui jusqu'alors était à part. 
d) Notes sur la question de la formation de l'émail cloisonné. 
En ce qui concerne les émaux du buste en hermès de Saint Ladislas, il est inévitable que la 
discussion sur l'origine de ce tvp d'émail soit remise sur le tapis. Ce problème a surtout préoccupé 
les chercheurs hongrois de la fin du siècle dernier (Ipolyi, Pulszky, Hampel, Radisics), qui, voyant 
la richesse de la matière de nôtre pays, ont commencé à approcher le problème de l'origine.32 Ils 
ont effectué des recherches approfondies dans les domaines qui pouvaient entrer en ligne de compte. 
La plus grande partie des monuments occidentaux en émail cloisonné à fils sont, comme on peut 
le démontrer, originaires de notre pays, ou des imitations locales des oeuvres d'art hongroises. Les 
émaux de la montagne d'Athos, tout comme ceux de Russie, de Perse et d'Afrique sont tous trop 
récents pour pouvoir entrer en considération du point de vue de l'origine. J . Hampel résout la 
question en disant que les motifs végétaux des émaux cloisonnés sont de caractère hongrois, et 
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c'est là le pivot de tout le problème, «. . . c'est grâce aux artisans du pays que les motifs utilisés 
par tout en Hongrie dans la broderie, la sculpture et la peinture sont entrés dans l'orfèvrerie, et 
c'est ainsi que cet art jusqu'alors étranger a acquis un caractère hongrois propre . . . Us ont posé 
ces motifs de couleur, tels qu'ils les voyaient en broderie, sur les étançons gothiques rigides, les 
feuillages stylisés et les champs de filigrane monotones venus de l'étranger, et ils ont remplacé 
les effets de couleur par la matière à émail connue depuis longtemps.»33 En tenant compte de ces 
faits et de l'apparition de plus en plus fréquente en Hongrie de ces pièces, l'émail cloisonné est, à 
son avis, l'invention des orfèvres hongrois, à la fin du XIV0 et au XVe siècles. E. Pulszky a égale-
ment reconnu le rapport des motifs en émail cloisonné avec les broderies seigneuriales. A l'encontre 
de l'origine hongroise, c'est J . Radisics qui a le premier attiré l 'attention sur les émaux cloisonnés à 
fils de l'Italie du nord, de Friauli, et il a trouvé possible que ce soient les maîtres de cette région 
qui ont introduit chez nous ce procédé d'orfèvrerie. L'opinion de Radisics a été mise au point par 
Sándor Mihalik et, dans une de ses études - et plus tard aussi —- il a cru pouvoir prouver la prio-
rité des maîtres italiens.34 Selon lui, l'émail cloisonné était déjà connu à la fin du XIII e siècle sur 
un bras reliquaire gardé à Aoste. Or, le metteur en oeuvre du trésor d'Aoste, Toesca, a déjà écrit 
que le bras reliquaire n'avait d'ancien que l'émail byzantin, le reste étant du XIVe siècle.35 J . Braun 
est allé encore plus loin dans son ouvrage mentionné ci-de sus, où il a dit que S. Mihalik se trompait, 
car les émaux cloisonnés à fils étaient les remplacementssultérieurs des émaux à cloisons, et qu'ils 
dataient du XVe siècle.36 En 1963 j 'ai longuement étudié à Aoste le reliquaire en question, et je dois 
pleinement approuver le père Braun: les deux disques en émail cloisonné à fil ont été apposés 
ultérieurement (le système de montage, le découpement de la plaque de base etc., sont différents).37 
Or, de ce fait, le seul argument par lequel Sándor Mihalik pouvait supposer une origine de l'émail 
cloisonné italien antérieure à la nôtre, est réfuté. 
Sans entrer dans les détails de la question en ce qui précède ou dans ce qui suit, je voudrais 
faire connaître mon avis en ce qui concerne le problème de l'origine. U me semble que Pulszky et 
Hampel étaient partis dans la bonne voie: nos broderies seigneuriales en couleur ourlées au fil 
d'or sont réellement des copies parfaites de nos émaux cloisonnés non seulement en ce qui concerne 
leurs motifs, mais aussi leur effet (ourlet avec un fil tordu, avec à l'intérieur des surfaces colorées). 
En réalité, la situation est bien sûr toute différente: ce sont nos émaux cloisonnés qui sont les copies 
de nos broderies. Cependant, nous ne possédons pas de broderies de cette époque ancienne. C'est 
vrai, mais on a retrouvé dans les sépulcres les restes des bandeaux brodés et ornés de perles, et il 
me semble qu'ils ont une importance décisive du point do vue de l'origine de l'émail cloisonné. 
Certains bandeaux devaient être tout à fait identiques à celui en émail cloisonné du buste en hermès 
de la Dorothée de Wroclaw-Breslau, ou à présent nous pouvons nous exprimer ainsi: le bandeau 
de Dorothée imite à l'aide de l'émail cloisonné le bandeau brodé à perles des jeunes filles hongroises. 
Pour présenter ces bandeaux, je me contenterai de citer ici le procès-verbal d'un tombeau 
de Kaszaper, communiqué par A. Bálint: «Nous avons trouvé dans le 88e sépulcre le bandeau 
entourant complètement la tête. La couronne de jonc ne faisait pas complètement le tour. En avant, 
le bandeau était orné de huit petits bouquets de fleurs, en arrière par un ruban de velours à dentelle 
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en fil doré. Tous les quatre pétales des bouquets de fleurs étaient en fil d'argent. Ils sont recourbés 
aux extrémités. Les interstices des spirales ont été tissés avec un fil d'argent. Entre les pétales, il 
y avait des étamines faites avec des spirales de 2 ou 3 fils, entourées d 'un fil de soie, au bout de 
chaque étamine deux perles de couleur verdâtre et une paillette. Dans l 'un des petits bouquets, 
nous avons trouvé un style, qu'il était facile de reconnaître, car la perle qui l'ornait était jaune. Les 
petits bouquets avaient été entourés d'un fil de soie et fixés sur des tiges de jonc.»38 
Nous pourrions compléter cette description par de nombreux exemples de fouilles du XIVe 
siècle, et nous le ferons lors de la mise en oeuvre détaillée du problème. Ceci suffira pour le moment. 
En dehors du bandeau brodé, le costume devait être lui aussi coloré et à perles. C'est ce que prouvent 
les costumes aux armoiries de la famille Anjou des princes de Valachie trouvés à Curtea de Argeç.39 
Les perles blanches et de couleur ont été cousues et entourées de fils tordus avec un mince ruban 
d'or ou d'argent, ainsi que les appliques de couleur. Le procédé d'ourlet à torsade et les couleurs ont 
été imités par nos orfèvres, dans les émaux cloisonnés. On a également soulevé l'hypothèse d'une 
origine occidentale de nos bandeaux médiévaux à perles et à disques.40 Or depuis, nous connaissons 
en grand nombre des bandeaux à disques trouvés dans les sépulcres de jeunes filles hongroises de 
l'époque de la conquête du pays, ce qui rend évidente la tradition ancestrale du bandeau à l'époque 
des Anjous.41 Malheureusement, nous ne connaissons que quelques sépulcres des XII e et XIII e 
siècles, de sorte qu 'il nous est impossible de suivre à la trace la continuité directe à l'aide des fouilles. 
Selon moi, le processus d'évolution de l'émail cloisonné à fils est donc le suivant. Il existait 
dans notre pays des vêtements d'apparat ornés de broderies multicolores à fil métallique et de perles. 
C'est là probablement un héritage de l'époque de la conquête du pays, puisque nous retrouvons, en 
bordure des feuilles de palmettes de nos sabre-taches, le signe en fil de métal marquant la couture. 
Lorsque les sculpteurs-orfèvres se virent obligés de représenter — dans le gothique — une personne 
portant un tel costume ou bandeau, ils eurent recours à cette variété d'émail — qu'ils ont probable-
ment inventée — et dans laquelle les cloisons étaient formées par un fil tordu comme celui indiqué 
plus haut. En étudiant le buste de Saint Ladislas, J . Hampel avait déjà observé que l'orfèvre avait 
imité des motifs tissés. Ce merveilleux procédé d'orfèvrerie ainsi formé fu t appliqué par la suite 
sur des coupes et d'autres objets, pour en orner la surface. 
Pour le moment, ceci suffira peut-être pour permettre de chercher dans l'orfèvrerie hon-
groise l'origine et le maître des émaux cloisonnés du buste en hermè3 de Saint Ladislas. A ce sujet 
nous devrons encore dire un mot sur les motifs tissés et brodés que devait imiter l'artisan qui 
exécuta les émaux cloisonnés à fils du buste. 
IV. D U COSTUME O R N A N T L E B U S T E 
Les épaules de l'ancienne statue sans collier carcan étaient couvertes d'une pèlerine fermée, 
largement échancrée, bordée en bas par un ruban. Ce n'était pas un «manteau», comme nous le 
pensions jusqu'à présent. Il ne faut pas chercher très longtemps dans les souvenirs du passé hon-
grois pour trouver le correspondant exact de la pèlerine: la Chronique Illustrée représente Saint 
Ladislas dans un costume absolument identique sur son char funèbre (probablement à la suite de 
son monument funéraire). Ce mode de représentation suffit à lui seul à prouver que le buste du 
monument funéraire et peut-être le buste en hermès existaient déjà aux années 1370. C'est dans 
ce même costume que le miniateur a représenté le roi Saint Etienne sur la miniature de son couron-
nement. Dans les deux cas, la pèlerine descend au-dessous des épaules, comme sur le buste en her-
mès. Ailleurs, nous ne trouvons pas ce costume. Ainsi, le ruban bordant le bas de la pèlerine n'était 
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pas un motif d'ornement, mais faisait partie de la fermeture de la pèlerine, car sur les miniatures 
aussi, le bas de la pèlerine est bordé d'un large ruban. La pèlerine était un vêtement royal. Son 
ornement, un motif de fleur en étoile sur un réseau quadrillé obliquement, soulève dans une certaine 
mesure un autre problème. Dans le Légendaire du Vatican, nous voyons, sur les corps de Saint 
Emeric et de Saint Ladislas un costume analogue à une ornamentation sans fin, orné de fleurs à 
quatre pétales ou de carrés, avec des fleurs divisées en quatre. Des parallèles innombrables, en 
grande partie déjà rassemblés de ce modèle, je n'en citerai que quelques-uns. Sur la miniature de 
sainte Elisabeth, dans la Chronique, le fond symbole du ciel! est presque identique au motif, 
à réseau quadrillé obliquement et à fleurs étoillées du buste en hermès de Saint Ladislas. Ceci en 
soi-même doit déjà nous inciter à faire de nouvelles enquêtes: et celles-ci no sont pas du tout stéri-
les! A la base des monuments médiévaux étudiés jusqu'à jirésent, il me semble que dans la cour 
byzantine jusqu'aux XIe et XI I e siècles, ce modèle de tissu ne revenait qu'aux personnages voisins 
des cieux, les saints et l'empereur. C'est celui que nous voyons sur les costumes impériaux des 
diptyques en ivoire à partir du VIe siècle,42 au XIe siècle, l'évangéliste Marc paraît dans un tissu 
de même modèle.43 Sur la mosaïque du VIIe siècle de Nicée, nous rencontrons ce motif de réseau 
sans fin sur le costume des «forces célestes».44 Sur la mosaïque de Saint Démétrius à Salonique, il 
est porté par Saint Démétrius,45 et sur celles de la Hagia Sophia, Constantin et Justinien paraissent 
dans ce même costume.46 Nicéphore Botaniadès (1078 81, à l'époque de Saint Ladislas) paraît 
aussi dans le même vêtement.47 Ce modèle se retrouve sur de précieux tissus de soie byzantins, soit 
avec des fleurs, soit avec des étoiles. A l'Ouest aussi ce costume impérial se répand de plus en plus, 
comme par exemple dans l'Evangéliaire peint par le moine Herman de Helmarshausen (1175) 
Henri le Lion porte un manteau d'un modèle identique48 (fleurs à quatre pétales dans un réseau 
quadrillé obliquement!) et ainsi de suite. 
Ces quelques exemples suffiront peut-être pour appuyer l'hypothèse que le motif de la 
pèlerine du buste de Saint Ladislas n'est pas un simple motif de textile, mais une copie de la fila-
ture et de la broderie en couleurs de la soie qui, dans la hiérarchie byzantine ne revenait qu'aux 
personnages célestes et à l'empereur. Or vers la fin du XIV e siècle, lorsque furent exécutés ces 
émaux cloisonnés, à fils, l'orfèvre ne pouvait pas connaître ce fait. C'est pourquoi de nouveau on 
est obligé de se poser la question de savoir si le buste en hermès actuel avait copié l'ancien monu-
ment funèbre ou même le buste en hermès de l'époque, en utilisant le procédé d'orfèvrerie «moderne» 
de son temps, l'émail cloisonné à très. Il est bien possible le saurons-nous jamais en toute 
certitude? — que le buste en hermès de l'époque de Béla I I I avait déjà une pèlerine, mais formée 
de plaques d'émail à fond gravé. 
Un autre sujet de recherche serait d'étudier pourquoi ce motif géométrique simple était 
le symbole des personnages célestes et des empereurs. U faut remarquer ici que le motif en question 
couvre réellement l'empereur du manteau du ciel étoilé, en faisant ainsi l'incarnation du pouvoir 
céleste. Cette interprétation du manteau impérial a été largement développée par R. Eisler dans 
son ouvrage: Weltenmantel und Himmelszelt (1910). Sachant tout ceci, nous voyons clairement que 
l'ornement de la pèlerine n'est pas dû à l'ingéniosité de l'orfèvre, mais qu'il symbolisait le ciel, 
selon une vieille tradition, sur les épaules de Saint Ladislas. Ainsi donc, les étoiles qui se trouvent 
sur le fond mauve et bleu des grandes fleurs étoilées, de même que les étoiles semblables de quel-
ques-unes de nos croix et de nos coupes ne sont pas dues au hasard, mais représentent réellement la 
voûte céleste étoilée. 
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V. D E S P A R A L L È L E S D U B U S T E E N H E R M È S 
Nulle part au monde on ne trouve une oeuvre d 'ar t comparable au buste en hermès de 
Saint Ladislas à Győr. Son expression d'une force sans pareille ne se retrouve dans aucun de ses 
parallèles. Evidemment, il existe en grand nombre de bustes en hermès correspondant au nôtre en 
ce qui concerne la réalisation technique et la forme. J 'a i réuni les données et les images de plus de 
cent bustes en hermès, dont je citerai ici quelques exemplaires proches du nôtre, en premier lieu 
pour permettre de mieux déterminer l'âge du buste en hermès. 
D'après ce qui a été dit, il ne saurait être étonnant que les parallèles les plus proches de 
notre buste soient tous anciens, et datent du XIII e ou du début du XIVe siècle. Peut-être est-ce 
le buste en hermès de Pantalus de 49,2 cm de haut et exécuté en argent doré du musée de Bâle 
qui correspond le mieux au nôtre.49 Les formes larges, les yeux incrustés, la bouche légèrement 
entrouverte, la masse des cheveux aux mèches un peu plus variées que celles de notre buste, mais 
ramassées dans toute leur étendue, ainsi que la tête visiblement composée, tout ceci ferait croire 
que ce buste — qui date du début du XIII e siècle! — est contemporain du nôtre. Le cou nu et le 
buste se terminant immédiatement sous les épaules en font également un proche parent de notre 
buste en hermès. — Un autre buste à épaules larges est celui de Saint Antoine l'Ermite du XIII e 
siècle, au Diöcezan-museum de Cologne.50 Les rides profondes de son front, les grandes formes 
— composées! — de la tête, les épaules importantes le rapprochent aussi de l'âge de notre buste. 
Un parallèle également proche avec ses formes d'une pureté de cristal et ses détails (front ridé!) 
est le buste de Saint Winibald à l'église de Scheer (ouvrage sud-allemand de 1300 environ).51 
Par ses proportions — abstraction faite du socle! — et par l'harmonie de sa présentation, c'est 
le buste en hermès de «Charlemagne» du début du XIVe siècle à Aix-la-Chapelle qui ressemble le 
plus à la statue-reliquaire de Győr, bien que les cheveux et la barbe soient un peu trop mouve-
mentés par rapport au nôtre. Comme limite supérieure de l'exécution de notre buste, nous pouvons 
prendre le buste en hermès de Plock,52 ou un autre buste de soi-disant Saint Ladislas, dit buste en 
hermès de Trencsény, qui représente en réalité un saint évêque.53 Ce sont les oeuvres d'artisans 
hongrois des années 1370. Elles n'ont au fond rien de commun avec le buste de Győr, les motifs 
sont plus flous, et l'on observe dans les lignes de la barbe et des cheveux, dans les mèches flottantes 
une certaine inquiétude, un travail minutieux de «désordre ordonné», qui est étranger à notre buste. 
Si, à la base des brèves données indiquées ci-dessus, nous cherchons la place et la date de 
notre buste, il faut encore prendre un facteur en considération, qui découle également des méthodes 
d'exécution de la chevelure et de la barbe. En effet, si l'on considère la sculpture des débuts des XII e 
et XIII e siècles, on s'aperçoit que les mèches disposées parallèlement de la barbe et des cheveux 
étaient recourbées en bas (comme les extrémités de la moustache de notre buste) et déjà dans le 
haut gothique commence le jeu léger des mèches rebroussées, l'exécution de plus en plus complexe, 
de plus en plus divisée des masses qui se pénètrent et se croisent. Notre buste garde encore quelque 
chose de ce procédé ancien (les extrémités de la moustache) mais il n'y a en lui rien du nouveau, 
du «désordre ordonné». Il ne faut pas aller loin pour trouver les parallèles les plus proches du façon-
nement de la chevelure et de la barbe de notre buste, puisque l'on pense spontanément à la «tête de 
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 R . BURCKHARDT: D a s Basler Müns te r scha tz . 
Basel 1933. 9, et fig. 64—55. 
6 0
 B R A U N : o p . c i t . , f i g . 4 8 3 . 
51
 С. E . PAZAUREK: Al te Goldschmiedearbei ten 
aus Schwäbischen Ki rchenschä tzen . Leipzig 1912. 
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 Cf. J . ERNYEI: Rég . T á r s . É v k . 2 (1927) 196 — 223. 
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 ERNYEI: op. cit . J e dois dire ici qu ' un t r ava i l 
de recherche très i m p o r t a n t doit encore ê t re e f fec tué 
en ce qu i concerne l ' ident i f ica t ion avec le cercueil de 
Saint S imon à Zara-Zadar . L à encore il n ' y a que 
l ' examen minu t i eux de l 'or iginal qui peu t donne r des 
résul ta ts sa t isfa isants . Pho tog raph ie s excellentes dans 
l 'ouvrage de M. KRLEZA: Z la to i serebro Zadra . Le rap-
por t avec le bus te de Győr semble t rès proche, su r tou t 
si nous comparons le cercueil de Zara-Zadar non pas 
avec le bus t e mais avec ce que nous savons d u cercueil 
de Nagyvá rad ! 
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roi de Kalocsa» et à l 'un des apôtres de Pécs.54 Ainsi, en cherchant ces parallèles, nous avons donc 
abouti à l'époque où nous menaient d'autres considérations: le tournant des XI I e et XIII e siècles, 
les premières décennies de ce dernier siècle, donc les temps qui précèdent immédiatement la canoni-
sation, l'époque des premiers monuments écrits. 
Je n'ai trouvé nulle part de parallèle étranger plus direct que les antécédents hongrois. 
Je puis le dire en toute conscience, à la base des centaines de parallèles que j 'ai rassemblés. Ce fait 
nous suggère en procédant par exclusion que l'on doit chercher l 'auteur du buste parmi les artistes 
hongrois du moyen âge, dans l'art médiéval hongrois. Je ne crois pas que ce soit une idée sans 
fondement que de répéter, après ce qui a été dit, mon hypothèse: à savoir que le buste original 
(peut-être avec des épaules plus basses que celles de maintenant) est réellement l'oeuvre de maître 
Dénes (Denis). 
Il n 'y a pas que la sculpture architecturale qui était à un haut niveau en Hongrie, sous les 
Árpád, mais aussi toutes les branches de l'orfèvrerie. Nous jiouvons citer en témoignage le buste 
en hermès de Saint Coloman qui est actuellement au monastère de Melk et se trouvait à Székesfehér-
vár jusqu'en 151755, et nous pourrions parler aussi de nos aquamaniles et de nos encensoirs merveil-
leusement façonnés et coulés, ou des superbes oeuvres d'orfèvrerie en filigrane trouvées dans le 
«sépulcre du roi Coloman 1er, roi de Hongrie (début du XIIèmo siècle)»,56 pour pouvoir nous faire 
une idée de l'activité artistique qui, malheureusement, n'a laissé que si peu de traces. L'empire des 
Árpád, entre Byzance et l'Occident, était non seulement une puissance politique et militaire, mais 
était aussi capable de rivaliser avec tous ses grands voisins dans le domaine des arts. 
Ainsi, nous devons considérer le buste en hermès comme l'oeuvre de l 'art hongrois. Il est 
intéressant de ce point de vue que, lorsqu'en 1963 j'ai emporté en Italie les magnifiques photogra-
phies du buste, pour pouvoir les comparer aux autres, non seulement je n'en ai pas trouvé de 
semblable, mais les experts italiens, qui connaissent beaucoup mieux que moi le moyen âge de 
leur pays, étaient unanimes à reconnaître que ce buste n'avait rien de commun avec l'art médiéval 
italien, que c'était «quelque chose d'oriental». 
J'espère que, lors de la mise au point définitive de la question, je pourrais intégrer mieux 
encore ce chef d'oeuvre à l'histoire de l 'art médiéval hongrois. 
V. L ' A R T I S T E D U B U S T E E N H E R M È S D E S A I N T L A D I S L A S 
Nous avons déjà parlé du problème de l'artisan, et à présent nous l'approcherons d 'un 
autre côté. Nous tenterons de déterminer la formation du maître, le caractère de ses capacités 
en observant soigneusement l'exécution artistique, et c'est cette caractérisation que nous utiliserons 
pour aller plus loin. Nous observerons en premier lieu la tête, le visage. Nous avons pu connaître 
au cours de la description le processus, la méthode d'exécution du buste, conformément auxquels 
la statue qui est sous nos yeux aurait été faite selon une technique d'orfèvre. Non pas comme il 
était d'usage jusqu'au XII e siècle, en appliquant et en clouant les plaques d'or ou d'argent sur un 
noyau de bois, mais en les repoussant à l'intérieur. C'est donc un travail d'orfèvre, mais non une 
idée d'orfèvre. Qu'entendons-nous par là ? Que le monde des formes monumental du buste révèle 
un sculpteur qui forme ses idées sculpturales dans une perspective des grandes espaces. L'orfèvre 
travaille à des effets intimes, proches et justement au moyen âge, un ouvrage d'orfèvrerie évoquait 
une cathédrale minuscule avec tous ses petits cloisonnements, ses constructions, ses plantes grim-
pant sur ses arcs, ses statues de quelques centimètres et ainsi de suite. Les artifices innervés de 
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l'orfèvre sont alors les détails narratifs du maître. Or, les tailleurs de pierre des cathédrales savaient 
bien que dans les statues vues de loin, les détails se perdent, et qu'en outre ils réduisent la pureté, 
la force suggestive de l'effet des ombres et lumières et des formes de la statue. C'est pourquoi ils 
aimaient et pratiquaient l'harmonie claire des grandes formes restreintes à l'essentiel: ceci présente 
au spectateur, de près comme de loin, un tableau monumental et net. Le buste en hermès de Saint 
Ladislas est né sous le signe de cette conception, de cette manière de voir. 
Nous pouvons aller encore plus loin en examinant les connaissances du maître: il ne pouvait 
pas être un sculpteur sur bronze. En effet, à cette éjjoque, les formes des statues de bronze étaient 
données par une mince couche de cire enduite sur le noyau d'argile façonné rudimentairement. 
La statue équestre de saint Georges jjar les deux frères de Kolozsvár est en excellent exemple du 
façonnement et du moulage à la «cire perdue». La cire molle inspire le sculpteur à créer des formes pitto-
resques molles qui s'assemblent harmonieusement. Il suffit de comparer la tête de la statue de Saint 
Georges, riche en nuances, en transitions fines, à celle du buste de Saint Ladislas, pour pouvoir 
connaître ces deux mondes à part . La comparaison est d 'autant plus convaincante que les deux 
têtes ont le front plissé. Là, un façonnement aux lignes douces, ici des formes d'une netteté pres-
que austère. Il est impossible de s'imaginer même que les deux ouvrages soient de la main d'un 
même artiste (comme beaucoup l'ont cru). Il est impossible que la mollesse de la cire ne l 'eût pas 
incité à tenter d'appliquer le même procédé dans le repoussage (comme nous avons pu le voir sur 
maint buste en hermès, — par ex. celui de Trencsény — car la nature de la plaque autorise les 
formes molles). En effet, il n'est pas possible que l'artisan qui a composé géométriquement la tête 
du buste ait oublié «les lois du visage humain» en touchant à la cire. Or, la tête de la statue de 
saint Georges n'est pas composée, ou tout au moins pas comme l ' a été celle du buste — autant que 
j'ai pu en juger d'après les mesures effectuées sur les copies mais c'est plutôt une création magni-
fique, dessinée à main levée. Il me semble également impossible que le sculpteur habitué à façonner 
à la cire n'ait pas cédé, en exécutant la chevelure et la barbe, au jeu des mèches si coutumier à 
l'époque, et qu'il en soit resté aux surfaces sévères, de caractère décoratif (il est vrai que le sculpteur 
de saint Georges a recourbé les cheveux en avant, mais par derrière, il les a mêlés en mèches folles !). 
Le caractère ornemental disposant d'une façon individuelle le rythme de la réalité est particulière-
ment net, sur le buste, dans le dessin de la moustache. Je ne pense pas seulement aux trois lignes 
spirales — qui sont un héritage sculpturel - , mais au dessin ornemental de la partie laissée libre 
à côté du visage, à cause de l'ondulation de la ligne (on le voit le mieux sur la photographie du 
profil de gauche). Même s'il s'avérait que l 'un des deux frères de Kolozsvár était réellement orfèvre, 
nous ne pourrions pas nous imaginer que c'est lui qui a composé la tête selon le style .du tournant 
des XII e et XIII e siècles ! 
Jetons à présent un coup d'oeil sur les formes du visage. Nous devons prendre garde, ici, 
que notre manière de voir — fortement influencée par le point de vue anatomique ne trouble 
pas notre jugement. Nous pouvons constater que l'artiste de buste avait travaillé pour employer 
les paroles de notre grand sculpteur moderne, F. Medgyessy «avec des formes inventées basées 
sur l'observation fidèle de la réalité». Il a planté hardiment la racine du nez dans le front, et pour 
tracer le sourcil relevé partant près de cette racine, il a «entaillé» la proéminence de l'os crânier. 
Mais c'est justement de cette manière qu'il a obtenu des formes d'une pureté inouïe, exerçant leur 
effet à distance. En maintenant la grande masse de la convexité du front, il a de nouveau sillonné 
de rides, en toute liberté, le crâne — comme s'il s'agissait de pierre. Bien que le menton soit garni 
de moustache à sa partie supérieure, le fait qu'il part de la même profondeur que la base des narines 
est également un «mauvais tracé». La rangée des dents suit la ligne de la lèvre supérieure, bien 
qu'en réalité son arc, à la connaissance des lèvres soit profondément en arrière. Que sont ces ano-
malies? Des erreurs? Non, mais des traits de style appliqués avec un art accompli, non pas les 
traits du gothique, mais ceux du roman tardif! Il suffit de comparer notre buste avec la tête du 
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monument funéraire de Casimir, à Cracovie, pour voir que, dans le gothique mûr, les artisans attri-
buent plus d'importance au système des proportions de la nature lorsqu'ils exécutent la tête. Ces 
«erreurs» existent d 'autant plus dans l 'art du roman tardif, pour citer de nouveau comme exemple 
la tête de roi de Kalocsa. Ou bien pensons — comme à un cas contraire extrême dans le temps — 
à la tête de la statue de Saint Georges, où il n 'y a pas de «mauvais tracé». Il y a dans cette tête 
quelque chose du spleen élégant du gothique tardif, mais cette expression un peu désabusée est 
tout à fait absente, elle aussi, de la majesté grave du buste de Saint Ladislas. 
Après tout ceci, que pouvons-nous dire de la personnalité du maître qui a créé la tête du 
buste en hermès ? En évoquant les idées développées plus haut, il nous semble qu'on doive parler 
non pas d 'un seul, mais de deux maîtres. L'un devait être maître Dénes (Denis), de l'époque de 
Béla I I I , qui, comme le grand sculpteur de son époque a créé, dans l'esprit de l'effet à distance, en 
pensant pour ainsi dire à travers la pierre, le premier monument funéraire puis le buste en hermès. 
Dans les deux cas, semble-t-il, il a modelé les traits de famille des Árpád d'après son souverain et 
auteur de la commande, Béla III . N'oublions pas qu'à cette époque, on ne connaissait pas encore 
directement la figure et la statue de Saint Ladislas, car elles n'avaient pas encore été représentées 
dans les beaux-arts. L'autre artisan est l'orfèvre, le créateur de la nouvelle poitrine, qui a agrandi 
le buste ancien (émaillé et à fond gravé) et refait les yeux émaillés. Dans ce qui précède, nous avons 
surtout parlé de l'hypothèse selon laquelle ce serait le même artiste qui aurait copié la tête sur 
l'ancien monument funéraire. S'il en était aussi, l'actuel buste en hermès aurait dû être exécuté 
avant le nouveau monument funéraire, c'est-à-dire en gros avant les années 1370. Or je dois soulever 
ici une autre solution à mon avis plus possible, à laquelle j 'ai déjà fait allusion à propos de l'écusson 
à fond gravé. J 'a i dit également qu'à l'intérieur de la tête du buste, il y avait énormément de 
réparations, de rapiècements, alors que la plaque de la poitrine était relativement intacte. Déjà 
alors nous avons dû constater que ceci en soi-même portait à supposer une date plus ancienne pour 
la tête que pour le buste. Ajoutons encore une chose. Il nous semble impossible qu'au XIVe siècle, 
l'artisan copiste - si toutefois il a copié le monument funéraire de l'époque de Béla I I I — n'eût 
pas introduit dans son oeuvre quelque chose de l'art «moderne», de son temps, ou de sa pratique 
manuelle innervée. Or, il n'y a aucune trace de ces traits sur le buste. Nous penchons donc vers 
l'hypothèse que le maître artisan de l'époque des Anjous, l'exécuteur des émaux cloisonnés à fils, 
n'a véritablement que restauré l'ancien buste, et qu'il a simplement fixé à la place des émaux 
endommagés de nouveaux émaux — imitant les motifs de ceux-là — sur la poitrine refaite — et un 
peu agrandie. 
Maître Dénes (Denis) — pour en rester à ce nom, qui n'est peut-être pas simplement un 
symbole, mais celui du créateur authentique — était un grand sculpteur de l'époque, son oeuvre 
est digne de celle des grands artistes européens contemporains (Chartres, etc.). On peut supposer 
que l'expression du visage du buste est également une de ses trouvailles immortelles. Le C h a n t . . . 
plus récent sans doute, mais qui dans ses détails remonte peut-être à l'époque de la canonisation, 
rappelle également la ressemblance avec le Christ souffrant: 
«Tu es serviteur de la sainte Trinité, 
Tu suis les traces de Jésus-Chris t . . .» 
En ce qui concerne l 'attitude éthique de la statue et, par suite, celle de son créateur, on ne saurait 
trouver de paroles plus élogieuses que celles du Chant à propos du roi Ladislas: 
«Pur dans ton corps, lumineux en ton âme, 
Brave en ton coeur comme le lion sauvage . . . » 
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II est probable que le monument funéraire orné de l'époque de Béla I I I comportait comme le 
voulait la coutume de l'époque le corps entier sculpté, au-dessus duquel la tête se soulevait pour 
ainsi dire dans toute sa masse des parties plus plates du corps, tout comme sur les autres monu-
ments funéraires contemporains. I l est également possible que le sculpture exécuta un costume 
impérial byzantin, dont il revêtit le saint roi, sur l'ordre exprès de Béla III . Nous savons que Béla 
I I I était désigné à monter au trône impérial de Byzance, et aussi que Saint Ladislas était le beau-
père de l'empereur de Byzance. Maître Dénes (Denis) avait eu une tâche relativement facile en 
sculptant le motif de tissu quadrillé, car il ne devait pas le porter en arrière au-delà des épaules, 
puisque cette partie ne se voyait pas sur la statue du mort couché. Le soin qu'il consacra à la com-
position et à l'exécution du buste put done être encore plus grand, et c'est de ce soin qu'hérita 
l'orfèvre de l'époque des Anjous qui restaura et compléta le buste en hermès endommagé. 
En fin de compte, nous pouvons donc formuler l'hypothèse suivante en ce qui concerne le 
buste reliquaire de Saint Ladislas se trouvant à Győr. Il devait être en gros à l'époque de Béla I I I 
comme de nos jours, peut-être la poitrine était-elle plus petite. Mieux encore, il devait être comme 
maintenant, mais il se peut aussi que la tête soit originale et que seule la poitrine (et beaucoup plus 
tard la couronne) ait été renouvelée. L'agrandissement de la poitrine s'explique sans doute par 
l'exemple du buste d'Aachen de Charlemagne. C'est à lui que devait penser le personnage qui fit 
la commande, les rapports fréquents de Louis le Grand avec Aix-la-Chapelle étant bien connus. 
Si par contre nous en restons à l 'hypothèse que le buste actuel est une copie exacte de l'époque des 
Anjous, de l'ancien buste, et que le tout est l'oeuvre d'un même artiste, il nous faudrait accepter 
un phénomène incompréhensible au moyen âge: une copie servile, à l'époque du gothique, d'une 
oeuvre ancienne étrangère à l'esprit du gothique, sans que la moindre marque stylistique des temps 
«modernes» de l'époque ait été introduite dans cette oeuvre. Je crois que, même s'il ne s'agit que 
d'une hypothèse, il est préférable de choisir la première solution plutôt que d'aboutir à une telle 
ineptie. 
Il n'a pas été question jusqu'à présent de la plaque à écusson. Plusieurs spécialistes étaient 
d'avis qu'il représentait les armoiries de Bártfa, mais c'est impossible, car Bártfa n 'a reçu ce dessin 
d'écu qu'au milieu du XVe siècle. On sait que c'est à partir de l'époque de Béla I I I (fin du XII e siècle) 
que l'écusson à fasce et la croix Lorraine paraît sur nos écussons (et particulièrement sur les mon-
naies), séparément (comme sur le buste). Dans les légendes sur Saint Ladislas, la hache est aussi bien 
le signe distinctif de ce saint que dans le oeuvres d 'art . L'écusson peut donc être daté sans difficulté 
majeure de l'époque de l'émail champlevé (fin du XIIe— XIII e siècle). Une question qui demande 
à être résolue est de savoir si Bár t fa n 'a pas reçu les armoiries de Saint Ladislas en témoignage de 
reconnaissance et de distinction à l'époque du culte florissant de Saint Ladislas. Quoi qu'il en soit, les 
arguments énumérés ne peuvent d'aucune façon permettre à l'écusson de définir la date du buste du 
milieu du XVe siècle, mais juste au contraire, c'est le buste qui fait remonter l'écusson à une date 
bien antérieure. 
Encore une remarque avant le terminer cette esquisse abrégée: si le maître des émaux 
cloisonnés à fils ne fu t réellement que le restaurateur du buste en hermès — ce que semblent prou-
ver tous les témoignages - l'émail cloisonné de ce buste est l 'un des exemplaires les plus anciens, 
sinon le plus ancien, de ce type d'émail. Il est très possible que c'est ce grand maître de l'émail qui 
a découvert cette application de l'émail, lorsqu'il dut rétablir les couleurs et le dessin des anciens 
émaux gravés. 
Le buste en hermès de Győr de Saint Ladislas est non seulement un monument inoubliable 
de la grande dynastie de notre histoire nationale, celle des Árpád, et plus exactement du roi Ladis-
las, mais c'est également un des chefs-d'oeuvre les plus anciens de l 'art européen tout entier, dont 
la valeur n'a pu être amoindrie même par le travail des artisans des siècles ultérieurs: tout leur 
travail est dominé par la gravité majestueuse de la tête. 
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ZUR SLAWISCHEN WESTGRENZE IN NORDDEUTSCHLAND 
IM FRÜHEN MITTELALTER1 
A b b . 1. Siedlungsgebiete der römischen Kaiserzei t in Schleswig-Holstein, zu Ac ta Arch . Hung . 17 (1966) S. 49 
1
 Als die Arbe i t von H e r r n P ro f . Dr . H . JANKUHN 
«Die slawische Westgrenze in Norddeu t sch land im 
f r ü h e n Mittelal ter» in Acta Arch . H u n g . 17 (1965) 
S. 49—54 veröf fent l ich t wurde, blieben die dem Auf-
satz be igefügten Abbi ldungen aus technischen 
Gründen weg. D a diese K a r t e n wichtige Forschungs-
ergebnisse en tha l ten , h ä l t der Herausgeber fü r an-
gebracht , sie auch nach t räg l ich zu veröffent l ichen. Um 
den Gebrauch der K a r t e n zu erleichtern, verweisen 
wir auf die en t sprechenden Seitenzahlen des 17. 
Bandes de r Ac ta Arch. H u n g . 
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• Fundslelle slawischer Keramik ® Burgwaii limes Saxoniae vermoorte Niederungen 
Hl slawische Keramik in Burgwällen, vermutlich nichisiawischen Ursprungs 
0 10 20 km 
A b b . 2. Verteilung der slawischen F u n d e a u s dem 9. bis 11. J a h r h u n d e r t in Ost-Hols te in , zu Acta Arch . H u n g . 
17 (1965) S. 50—51 
Acta Archaeologica Academiae Scienliarum Hungaricae 20,1968 
z u r s l a w i s c h e n w e s t g r e n z e i n n o k d d e u t s c h l a n d im f r ü h e n m i t t e l a l t e r 3 4 5 
Abb. 3. Slawische F u n d e u n d Burgwälle in Wagr ien mi t dem Versuch einer Rekons t ruk t ion des Wald-
bi ldes a m E n d e des Mittelal ters (nach Hucke) , zu Acta Arch . H u n g . 17 (1965) S. 51 — 52 
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TWO SADDLE FINDS FROM WESTERN MONGOLIA 
I 
We possess scanty and incomplete material concerning the history of saddles used by the 
peoples of the steppes. Our most important sources are the saddle representations found on old 
rock drawings, paintings, reliefs and terracotta figurines, but from these we are not able to learn 
several important structural elements of the saddle, especially the seat structure. Archaeological 
finds are usually limited to metal mounts and bone ornamentations. Even the most thorough 
analysis can only describe the external appearance of the saddle and many details can be recon-
structed only on the basis of comparisons with more recent saddles; such comparisons can be 
applied only with much reservations. 
For this reason — I believe — the two saddle finds in the local history exhibitions of the 
Uvs and KhovdAymaks (provinces) which I had the opportunity to study during my Mongolian 
ethnological and linguistic study trip in 1957, deserve special attention. In the following paper 
I would like to evaluate these finds and use them as the basis for reconstructing the old saddles 
from the steppes.* 
I I 
One of the saddle finds (Figs 1, 8) originates from the Khovd Sum at the middle reaches 
of the Khovd River in the southwest section of Uvs Aymak and is now preserved in the local history 
exhibition of the province at Ulaangom. Unfortunately I was unable to discover anything about 
the circumstances of its discovery or about its dating and according to my knowledge the exhibi-
tion contains no other objects from the same area. 
The good condition of the saddle can be attributed to the desert climate of the Kobdo 
Basin. Its wooden portions are cracked in places and somewhat warped. A rather large piece is 
missing from the left side of the pommel and the ends of the cantle forks are also missing. Shreds 
of the leather covering of the upper half of the cantle, of the panel and the remaining par ts of the 
straps are dry, fragmentary and faded. There are no signs of mounts used only as ornamentation 
on the saddle or on the straps, and the only rings attached to it were for holding the straps (Fig. 
la—d). 
The t r ee of the saddle is composed of t w o panels a n d t w o bows. The two panels and t h e inner edges 
of t he forks of t he bow — n o t count ing the w a r p i n g — f o r m a n angle approx ima te ly 120° bo th in t he f ront 
a n d back . (Natural ly t he angle of inclination can be exac t ly compu ted only a f t e r expert res tora t ion . ) In 
relat ion t o t he panels , t h e p o m e l is a lmost perpendicular . The can t le steeply inclines backwards . T h e central 
* Before proceeding to t h e m a i n body of m y s t u d y 
I would like t o express m y g r a t i t u d e to all t hose in-
dividuals a n d ins t i tu tes in Mongolia wi thout whose 
help th is s t u d y would no t h a v e been possible. I would 
like t o t h a n k the Scientific Commi t t ee of t h e Mon-
golian People ' s Republ ic or r a t h e r its successor, 
t he Mongolian Academy of Sciences, for inv i t ing m e 
for a t h r e e - m o n t h s s t ay in Mongolia in 1957, during 
which t i m e I had the chance to t rave l t h roughou t 
t he m a j o r p a r t of the c o u n t r y . I am also g ra te fu l to 
t he leaders of t he councils of Uvs and K h o v d aymaks 
for t h e pel-mission t o publ i sh the two sadd le f inds 
and for a id ing me in t he s t u d y of the ob jec t s . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 20, 1968 

Fig . 2. L i thograph f rom Mayatskoe gorodishche, Voronezh Oblast ' 
F ig . 3. Anonyme Chinese pa in t ing f rom the J4 th century or t he beginning of t h e 15th in t h e Doncet col-
lection, Musée Cernuschi, Pa r i s 
3 5 0 
к . u . - k ő h a l m i 
sec t ion of t h e panels , i.e., t h e p a r t b e t w e e n t h e two bows , s t a n d s ou t a n d t h u s bo th s ides of t h e bows lie on 
t h e pane l s . There are b o r e ho les a t t h e m e e t i n g of bo th t h e p a n e l s and t h e bows , t h r o u g h w h i c h passed t h e st i l l 
e x t a n t l e a the r s t raps , w h i c h fas tened t h e b o w s t o t he p a n e l a . The n u m b e r of these bore ho les is t w o on e a c h 
fo rk of t h e panel , t h r e e o n each fo rk of t h e can t le , whi le i n t h e f r o n t t h e r e a re t h r e e bo re holes , a n d in t h e 
b a c k f o u r ones on each p o m m e l (Figs l a — b , 8). 
T h e panels a r e b r o a d . The corners b o t h in f r o n t a n d back a r e r o u n d e d off . B e h i n d t h e can t l e t h e i r 
lower edges a re sl ightly ho l l owed . There is a s l an t ing hole o n e a c h pane l b e t w e e n the t w o b o w s n e a r t he p o m m e l 
for f a s t e n i n g t h e s t i r r u p s t r a p s (Fig. l a , l e ) . A r o u n d t h e m i d d l e the re is a n i ron r ing a p p r o x i m a t e l y 2 e m in 
d i a m e t e r fo r f a s t en ing t h e g i r t h . The p a n e l s h a d a bone b o r d e r a n d , in a d d i t i o n , pa ra l l e l w i t h t h e r i m t h e y 
h a d o r n a m e n t a l bone s l a t s f a s t ened i n t o g rooves 1 cm f r o m t h e fo rmer . T h e r e a re r e m a i n s of b o t h t h e bo rde r s 
a n d t h e o r n a m e n t a l s l a t s . T o the inside of t h e bone s l a t s t h e panels were covered w i t h l e a t h e r as we c a n see 
f r o m t h e f r a g m e n t s r e m a i n e d (Fig. l a , l c ) . Pa ra l l e l wi th t h e doub le r im o n t h e lea ther cove r ing t h e r e was a s m a l l 
i ron b a n d o n each p a n e l , f r a g m e n t s of which sti l l r ema in . S m a l l circular m o u n t s are f o u n d o n i ron b a n d r e m a i n s , 
t w o each in t h e f r o n t ( t h e o n e on t h e l e f t p a n e l fell o f f ) a n d in the b a c k t h e r e were f o u r , each for f a s t e n i n g 
the ta i l -case , breast s t r a p , t h e package s t r a p s a n d t h e f l a n k s t r a p s (Fig. l a , lc) . 
T h e edge of t h e cen t r a l sect ion of t h e p o m m e l is ve ry s l igh t ly a rched , a t t h e t o p a lmos t s t r a i g h t , 
whi le on t h e t w o sides i t h a s a sl ight S - shaped curve a s i t c o n t i n u e s i n t o t h e ou te r edge of t h e forks . P a r a l l e l 
w i t h t h e u p p e r and l a t e r a l edges of t h e c e n t r a l sect ion t h e r e is a ra i sed r idge e x t e n d i n g t h e t o t a l l e n g t h : i t 
is 8 em f r o m the f o r m e r a n d 4 cm f r o m e a c h of t he l a t t e r . T h e p o m m e l is sp l i t by t w o d e e p c racks a n d t h e l e f t 
f o r k is b r o k e n off . D i r e c t l y u n d e r t h e r idge in t h e cen t r e t h e r e are t h r e e ho les for t h e s t r a p s ho ld ing t h e s e a t 
be l t ; on t h e r e m a i n i n g r i g h t fo rk we f i n d t h e two a l r e a d y m e n t i o n e d b o r e holes t h r o u g h w h i c h t h e f a s t e n i n g 
s t r a p s were laced. F i v e w o o d e n pegs p r o t r u d e on the u p p e r edge of t h e r i g h t fo rk . These were p r o b a b l y for 
ho ld ing t h e bone bo rde r s ; t h i s is s u p p o r t e d b y t h e fac t t h a t o t h e r bore holes c a n also be seen o n t h e r i m (Fig . I d ) . 
T h e cant le is v e r y b road a n d f l a t ; t h e ends of b o t h forks b r o k e o f f (Fig. l a — c ) . On t h e lower edge 
of t h e b o w 11 bore ho le s a r e visible: t h e f o u r ou te r ones o f b o t h sides w e r e m a d e for t h e f a s t e n i n g s t r a p s a n d 
t h e c e n t r a l t h r ee for t h e s t r a p s hold ing t h e l ea ther sea t b e l t . A row of ho les , s imilar t o t h o s e on t h e p o m m e l , 
is obse rvab le on the r i m of t h e can t le t o o ; d u e t o t he c r a c k i n g of t he edge of t h e bow, t h i s r o w is n o t c o n t i n u -
ous . T h e r e a r e l ea ther sh i ' eds on the c a n t l e t o o . 
On t h e r igh t s i d e of t h e saddle , h a n g i n g f r o m t h e r e m a i n s of t h e s t i r r u p s t r a p wh ich is f a s t e n e d i n t o 
a hole on t h e panel , t h e r e is a s t i r rup . I t is m a d e of i ron a n d h a s a r o u n d e d shape ; i ts s ides h a v e a r e c t a n g u l a r 
cross sec t ion . I t s r idgeless , comple te ly s m o o t h t r ead is f l a t t e n e d a n d c o n c a v e . I t h a s n o e a r a n d ev iden t l y 
neve r h a d one for t he r e a r e n o signs of a n e a r h a v i n g been b r o k e n off . T h e s t r a p was looped t h r o u g h t h e s t i r r u p 
(Fig . l a — b ) . 
M e a s u r e m e n t s : l e n g t h of t he p a n e l s : 48 cm; t h e i r w i d t h s : in t h e f r o n t : 15 e m , m i d d l e : 19 c m a n d 
in t h e b a c k : 16 cm; t h e i r d i s t a n c e f r o m e a c h o t h e r : 4 c m . T h e upper l e n g t h of t he cen t r a l sec t ion of t h e p a n e l s 
is 22 cm a n d the lower l e n g t h is 13 c m . T h e he igh t of t h e p o m m e l is 19 cm, t he w i d t h of t h e u p p e r s ec t ion 
is 23 cm, a n d the l e n g t h of t h e p o m m e l f o r k s is 17 c m . T h e w i d t h of t h e can t l e is 33 c m ; i ts he igh t is 16 c m . 
T h e or ig ina l length of t h e f o r k s of t he c a n t l e was p r o b a b l y 22 cm. The h e i g h t and w i d t h of t h e s t i r r u p a r e 14 
cm, while t h e wid th of t h e t r e a d is 6.5 e m . 
In trying to da te the find we can only go by the features of the saddle itself since there are 
no other finds related to it. The basic structural, typological features of the saddle, in particular 
the leather seat belt, the approximately 120° angle of inclination of the panels both in front and 
in back, the steep pommel and the backward-inclining cantle, have little chronological importance, 
therefore we have to begin by listing the mere formal features of the saddle from Khovd Sum and 
by seeking parallels to the mounts and stirrups. 
One of the characteristics of the saddle from Khovd Sum is the hollow on the lower edge 
of the panel behind the cantle, and the double bone rim around the entire panel. Both features may 
be seen on the saddles represented on an approximately 8th century silver tray from Kockiy 
Gorodok in the previous Tobolsk government,1 and on a very sketchy 9th century lithograph from 
the Mayatskoe gorodishche (Fig. 2).2 Both the hollowing on the panel and the double framing are 
characteristic of the so-called Sart (Samarkand, Kokand) saddles used in Western Central-Asia 
and Iran as late as from the 13th —14th centuries unti l now.3 Both features may be observed even 
on a saddle with Sart-type cantle but with customary pommel, represented on an anonym Chinese 
1
 Я . И. СМИРНОВ: Восточное серебро. Спб. 1909. 
P l . L V I I I , 92. 
2
 M . M . АРТАМОНОВ: М И А 62 ( 1 9 5 8 ) , 4 6 F i g . 3 2 . 
3
 On t h e n a m e a n d s t r u c t u r e of t h e S a r t saddles 
see: W . RADLOFF: Z. f . E t h n o l o g i e 3 (1871), 305; GY. 
ALMÁSY: V á n d o r - u t a m Ázs i a szívébe (My Travels 
t o t h e H e a r t of Asia) . B u d a p e s t 1903, 696 a n d F ig . 
2 2 3 / l a — b ; КАРАНЧИ Л . - Н Е : AZ I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
É v k ö n y v e i 3 - 4 (1959), 3 3 5 - 3 3 9 F igs 1 - 3 ; С. M. 
АБРАМЗОН: Т р у д ы киргизской археолого-этнографи-
ческой экспедиции 2 (Москва 1959), 358—360 F igs 
12—13. I t s o l d e s t relic is k n o w n f r o m t h e t e r r i t o r y 
o f t h e Golden H o r d e ( 1 3 t h — 1 4 t h centur ies) , c f . Б . 
Д . Г Р Е К О В — А . Ю . ЯКУБОВСКИЙ : З о л о т а я О р д а и е е 
падение. Москва 1950. Fig . 10 (e r roneous ly i t is wr i t -
t e n a s : седло монгольское). 
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painting from the 14tli century or the beginning of the 15th (Fig. 3).4 More distant parallels 
may be found on the reliefs of the tomb of Emperor T'ai-tsung (built in 636),5 on an undated 
Chinese relief representing a delegation from Eastern Turkestan (Kuca?),Gona wall painting from 
the Mâyâ cave in Qvzyl (7th— 8th centuries),7 and on an 8th—9th century( ?) horse figurine from 
Sorcuq,8 showing the double framed panel which follows the line of the low-hanging hows and the 
seat pad widening in the middle, thus forming a hollow at the beginning and at the end of the 
panels. 
There are only a few parallels of the pommel shape of the Khovd Sum saddle. The oldest 
of these — so far as the form can be judged from the warped and damaged condition — is probably 
the pommel of the Tastyk period which was unearthed in one of the kurgans in Uybat (Khakasia).9 
We can state that the hone plate-covered bow of Soltszentimre is lowly arched at the upper sec-
tion similarly to the pommel of Khovd Sum10 and to the pommel of the saddle of the horse statue 
erected at the tomb of Emperor Jên-tsung (died 1060),11 but on these there is no S-curve of the 
sides. A groove similar to the rib on the pommel of the discussed saddle may be seen on the remains 
of a pommel from the Kudyrgê tomb No. 17 belonging to the so-called (Jasovennogora type which is 
dated by A. A. Gavrilova to after the 10th century.12 The 14th century Chinese painting mentioned 
when discussing the panels not only shows the low arching of the pommel of Khovd Sum, but also 
the ridge parallelly following the border.13 The 15th century pommel covering bronze plate originat-
ing from the territory of the Golden Horde and held by the Hermitage of Leningrad shows a bow 
form almost identical with the saddle of Khovd Sum.14 Pommels level on the top are also frequently 
found on recent Mongolian saddles, but they are essentially narrower than those of Khovd Sum.15 
As far as the mounts of panels are concerned, they refer to two such relics which I 
mentioned when treating the bow form. The remains of an iron band entirely identical with that 
of Khovd Sum and together with it mounts with rings were unearthed from tomb No. 17 of 
Kudyrgê (Figs 4/1 — 10). The same kind of band and rings may also be seen in the mentioned 
14th —15th century Chinese paintings (Fig. 3).16 
The saddle find from Khovd Sum can best be dated by the stirrups, since we have a rela-
tively abundant number of stirrup finds for comparison. Our stirrup has a characteristic roundish 
pear shape, square cross-sectioned sides and a broad concavelv bent ridgeless tread. Similar stir-
rups are widespread after the 8th century from Central Asia to Hungary,17 and they remained in 
use until the introduction of heavy, round-treaded stirrups, i.e., until the 14th century. The closest 
parallel in both shape and place of finding was found in a 9th century site in Arkhangay Aymak.18 
The stirrups from the Sukhanikhi Mountains near the Yenisei (13th — 14th centuries) are also similar.19  
Very important parallels may be seen on the fragmentary stirrups from among the 9th — 12th 
4
 E . СНАVANNES — R . PETRUCCI : A r s A s i a t i c a 1 
(1914), pl . X X I I I . 
5
 E . CHAVANNES: Mission archéologique d a n s la 
Chine septent r ionale . Planches. Par i s 1909. Figs 
4 4 0 - 4 4 5 . 
6
 A . VON LE COQ: Bi lderat las zur K u n s t und 
Kul turgeschichte Mittel-Asiens. Berl in 1925. F ig . 31. 
7
 Op. cit., F i g s 3 2 — 3 3 ; R . GHIRSHMAN : I r a n . 
P a r t h e r und Sassan iden . München 1962. F ig . 429. 
8
 A. VON L E COQ: op. cit., F ig . 135. 
9
 С. В. КИСЕЛЕВ: Древняя история Южной Сибири. 
Москва 1951. 434, P l . X X X V I Fig . 1. 
1 0
 G Y . LÁSZLÓ: А Н X X V I I ( 1 9 4 3 ) , P l . V I I . 
1 1
 E . CHAVANNES: op. cit., F i g . 4 8 7 . 
12
 A. A. ГАВРИЛОВА: Могилник Кудыргэ как источ-
ник по истории алтайских племен. Москва 1965. 44—46, 
P l . X X V I I Fig. 13. 
1 3
 E . C H A V A N N E S — R . PETRUCCI: loc. cit. 
14
 Б . Д . Г Р Е К О В — A . Ю. ЯКУБОВСКИЙ: op. cit., f i g . 
19. 
15
 Mongolian S t a t e S tandard УСТ 11 - 5 1 . Fig . 3b. 
— According to t h e communica t ion of 1. COLO in 
western Mongolia t h e women ' s saddles have low, 
angu la r bows, while t h e pommel on t h e men ' s saddles 
is poin ted . The di f ferences in t h e fo rms of p o m m e l s 
can be found elsewhere as a dis t inct ion between men ' s 
a n d women's saddles , even if t h e concrete fo rms 
a re n o t the same a m o n g the various e thnic groups. Cf. 
W . RADLOFF: op. cit., 3 0 5 ; С. И . Р У Д Е Н К О : Б а ш -
кири. Москва—Ленинград 1955. F ig . 218. 
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F i g s 1 — 9 ; E . C H A V A N N E S — R . PETRUCCI: loc. cit. 
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century finds of Southern Russia.20 A great number of similar stirrup shapes can be seen among 
the finds dated to the period of the Hungarian conquest; unfortunately, in many instances, either 
due to the fragmentary condition of the find or the brevity of the publication, it cannot be deter-
mined whether the treads are smooth or ridged.21 One of the features of the stirrup from Khovd 
Sum is that it contains no ear for attachment to the stirrup strap: it was simply tied onto the stirrup 
straps. Earless stirrups are very rare: they are impractical on account of the strap slipping. I found 
only three parallels, one among the recently quoted southern Russian finds.22 Although this stirrup 
is damaged it still appears that it originally had no ear. I saw another apparently earless stirrup 
on the wall-painting of the tomb of a Khitai king.23 I t is not surprising tha t the stirrup found in 
the tomb No. 17 at Kudyrgê (quoted several times) also has no ear (Eig. 4/14).21 
Thus the earless stirrup indicates a dating between the 9th and 12th centuries, but the 
parallels of the pommel and panels, especially the close relationship with the saddle of the Kudyrgê 
tomb No. 17 and the anonym Chinese painting of the 14 —15th centuries, suggest adat ing between 
the 10th and 14th centuries. 
I I ] 
The other saddle belongs to a larger group of finds which were washed out of one of the 
kurgans in the area of Üenc Sum in Khovd Aymak by an overflowing brook in July of 1956. I ob-
served the find in the local history exhibition at Zar galant, the seat of Khovd Aymak. This group 
of finds was already published in Hungarian25 but since I didn't date the finds at those times and 
defined a few objects inadequately or incorrectly, it seems necessary to t reat the entire group of 
finds here, to list the parallels and finally to at tempt to date them. 
T h e objects be long ing to the g r o u p of f inds are as follows: 
1. Fragment of a birchbark quiver. I t is shaped like a t r u n c a t e d cone a n d pieces a re missing f r o m 
bo th i ts lower and u p p e r edges. A t its g rea t e s t l ength the r e m a i n i n g round b a r k cyl inder is 40 cm. The upper 
c i rcumference is 26, t h e lower one is 31 cm. W h e r e t h e edges of ba rk over lap t h e r e is a 55 c m long bracing 
s la t , 5 c m wide a t t h e b o t t o m and becoming na r rower a t t h e top . A t the t o p i t ex tends beyond the b a r k 
cyl inder b y 9 cm a n d on t h e b o t t o m b y 5 cm. Appa ren t l y a piece is missing f r o m t h e lower end of the s la t . 
A t o t a l of seven pai rs of holes were drilled on t h e s la t , these were for s t i t ch ing t h e s l a t to the b a r k and simul-
t aneous ly for holding t h e t w o edges of t h e shee t of ba rk toge ther . A p p r o x i m a t e l y 3 cm to t h e r igh t of t h e 
m e n t i o n e d s la t there is a 2 cm wide smal ler b rac ing s la t which na r rows t o w a r d s t h e t op . I t con ta ins six pa i r s 
of holes fo r t h e s t i tches , b u t th read is f o u n d in only some of t h e m . This na r rower s l a t is b roken off toge ther 
wi th t h e b a r k on t h e t o p a n d on the b o t t o m . A p p r o x i m a t e l y 3 cm t o t h e l e f t of t h e wide brac ing s la t there is 
t h e d iscolora t ion showing where a t h i r d b rac ing s la t hail been a n d t w o pa i r s of holes for t h e s t i tches . This 
f r a g m e n t is evident ly t h e remains of a qu iver wi th a r rows t u r n e d u p similar t o t hose represented on Central 
А м а п wall pa in t ings a n d reconst ruc ted b y Gy . László f r o m t h e f inds of the A v a r ' s and of t h e conquer ing 
Hungar i ans . 2 6 I t was p r o b a b l y a lmost ident ica l t o the b i r c h b a r k quiver found in one of the k u r g a n s of K u r a 
a n d in t h e ear ly k u r g a n s of Kudyrgê. 2 7 This qu iver f o rm was widespread in the 6th — 13th centur ies in western 
Cen t ra l As ia and in t h e wes tern s teppes u p t o H u n g a r y 2 8 (Fig. 6/11). 
2. Another fragmentary birchbark quiver. Th i s is s imilar t o t h e fo rmer b u t i t is even m o r e incomple te . 
The r e m a i n i n g bark cy l inder is a t o t a l of 30 c m long wi th a single f r a g m e n t a r y brac ing slat which does no t 
e x t e n d beyond the b a r k cylinder. Marks of m o r e brac ing s la ts a re n o t ev ident . I t is also unl ike ly t h a t t h i s 
f r a g m e n t belonged t o a n o t h e r quiver or t o t h e previously discussed one. I t is possible, though , t h a t i t be longed 
to t h e r igid bow cases k n o w n f rom t h e 7th — 8th centuries.2 9 
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t w o s a d d l e f i n d s f r o m . w e s t e r n m o n g o l i a 3 5 5 
3. One complete needle-head arrow and the remains of eleven other arrows (Fig. 6/2 — 6, 15). F a c h iron 
a r row h e a d lias a m a n d r e l for f a s t en ing it in to the s t e m . T h e ar rows a r e m a d e of split s i a t s . T h e i n t a c t a r row 
is 72 c m long (w i thou t t h e iron head) a n d i t averages 11 c m in d i ame te r . I t d id n o t w a r p a n d u n d e r t h e a r row-
head ( p l a n t ? ) f ibres w e r e wound a r o u n d t h e s h a f t . I t is s o m e w h a t wider a round t h e n o c k a n d semi-circular 
grooves a r e carved t h e r e . There a re n o indicat ions of f ea the r ing b u t t h e r e a r e signs of red p a i n t above t h e 
groove u p t o a he igh t o f c. 10 —11 c m on botli t h e i n t a c t a r r o w and on t h e res t of t h e f r a g m e n t s . F ive of t h e 
a r r o w h e a d s h a v e needlo- l ike heads of r hombo id cross-sect ion, t w o a re smal l and one is b r o a d , del to id-shaped 
and neckless . F u r t h e r m o r e there a re t w o small and t w o larger de l to id-shaped f l a t (double-winged) i ron a r row-
b e a d s w i t h necks. T h e l eng th of t h e i ron a r rowheads , t o g e t h e r with t h e m a n d r e l is c. 9 c m . T h e f l a t , double-
winged i ron a r r o w h e a d s occurred f r o m t h e 6th c e n t u r y in western C e n t r a l Asia , b u t t h e s e a r r o w h e a d s a i e 
f o u n d m i x e d wi th th ree -winged ones u n t i l t h e 8th c e n t u r y . 3 0 T h e y were widespread f r o m t h e 9tli c e n t u r y f r o m 
the a r e a s close t o t h e s i te of the t r e a t e d f ind . 3 1 Never the le s s t hey m a y be found t h r o u g h o u t sou the rn Russ ia 3 2 
unt i l H u n g a r y . 3 3 
4. Fragments of a wooden cup (Fig. 6/13). T h i s consis ts of one ha l f of t h e b o t t o m a n d one half of t h e 
sides of a low, spher ica l - shaped sect ion of a wooden c u p . I t has a r ing-shaped handle c a r v e d o u t of t h e c u p 
which se rves for h a n g i n g i t up . I t s size is 17 X 18 c m . 
5. Iron knife with wooden handle (Fig. 6/1). I t is 10 cm long a n d its blade is f l a t , n a r r o w , po in t ed 
and v e r y r u s t y . The m a n d r e l (wi thout na i l ing across i t ) f as tened the b lade in to the 13 c m long wooden gr ip 
wi th a n o v a l cross sec t ion . A similar b u t more f r a g m e n t a r y iron kn i fe is k n o w n f r o m a k u r g a n in Zarga lan t 
da t ed t o t h e 9th c e n t u r y . 3 4 
6. Tongue-shaped bone buckles (Fig . 6/8). T h e r e a r e t w o comple te a n d a few f r a g m e n t a r y specimens. 
The l eng th of t h e i n t a c t ones is 11 cm, a n d t h e w i d t h is 3.5 cm. The i r t h i ckness is 0 .3—0.5 c m a n d a t t he i r 
s t r a igh t e n d s there is a 2 c m long a n d a t t he i r t ips a 2.5 c m long r e c t a n g u l a r hole wi th r o u n d e d corners . Two 
cen t ime te r s f r o m t h e l a t t e r , t owards t h e middle of t h e p l a t e , the re is a smal l round hole. One of t h e specimen к 
con ta ins a n iron wire w h i c h t ies the b r o a d e r , r e c t angu l a r - shaped opening t o t h e round hole o n one of t h e p la tes 
in such a w a y t h a t t h e b e n t ends are h o o k e d in to t h e edge of t h e opening (Fig . 6/8). Similar buck les were found 
in 6th — 8 t h cen tu ry k u r g a n s of K u r a 3 5 a n d in f inds f r o m t h e Ki rghiz per iod a t A r k h a n g a y A y m a k . 3 0 
7. Bone clasps of the quiver (Fig . 6/9). There is one a lmos t en t i r e ly i n t a c t spec imen a n d several f rag-
men t s . One side is s t r a i g h t , 10 cm long, a n d t h e o the r cu rves in to a doub le S-shape so t h a t t h e wid th of t h e 
ob jec t is 1 c m a t each e n d and 3 c m in t h e middle . N e x t t o t h e s t r a i g h t edge there a r e 4 smal l bore holes 
a p p r o x i m a t e l y 2 — 2.5 c m a p a r t and on t h e bent s ide t h e r e is a 2 c m long crescent -shaped open ing a t t h e 
cen t ra l p r o t r u d i n g sec t ion . The mos t i n t a c t specimen h a s a d r y piece of s t r a p s tuck in to t h i s hole . These clasps 
were or ig inal ly a t t a c h e d t o t h e side of qu ive r and se rved t o fas ten t h e q u i v e r on t h e g i rd le a s i t is shown b y 
the f i n d s of Western K a z a k h s t a n a n d t h e region of t h e lower Volga.3 7 A var ia t ion w i t h o u t t h e f o u r small 
holes is k n o w n f r o m t h e previously m e n t i o n e d sites in K u r a and A r k h a n g a y . 3 8 
8. Bow-shaped bone slat (Fig. 6 /10a—b). I t s l e n g t h a long t h e c u r v e is 17 cm, its w i d t h a t t h e t w o 
ends is 2 c m and aat t h e middle 1 e m ; i t is a p p r o x i m a t e l y 0.4 cm th ick . According t o t h e d i rec tor of t h e 
exhib i t ion t h e claetp a n d t h e slats p r o b a b l y belonged t o t h e saddle. 
9. Pomm (F igs 5, 6/7). T h e cen t r a l sect ion of t h e pommel is semicircular a n d i t s u p p e r r i m is 
rounded o f f . I t is n o t t o o warped . I t s edges are c racked a n d t h e fo rked ends of the p o m m e l a re b roken off . 
The r i g h t fo rk , if v iewed f r o m the f r o n t , seems t o be v e r y d a m a g e d . On t h e f r o n t of t h e semic i rcu la r cen t ra l 
section on b o t h sides t h r e e cen t ime te r s f r o m t h e cent re t r e b l e d iron m o u n t s a r e fas tened b y r ing- l ike i ron clasps. 
The m o u n t s resemble a four -pe ta led f l ower . Two hor i zon ta l ly placed circulai- bor ings are seen a t t h e lower edge 
ofeac-.il f o r k . Thei r p u r p o s e was t o f a s t e n t h e pommel t o t h e panels . A t t h e r i m of t h e inner a r c h of t h e circulai-
section of t h e pommel t h e r e are th ree bore holes m a d e in a s l an t and go ing t h r o u g h t o t h e reverse s ide; these 
were for f a s t en ing t h e l ea the r seat be l t s t re tched b e t w e e n t h e t w o bows . T h e height of t h e cen t r a l sect ion 
measured f r o m the f r o n t is 8 cm, while f r o m t h e rear i t is 9 cm. The h e i g h t of t h e inner a r c h is 8 cm a n d the 
d i s tance be tween t h e e n d s of the ou t e r a r c h of t h e p o m m e l is 24, while a t t h e inner a r c h i t is 11 c m a p a r t . 
The leng th of t h e d i agona l s measured be tween t h e u p p e r m o s t po in t of t h e pommel a n d t h e d a m a g e d e n d s 
of the f o r k s is 27 cm on t h e l e f t and 23 c m on the r i g h t . T h e th ickness of t h e p o m m e l a n d t h e t o p of t h e inner 
a rch is 4 .5 c m and f r o m here it becomes gradua l ly t h i n n e r b o t h a b o v e t h e cent ra l sec t ion and t o w a r d s 
the forks . T h e forked e n d s of the p o m m e l f o r m a 70° ang le . 
T h e descr ip t ion shows t h a t a f e w fea tures of t h e p o m m e l f r o m U e n c Sum are iden t i ca l w i th while 
o the r s d i f f e r f rom t h a t of K h o v d S u m . B o t h had a s e a t be l t s t re tched b e t w e e n the t w o b o w s a n d t h e s ame 
locat ion a n d n u m b e r of bor ings for f a s t e n i n g the p o m m e l s t o t h e panels . On t h e o the r h a n d t h e f o r m s and 
o r n a m e n t a t i o n of t h e p o m m e l and also t h e angles fo rmed b y t h e pommel f o r k s of these t w o sadd les a re d i f fe r -
en t . The U e n c Sum s a d d l e , t h e pommel f o r k s of which f o r m a n acu te ungle, was fas tened m u c h closer t o t h e 
f r o n t of t h e horse t h a n t h e K h o v d S u m saddle wi th o b t u s e angle . 
T h e cha rac te r i s t i c semi-circular p o m m e l of U e n c S u m is k n o w n f r o m a n ear ly t i m e . I f we do n o t 
t ake in to cons idera t ion t h e Scyth ian saddles wi th double ha l f -bows , we still h a v e t h e semi-c i rcu lar H u n p o m m e l 
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found in Noin Ula,39 t h e saddle bows, represented on a J a p a n e s e t e r r aco t t a horse s t a t u e da ted t o t h e 4 th—5th 
centur ies (Fig. 7),40 t h e wall pa in t i ng of the K o r e a n royal t o m b s da ted to t h e 5 t h — 6 t h centuries ,4 1 a n d the 7th 
cen tu ry wooden shield f r o m the Mt . Mug.4 2 The bone p la te f r o m a 6th cen tu ry p o m m e l found in K u d y r g ê also 
shows s imi lar shape. I n case of the l a t t e r even the angle m a d e b y t h e forked ends of the bow (75°) is also strik-
ingly s imi lar to t h a t of Ueno Sum.4 3 The A v a r pommel s f r o m t h e 6 th—8th cen tu r ies were also semi-circular.4 4 
Later t h e wall pa in t ings of t h e K i t a i roya l t o m b s of the 11th c e n t u r y depicted s u c h arched pommels . 4 5 F ina l ly 
we f ind analogues a m o n g the recen t ma te r i a l , such as t h e bows of the Chinese a n d Kirghiz saddles4 6 and 
the m e n ' s saddle of t h e Bashkirs .4 7 
The o r n a m e n t a t i o n of the p o m m e l of Üenc S u m lias a t reb led m o u n t resembl ing a fou r -pe ta l ed f lower. 
Al though th i s o r n a m e n t a l mot i f occurs in the Noin Ula f inds too , 4 8 t hey are qu i t e numerous in t h e 6 th—10th 
cen tu ry f inds or ig ina t ing f r o m the s teppes . Thus for ins tance Kise lev ascer ta ins t h a t t he motif of t h e four -pe ta led 
iron m o u m found in t h e ku rgan of K o p e n (which is very s imi la r t o the one f r o m Üenc Sum) was a favour i te 
o r n a m e n t a t i o n on t h e harnesses a n d saddles of t h e Kirghiz per iod. 4 9 Somewha t similar o r n a m e n t s wi th more 
complicated lines a re c o m m o n in f inds f r o m the per iod of t h e H u n g a r i a n conques t . 5 0 
10. Wooden stirrup and the fragment of another (Figs 5, 6/12—ab). I t is pear - shaped , wi th a wide opening 
and oval , arched t r e a d . Because of t h e warp ing of t h e wood, t h e t r ead cracked in the centre a n d t h e two sec-
t ions spl i t apa r t . T h e open ing for f a s t en ing the s t i r rups t o t h e s t r a p does n o t p r o t r u d e bu t is w i t h i n the bow 
of t h e s t i r rup . This o p e n i n g is r ec tangu la r wi th rounded corners a n d it con t a in s a small shrivelled b i t of the 
s t rap . Th i s ear is r e in fo rced above t h e opening b y a r e c t a n g u l a r shaped h o n m o u n t i n g on b o t h sides. These 
m o u n t i n g s are re inforced b y a nail a t t h e corners of bo th s ides. I n addi t ion , t h e r e are three u n e v e n l y placed 
small holes both a t t h e i r uppe r a n d lower r u n s . Likely t h e i ron b a n d was m a d e fo r some o the r pu rpose . The 
t t i r r u p , due to wa rp ing , also split a t t h e ear , b u t t h e i ron r e in fo rcemen t ho lds it toge ther . Measurement s : 
full h e i g h t : 17 cm; g r e a t e s t w id th : 14.5 cm; wid th measu red be low the ea r : 9 c m . The length of t h e opening 
of t h e ea r is 3 cm a n d i ts wid th is 1 cm. The iron r e i n f o r c e m e n t is 5 x 2 cm. T w o f r agmen t s of t h e o t h e r s t i r rup 
r ema ined , both include t h e angula r sect ion formed b y the a r c h a n d the t r e a d . Th i s wooden s t i r r u p was da ted 
by I . Dienes on a c c o u n t of its paral lels t o the 8th — 10th centur ies . 5 1 
I n da t ing t h e p o m m e l of Üenő S u m we p r i m a r i l y h a v e t o depend on t h e quiver and a r r o w h e a d s among 
the re la ted finds. T h e f o r m of t h e quiver indicates a d a t i n g t o t h e 6th — 7th centur ies , b u t t h e f l a t a r rowheads 
— a l t h o u g h they do n o t ent i re ly ou t ru le th i s d a t i n g — m a k e a n 8th —9th c e n t u r y da t ing more p robab le . The 
bone buckle and t h e s h a p e of the m o u n t on t h e bow also s u p p o r t such a d a t i n g . T h u s the saddle of Üenc Sum 
would h a v e been in use app rox ima te ly 300 — 400 years sooner t h a n the saddle of K h o v d Sum. 
IV 
The pommel of Üenc Sum and especially the saddle of Khovd Sum require a new interpre-
tation of the bore holes on the bone plating of the saddle bows of Kudyrgê and Soltszentimre which 
resemble these in shape. According to Gy. László the purpose of the bore holes in the bone plate 
of the saddle bows was to fasten the plates with wooden or bone pegs to the saddle bows.52 On the 
contrary A. A. Gavrilova claims that the borings on the plate from Kudyrgê served the purpose 
of fastening the bow to the panels.53 I t must he admitted that Gy. László's interpretation has an 
implicit difficulty: the borings on the plates go through only the lower edge of the forks. And there 
are no bore holes near the upper corners of the plates from Soltszentimre although such borings 
which serve the purpose of fastening the plates should be evenly distributed. 
In case of the Khovd Sum and Üenc Sum finds the borings of the forks undoubtedly served 
the purpose of fastening them to the panels. On the Khovd Sum saddle there remained the straps 
which, passing through the borings of the lower edge of the forked saddle bows and the appropriate 
holes of the panels, fastened the pommel and the cantle to two panels of the saddle tree. Had only 
the pommel remained from the saddle from Üenö Sum and the fastening straps missing from the 
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Fig. 8. Recons t ruc t ion of the saddle f r o m Khovd Sum (without the pad or leather covering of t he seat) . 
bore holes, the mounts ornamenting the front of the bow would exclude the possibility of bone 
plating (Fig. 8). Considering the relative narrowness of the forked ends of the pommel it is difficult 
to imagine any other way of fastening the pommel to the panels as it may be seen from the saddle 
of Khovd Sum. 
This new interpretation of the borings of the bow plates of Soltszentimre implies that the over-
lapping of the bows on the panels must have occurred differently from that seen on the previous re-
construction. On those more recent Hungarian and eastern saddles where the parts are fastened with 
straps (and reinforced sometimes with glued wooden pegs) the saddle bows have broad overlaps 
on the panels. The bore holes of the fastening straps beginning from the inner side of the saddle bow 
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lead almost vertically through this overlap to the panels. Thus the straps do not reach the outside 
of the saddle hows and moreover there are no bore holes whatsoever visible from the front.54 Gv. 
László, in his drawings reconstructing the saddles of Soltszentimre and Koroncó also supposes 
broad overlaps of the saddle bows and vertical bore holes.55 But as we saw, the bore holes on the 
plate from Soltszentimre prove that the fastening straps were also pulled through the front side 
of the saddle bow. This excludes the possibility of broad overlapping sections. Therefore the saddle 
bows of Soltszentimre, similarly to those of Khovd and Üenc Sum as well as to the «Kirghiz» (i.e. 
Kazakh) children's saddles,56 can be regarded as having been relatively narrow without broad 
overlaps. As far as the lower section of the saddle bows of Koroncó are concerned, the find itself 
gives no support to the method of fastening the parts of the saddle together. But on the basis of 
the saddle from Soltszentimre, which has an identical ethnic origin and is dated to the same period, 
we also have to consider, in this case, a saddle how relatively narrow on the bottom and to reject 
the possibility of a broad overlap. 
As far as the bore holes at the centre of bone plate of Soltszentimre, of the pommel of 
Ûenë Sum, of the pommel and cantle of the saddle of Khovd Sum are concerned, these had to be 
for the straps fastening the seat belt between the front and hind bows. Thus the treated finds are 
the earliest dependable relics of the formation of a seat by a belt. At the same time the saddle of 
Khovd Sum contributed further data to the history of the seat belt stretched between the pommel 
and cantle. Those small bore holes which were for the strap fastening the belt between the pommel 
and the cantle57 and may be seen on the late Hungarian and Russian Cossack saddles with seat 
belts, are missing from the upper rim of the central section of the panels of the saddle of Khovd 
Sum. On this saddle from Khovd Sum there was presumably no need for fastening with such straps 
because above the seat belt there could have been a pad or leather covering fastened to the two 
bows. Remains of such a leather covering are clearly visible on the inner sides of the pommel and 
cantle and on the upper rim of both bows the series of bore holes originating from small nails can 
he easily traced. 
Finally let me mention a minor detail in the reconstructions of the finds from Soltszentimre 
and Koroncó. In his drawings reconstructing the saddles of Soltszentimre and Koroncó on the 
basis of later Hungarian, Russian Cossack and Kirghiz saddles, Gy. László draws the stirrup 
straps above the panels and then at the top of the panels he leads them behind the saddle and at 
the middle of the panel he returns it to the outer side. This part of the reconstruction is also proved 
by the saddle of Khovd Sum since the bore hole with a fragment of the stirrup strap in it can he 
found on the saddle. On the other hand we have to consider — with much reservations — that 
part of the reconstruction which shows a grooving on the outside of the panel to accommodate the 
stirrup straps.58 On the saddle from Khovd Sum there is no such grooving. Generally speaking, 
the practice of grooving the outside of the panels to accommodate the straps was not done in the 
steppes,59 and thus the oft-found grooving on more recent Hungarian saddles must be regarded as 
a newer development. 
Although this study does not cover all problems in detail, it clearly proves that the finds 
of Khovd Sum and Üenc Sum significantly contribute to the fuller understanding of the history 
of saddle making in the steppes. Furthermore, it is undoubtable tha t the land of the Mongolian 
People's Republic — so rich in archaeological relics — will increase our knowledge of the topic 
with many more equally important finds. 
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METHODE ZUM FESTSTELLEN DER BESTIMMUNG VON URZEITLICHEN 
GEFÄSSEN 
a) Archäologische Bedeutung des Phosphatgekalts im Boden 
Als Deckenvorkommen und in den der E rdobe r f l äche nächst l iegenden Schichten lassen sich die mit/ 
Wasser vermengt plas t isch werdenden, na tür l ichen Rohs to f fe , die man im Alltagsleben gemeinhin als 'Tone ' 
zu bezeichnen p f leg t , f as t überal l au f f inden . Die Geologie re iht die Tone in die Ordnung der lockeren, bröckeli-
gen Sedimentgeste ine ein. Ihre Körner bestehen zum gu ten Teil aus den Gesteinbrocken u n d Mineralien — sie 
sind vorwiegend R e s t e von Erupt ivges te inen — die den Verwit terungsvorgängen Wide r s t and geleistet haben . 
D a die phosphorigen Mineralien nahezu in allen a m R a n d der E r d k r u s t e befindlichen Erup t ivges te inen enthal-
t en sind, ist es begreif l ich, daß sie — nach Verwi t te rung des Lagers — zu Bestandte i len der Tone, und somit auch 
der aus Ton erzeugten Töpferware werden. Der Großtei l des Phosphorgehal tes der Tone ist mineralischer Her-
k u n f t , und ist an die im Verwit terungsrest befindlichen, u n t e r natür l ichen U m s t ä n d e n sich unle icht aufschließen-
den, verschiedenen, chlor- und f luorhal t igen Phospha te , an die Apa t i t e und Phosphor i te gebunden . 
Bekannt l i ch wird der Phosphor un te r den E l e m e n t e n der L i thosphäre durch einen Antei l von 0,12% 
ver t re ten . Auch der Phosphorgehal t (P-Gehal t ) der f ü r die Hers te l lung von Gefäßen geeigneten Töpfer tone über-
s te igt den W e r t 0 ,10% P nicht . 
Die Vegetat ion der Oberfläche, insbesondere abe r die in der ihr nächst l iegenden Schicht befindliehen 
Lebewesen (Mikroorganismen), zersetzen die Körne r der in den Tonen en tha l t enen phosphorigen Mineralien, 
und auch die Verb indungen des Phosphors , wodurch der E i n b a u von Phospha t ionen in die Zellen der P f lanzen 
ermöglicht wird. D e r Phosphor gelangt — vorwiegend durch Vermi t t lung der Pf lanzen — auch in andere lebende 
Organismen, und so v e r m a g er sowohl in den Pf lanzen , wie auch im tierischen Organismus eine Unzahl von an-
organischen P h o s p h a t e und zahlreiche organische Phosphorverb indungen zu bilden. E i n e wesentl iche Gruppe 
der organischen Phosphorve rb indungen ver t re ten die Phospha t ide , wie auch die verhä l tn i smäßig viel Phosphor 
en tha l t enden Phosphorprote ide . Ein bet rächt l icher Teil des Phosphors ist im lebenden Organismus in den Phos-
phorsäure-Estern de r Alkohol-Hydroxylgruppen en tha l t enden , komplizierten Kohlens to f fve rb indungen — 
nament l ich in denen der Zucker — u n d der Nukleozide gegenwärt ig. Da dem Phosphor beim A u f b a u des pf lanz-
lichen u n d tierischen Organismus eine wicht ige Rolle z u k o m m t , ist der Phosphorgeha l t in den Tonschichten der 
Erdober f lächennähe , in Böden, wo in großen Mengen lebende Organismen u n d Stoffe organischer H e r k u n f t vor-
kommen , als eine Konsequenz biologischer Akkumula t i on durchwegs wei taus höher , als m a n es bei Tonen an-
sonsten beobachten konn te . Der Phosphorgeha l t der Böden kann je nach B o d e n t y p recht verschiedentl ich sein. 
Die E r f a h r u n g bewies, d a ß der Phosphorgehal t seinen H ö c h s t w e r t bei sandigen Böden, bei ka lkhal t igen Humus-
böden erreicht [1]. D e r Phosphorgehal t der ungar ländischen Böden bef indet sich durchschni t t l ich zwischen den 
Wer tg renzen 0,04 — 0,10% [2]. 
Der A b b a u der in den Boden gelangenden und sich dor t anhäufenden organischen Stof fen pflanzlicher 
und tierischer H e r k u n f t wurde, sowohl u n t e r aeroben, wie auch un te r anaeroben Verhältnissen, im Zusammen-
hang m i t der P f l a n z e n z u c h t seit langem s tudier t . Spä te r h a t m a n auch die histologischen Beziehungen des Ab-
baus n icht -pf lanzl icher organischer Stoffe , und die chemischen Vorgänge des Abbaus e ingehend s tudier t [3, 4]. 
In unseren Tagen w u r d e die Kenntn i s der E inwi rkung biologischer, chemischer und physikal ischer Fak to ren auch 
in archäologischer Bez iehung erforderlich [5]. E s ha t sich herausgestell t , daß die Phosphorsäure ein charakter i-
stisches Zerse tzungsprodukt organischer S tof fe ist, gleichviel ob sie pf lanzl icher oder t ier ischer H e r k u n f t sind. 
Bekannt l ich en tha l t en die Phosphorpro te ide leicht hydrol is ierbare Phosphorsäure in Es t e rb indung . Man h a t 
festgestel l t , daß die Phosphorsäure -Es te r in sämtl ichen Phasen des Abbaus pf lanzl icher oder t ierischer Organis-
men vorhanden s ind. Saure Phosphorsäure-Es te r bi lden sich auch im Gärver lauf von Flüssigkei ten, wie auch 
aus d e m Bes tand v o m Muskelgewebe. Bei der weiteren Zersetzung derselben en t s t eh t vorübergehend der Phos-
phorsäure-Es ter der P y r o t r a u b e n s ä u r e (enolförmig), u n d aus diesem — neben anderen P r o d u k t e n — Phosphor-
säure. Aus den F e t t e n — die größtentei ls Phospha t ide sind — en t s t eh t im L a u f e ihres A b b a u s gleichermaßen 
Phosphorsäure [4]. 
Die Phosphorsäure — indem sie bei der Zerse tzung von organischen Stoffen, und auch infolge der Lö-
sewirkung von Mikroorganismen auf die phosphorigen Mineralien im Boden ents tehen k a n n — spielt eine wich-
tige Rol le im Laufe der \ 'orgänge, während welcher im Boden neue Phospha te , phosphorhal t ige Mineralien ent-
s tehen. I n diesen Mineral ien ist der Phosphor in der Rege l in der Gestal t von Or thophospha ten zugegen, über-
wiegend an Alumin ium, Eisen und Ka lz ium gebunden . Die Aluminium- u n d E i senphospha te , die in den s t a rk 
sauren Böden en t s t ehen können, sind schwerlöslich [2]. Doch sind in der G r u p p e der phosphor igen Mineralien 
die Ka l z iumphospha t e von besonderer Bedeu tung ; nament l i ch sind Mono- u n d Dikalz iumphosphate leicht lös-
lich, während sich d a s Tri ka lz iumphosphat im Wasser p rak t i sch nicht auf lös t . D a die löslichen Kalziumphos-
pha te nach einiger Zei t in die le tz tgenannte Verb indung übergehen, sind sie von Wicht igkei t hinsichtlich auf die 
Verankerung des P h o s p h o r s [1]. Zweifellos ist kein ger inger Teil des Phosphorgehal tes — a u ß e r dem Phosphor-
Anteil der f u n d a m e n t a l e n , bodenbildenden Tone und den infolge biologischer Akkumula t ion sich später anrei-
chernden Phosphorve rb indungen in den l e t z t e rwähn ten , neugebildeten Phosphorminera l ien anzut ref fen . 
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Die Fes tb indung der Phospha t ionen infolge der E inwi rkung von Ober f l ächenkrä f ten k a n n auch mit te ls 
Adsorpt ion und Ionenaus tausch erfolgen. I n diesem Fal le sind die zwischen den Phosphationtin und den einzel-
nen Bodenkomponenten ver laufenden Vorgänge wei taus verwickel ter und lassen sich nicht leichtlich verfolgen. 
Solcherlei Bindungen können m i t den kolloidalen Bestandtei len des Bodens, an erster Stelle m i t den wichtig-
sten Mineralien des Bodens: den Tonmineral ien Zustandekommen. Diezwischenden verschiedenen Tonmineral ien 
und den Phosphat ionen en ts tehenden Bindungen wurden sei tens zahlreicher Forscher eingehend un te r such t 
[6 —11]. Man ha t bewiesen, daß bei e inem entsprechenden p H - W o r t auf der Oberf läche des Kaol ini t -
Minerals — insbesondere aber auf den K a n t e n — auch zwischen den Gruppen O H und P 0 4 ein Ionenaus tausch 
möglich ist . Es bilden sich auf den Oberf lächen — hinsichtlich au f ihren A u f b a u der Te t raeder -Bindung Si — О 
ähnliche — P—О-Bindungen, und es k o n n t e im Zusammenhang m i t der P h o s p h o r a u f n a h m e auch die s t r u k t u -
relle Ä n d e r u n g des Kaol in i t s beobach te t werden [7]. E s ist du rchaus wahrscheinlich, daß nicht n u r der oberwähn-
te Ionenaus tausch O H — P 0 4 zu s t andekommt , sondern überdies auch Alumin iumphospha te sich bi lden können 
[6]. E s is t zweifellos, d a ß bei der Veranke rung der Phospha t ionen auf der Oberf läche der verschiedenen Ton-
mineralien die Bollen des Ionenaus tausches , der Adsorption u n d der chemischen Bindung schwer vone inander 
zu t r ennen sind [12]. 
E s wurde beobach te t , d a ß sich die Phosphat ionen m i t den Mineralien des Bodens in einer der oben-
genannten Weisen sofor t verbinden, wodurch ihre Beweglichkeit übe raus besch ränk t wird [13]. Die E r f a h r u n g , 
laut welcher sich vom gesamten Phospha tgeha l t des Bodens n u r ein Bruchtei l (e twa 20%) f ü r die P f l anzenzuch t 
nu tzba r machen läßt [ l ] , beweist e inleuchtend, daß zwischen den Phospha t ionen und den Bodenkomponenten 
vorherrschend besonders s ta rke Bindungen en t s t anden sind. Die verhäl tn ismäßige Stabi l i tä t der Bodenphos-
phate , fe rner der U m s t a n d , daß die in Lösung gegangenen P h o s p h a t e , Phosphat ionen , in der Mehrzahl gleicher-
maßen schwerlösliche P h o s p h a t e bilden, s ichert das Erha l t en des Phosphorgehal tes , und ermöglicht in best imm-
ten Fä l len auch eine Zunahme . Man m u ß im Laufe regelmäßiger Bodenbea rbe i tung die durch die Nutzgewächse 
entzogene Phosphormenge fo r tdaue rnd ersetzen. Infolgedessen re icher t sich der im Boden vorhandene , f ü r die 
Pf lanzen nicht ausnü tzbare Phosphormenge allmählich und bleibend an [ l , 15]. Aber solange der Mensel) 
den ursprünglichen Zus tand des Bodens und der bodenständigen Vegetat ion mi t te l s seiner Bebau tä t igke i t n ich t 
umänder t bleiben von Ausnahmefä l len abgesehen — die Auf - und Abbauprozesse in Gleichgewicht [2,16]. 
Der natürl iche Phosphorgeha l t des Bodens wird durch den B o d e n t y p u n d die Bodenqua l i t ä t , die F a u n a 
und die F lora , die kl imat ischen Verhältnisse, ferne)' mehrere geographische und geologische Fak to ren beeinf lußt — 
auf größeren Terrains verhä l tn ismäßig einheitlich entwickelt . Man m a c h t e die Beobachtung , daß die Anreicherung 
des Phosphorgehal ts der Böden auf kleineren Flächen durch biologische F a k t o r e n lokalen Charak te r s — die mi t 
den menschlichen u n d tierischen [17] Lebensprozessen zu erklären sind — verursach t werden, und sie sind mei-
stens an thropogener H e r k u n f t [15]. Da sich der menschliche und der tierische Organismus m i t phosphorhal t igen 
Stoffen e rnähr t , gelangen in den Boden u n d verbleiben dor t g le ichermaßen phosphorhal t ige S tof fe sowohl aus 
den R e s t e n ihrer N a h r u n g , ihrer Abfäl le , E x k r e m e n t e , als auch aus den Verwesungsprodukten nach ihrem Ab-
sterben. E s ist begreiflich, daß an jenen Stellen, wo größere Mengen auf menschliche Tät igkei t deu t ende r Seher-
bonspli t ter zutage geb rach t werden, (1er Phosphorgeha l t der Lagerschicht in der Regel hoch ist [21]. 
E s ergibt sich aus der e rwähn ten beschränkten Beweglichkei t , f e rner aus der s t a rken Bindung (1er 
Phosphat ionen die A n n a h m e , daß die Wand lungen des Phospha tgeha l t es der Böden in bes t immten Fäl len auch 
zu archäologischen Fests te l lungen geeignet sein können [19, 16, 20, 13, 1 ]. A u f g r u n d dieser Über legung h a t m a n 
im J a h r e 1931 zum ers tenmal Bodenprü fungen mi t archäologischer Zielsetzung un t e rnommen [21, 22]. Die 
seither vergangenen J a h r e haben bewiesen, daß m a n ähnliche Un te r suchungen beim S tud ium der verschieden-
sten Zei ta l ter — von d e m Pa läo l i tb ikum an [77] — gleichermaßen gu t gebrauchen kann . E s l äß t sich au fg rund 
der diesbezüglich veröffent l ichten Arbei ten behaup ten , daß die Methode auf dem Gebiet der Archäologie eine 
weitreichende A n w e n d u n g f and . 
Sie erwies sich als geeignet f ü r die Er forschung der Spuren von Siedlungen [23 — 26, 78], von längst 
verödeten, nur aus d e m Urkundenma te r i a l bekann ten Dörfern [15], Gräberfe ldern [23], [27], Gräbe rn [79], von 
einstigen Verkehrswegen [23], f ü r die Fes ts te l lung des ges tör ten Zustandes von Grabhügeln [28], f ü r das Stu-
dium von Festungen [20, 29, 30, 75] , fü r die Agnoszierung von Wohngebie ten , f ü r die Unterscheidung zwischen 
Fes tung und F luch tburg [24, 27, 31], fe rner f ü r das Abgrenzen von f rüher bebau ten Terrains, Fe ldern [32], f ü r 
die Or t sbes t immung von Wohngruben [78], Feuerherden, Mullgräben a m H e r d , Mistgruben [1], wie denn auch 
für die Fests tel lung der F u n d o r t e von K ü c h e n [32], oder der Viehhal tung [13]. 
I n den meisten der Fäl le wurden aus gleicher Bodent iefe , in der Regel aus einer hor izonta len Geraden 
ent lang, ausnahmsweise ver t ikal [19, 78] angelegten Borlöchern e n t n o m m e n e Bodenproben zu den Zwecken 
obgenannte r P rü fungen verwendet . Man n a h m (lie B o d e n m u s t e r in verschiedenen Abs t änden — 10 — 100 m 
[23], 80 m [35], 50 m [25], 30—50 m [23], 25—30 m [13], 2 —4 m [29], je nach Bedarf auch in ger ingeren Ab-
s tänden [78], oder abe r en t lang einem quadra t i schen Ne tz von der Größe 10—100 m2, ein a n d e r m a l der Größe 
1 — 10 m 2 [201. Durch Steigern der Zahl der Schürfungen bot sich die Möglichkeit auch zur B e s t i m m u n g von De-
tails. I n dieser Weise gelang die einstmaligen Löcher f ü r P f ä h l e wiederzuerkennen [19], wie auch in Gräbern 
ohne Grabf leck die Lage der K ö r p e r festzustel len [36, 1, 29, 32]. 
Durch Wei terentwicklung der Methode mach te m a n den Versuch, au fg rund des Phosphorgeha l tes der 
in den Gefäßen befindlichen Bodenres te [37, 1, 34, 79], bzw. der von der Innense i te der Gefäße abge t r enn ten 
Muster die einstmalige [1] Bes t immung der Gefäße festzustellen, und aus der Phosphormenge auf die Qual i tä t 
der Speisen — unserer Meinung nach e twas weitgehende — Folgerungen zu ziehen [37]. 
Aus den Vorangehenden wird leicht erklärlich, daß der Anspruch au f die schnelle u n d genaue Bestim-
mung des Phosphors — der seit E n d e des vergangenen J a h r h u n d e r t s zuerst parallel mi t der En twick lung der 
H ü t t e n - und der landwir t schaf t l iehen Indus t r i e a u f t a u c h t e — vor wenigen J a h r z e h n t e n auch in der Beziehung 
der Archäologie notwendigerweise erschien. 
Man hat bei e inem Teil der genann ten archäologischen Zwecken dienlichen Phosphorbes t immungen 
auch a n Or t und Stelle, auf dem Terra in du rch füh rba re Schnel lmethoden angewand t . Bei ande ren — dem zu 
erreichenden Ziel g e m ä ß — m u ß t e m a n Laborbes t immungen großer Genauigkei t durchführen . Obwohl die m i t 
der Phosphorbes t immimg zusammenhängenden Fragen von einer in unseren Tagen kaum mein - übersehbaren 
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Fach l i t e ra tu r behande l t werden, finden sich noch immer zu klärende Detai ls . I n d e m bei genannten Unter -
suchungen mi t archäologischer Zielsetzung ohne A u s n a h m e der Phosphorgeha l t von E r d e n (Bodenmustern) 
b e s t i m m t wurde, so is t es begreiflich, daß m a n auch auf diesem Felde ähnl ich vorging, wie es die f ü r die Land-
wi r t scha f t geeigneten Methoden vorschreiben. 
Bei agrochemischen P rü fungen wird der Phosphorgeha l t selbst in unseren Tagen zumeis t mit te ls der 
aus der Fach l i t e r a tu r wohlbekannten Methode , als A m m o n i u m p h o s p h o r m o l y b d a t — (NH4)3P(Mo3O1 0)4 — be-
s t i m m t [38, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44], oder aber als P .O ä 24 M o 0 3 [45, 44], seltener als Magnes iumammonium-
phospha t — M g N H 4 P 0 4 • 611,0 — [41, 44], und nu r ausnahmsweise wegen seiner vor t e i lha f t en Meßbarkei t 
als S t rychnin-Molybdenphospha t [47], also gravimetr isch durchgeführ t . U m die erforderl iche Zeitdauer der 
Analyse abzukürzen , wurden durch Wei te ren twick lung der gravimetr isehen Methoden mehre re t i t r imetr ische 
[48], oxydimetr i sche [49], nephelometr ische [41] u n d sonst ige photometr i sche Methoden ausgearbei te t [50]. 
Den bei agrochemischen Unte r suchungen angewand ten kolorimetr ischen Phosphorbes t immungen 
liegt die Fa rb - In tens i t ä t smessung der komplexen Ionen , des reduzier ten P h o s p h o r m o l y b d a t s oder Phosphor-
m o l y b d o n v a n a d a t s zugrunde . I n saurem Medium, bei en tsprechendem p H - W e r t , bildet die Or thophosphorsäure 
mi t der Molybdensäure die Phosphormolybdensäure , welcher die Formel : H 3 P 0 4 • 12Mo0 3 • x H . O — resp. «lie For-
mel: H3P(Mo3O1 0)4 • x H . O [5] zusteht . Nael i Reduk t ion dieser Verbindung en t s t eh t — in Abhängigke i t des Re-
duziermit te ls und der reduzierenden Verhältnisse — Phosphormolybdenh lau . Die verschiedenen Methoden kön-
nen zur Bes t immung des Phosphors geeignet sein, uzw. in Lösungen, deren Konzen t ra t ion zwischen den Grenz-
werten 0,005 —1,0 m g I M ) , pro 100 ml hegt [41, 52, 53, 54, 55, 56, 51, 57]. F r ü h e r ha t m a n bei agrochemischen 
Unte r suchungen ausschließlich das Molybdenblau-Verfahren angewandt . Man h a t es vorwiegend als Schnell-
me thode auf dem Ter ra in verwendet . Diese Methode w a r gebräuchlich auch bei den a n g e f ü h r t e n Bes t immungen 
archäologischer Zielsetzung in der Mehrzahl der Fälle [1, 29, 13, 24, 35, 23, 20, 25, 77, 79]. H e u t e sieht man von 
der A n w e n d u n g des Molybdenblau-Verfahrens nach u n d nach ab, und es t r i t t die in manche r Hins ich t eher geeig-
nete, g le ichermaßen seit langem bekann te Vanada t -Molybda t -Mothode (abgekürz t : VM-Vorfahren) in den Vor-
dergrund. Dieser Methode liegt die E r k e n n t n i s zugrunde, d a ß das Or thophospba t , in saurem Medium, mi t Ammo-
n i u m v a n a d a t und A m m o n i u m m o l y b d a t die Verb indung Vanadophosphor -Ammoniummolybda t , mi t Formel 
P0 4 (NH 4 ) 3 V0 3 (NH 4 ) • 16Mo0 3 ergibt [58]. Die gelbe F a r b e der Lösung dieses Stof fes erwies sich bei 
Lösungen von Konzent ra t ionsgrenzwer ten 10 100 m g P 2 0 5 / 1 0 0 ml zur kolorimetr ischen Bes t immung des 
Phosphors als besonders geeignet. Mit dieser Frage befassen sich zahlreiche Abhand lungen grundlegender Be-
d e u t u n g [58, 59, 60, 61, 62, 63, 18, 65, 51, 66, 67]. Nach eingehender Un te r suchung und A u s w e r t u n g von mehre-
ren kolorimetr ischen Phosphorbes t immungsmethoden h a t sich herausgestel l t , daß sich das VM-Verfahren zu 
agrochemischen P r ü f u n g e n a m meisten eignet [68]. E s ist also begreiflich, daß m a n es auch bei Phosphorbes t im-
mungen archäologischer Zielsetzung mehr und mehr anzuwenden begann [37, 30]. 
Auf den bei agrochemischen Unte r suchungen angewand ten Verfahren beruhen auch die Bes t immungen, 
deren wir uns im L a u f e unserer in den folgenden beschriebenen Versuchen bedienten. E inen Teil unserer Phos-
pha tbes t immungen haben wir gravimetr isch, die Mohrzahl — die Ser ienprüfungen - m i t der kolorimetrischen 
Methode du rchge führ t . 
Wi r haben den Phosphor gravimetr isch als gelbes Ammoniumphospho rmo lybda t (NH 4 ) 3 P(Mo 3 0 l n ) 4 
bes t immt . Wir haben das klassische Verfahren [38] m i t geringeren Modifizierungen angewand t . Nach erfolgtem 
Aufschluß des zu un te r suchenden Stoffes mi t t e l s t Sa lpe tersäure wurde der Phosphor mi t A m m o n i u m n i t r a t und 
einer sa lpetersauren Ammoni i immolybda t lösung abgeschieden, un t e r auf G r u n d von Versuchen erprobten Ver-
häl tnissen. Der so e rha l tene Niederschlag wurde auf ein Jena-Glasf i l ter G-4 über t ragen , u n d nach beendetem 
Auswaschen bei 160 C° get rocknet . Der große Unterschied der Molekulargewichte des A m m o n i u m m o l y b d a t s 
und des gesuchten Phosphors bzw. Phosphorsäureanhydr ids (1876,50 : 30,98 bzw. 141,96) [2] ermöglichte sogar 
die genaue Messung von 1 mg des Phosphors . 
Die kolorimetr ischen Messungen haben wir m i t jenem modif iz ier ten VM-Verfahren vorgenommen, 
welches durch das Forschungs ins t i tu t f ü r B o d e n k u n d e u n d Agrochemie der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaf ten (Sektion Düngung) bearbei te t wurde . Der zu un te r suchende Stoff wird im K j e l d a h l - K o l b e n mi t te l s 
Schwefelsäure und Wassers tof fperoxyd aufgeschlossen, uzw. in einer eigens zu diesem Zwecke konst ruier ten Ein-
r ichtung. Die aufgeschlossene Probe wird du rch phosphorfreies Papier f i l t r ier t , danach , nach Zusetzen des Ammo-
n iumvanada t -Molybda t -Reagenzen dem F i l t r a t , wird in einer 10-Mill imeter-Küvette die F a r b - I n t e n s i t ä t seiner 
Lösungen im Lichte von 436 m m Wellenlänge gemessen. D a s Verfahren erwies sich als eine Methode zur raschen 
und verhä l tn i smäßig genauen Best immung von Phosphormengen (25—150 y P 2 0 6 ) im Seherbenmater ia l . 
b ) Bestimmung des Phosphatgehaltes im Stoffe der Tonseherben 
In den oben besprochenen Untersuchungen hatte man die für die Archäologie nutzbaren 
Folgerungen jedesmal auf die relative Anreicherung des Phosphatgehalts im Bodenmaterial, das 
die Gefäße anfüllt, gegründet. Um auf den einstmaligen Gehalt an organische Stoffe der Gefäße 
vermöge der bisher angewandten Methode (aufgrund der Anreicherung des Phosphorgehalts 
vom Auffüllstoff der Gefäße) folgern zu können, muß man vorerst ein zum Vergleich geeignetes 
Muster besitzen. Zu solcherlei Prüfungen sind Bodenmuster erforderlich, die mit dem in den 
Gefäßen enthaltenen Bodenstoff identisch sind, doch mit dem supponierten organischen Stoff 
anthropogener Herkunft nicht verunreinigt; also zeigen sie nur einen natürlichen Phosphorgehalt 
vor. Die Auswahl von Bodenmustern, welche dieser Forderung Genüge leisten könnten, ist 
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insbesondere bei Gräbern, wo der Ausfüllstoff vermischt ist - kaum durchführbar. Bei der 
Prüfung des Bodenmaterials von Grabgefäßen verursacht ferner der Umstand Schwierigkeiten, 
daß man die Probeentnahme an Ort und Stelle bewerkstelligen muß, denn meistens kann man 
sie mit dem enthaltenen, insbesondere aber mit dem umgebenden Bodenmaterial zusammen 
nicht herausheben, um ins Laboratorium zu befördern. Wir machten die Erfahrung, daß diese 
Methode nur im Falle von Gefäßen mit ungestörtem Inhalt, die man in bekannter Umgebung 
vorfindet, verläßliche Ergebnisse liefert. Bei Lagermaterial, und nicht selten auch hei Gräbern, 
findet man die Scherbenreste zerstreut, die Gefäße in zerfallenem Zustand vor, also ist die einstma-
lige Bodenstoff-Füllung von der Umgebung, zwecks Bestimmung des Phosphorgehaltes, nicht 
mehr isolierbar. 
Die Laborversuche haben bewiesen, daß sowohl der Phosphorgehalt vom Durchschnitts-
muster des Anfüllmaterials, wie auch der P-Gehalt abgesonderter Reste nur in recht seltenen 
Ausnahmefällen Stützpunkte betreffs des einstmaligen Gehrauchs vom Gefäß zu liefern vermögen. 
Man erhält vorteilhaftere Ergebnisse bei der Prüfung von Durchschnittsmustern, die man von 
den übereinander gelegenen Schichten des anfüllenden Bodenmaterials entnommen hat. Als ge-
eignetesten erwiesen sich jene Phosphatbestimmungen, welche man mit Mustern vornahm, die 
von der Innenwand der Gefäße abgetrennt wurden, oder aber vom Bodenmaterial herrührten, 
das sich in unmittelbarer Nähe der Innenoberfläche der Scherben befand. Wegen der beträcht-
lichen Schwierigkeiten, auf die man gelegentlich der Bestimmung des Phosphatgehaltes vom 
Auffüllstoff der Gefäße stieß, suchten wir schon seit längerer Zeit nach Methoden, die zur Bestim-
mung des Gehaltes der Gefäße an organische Stoffe, u.zw. von ihrer Umgebung unabhängig, 
geeignet sein könnten. 
In Übereinstimmung mit den Literaturangaben fanden wir, daß sich in den Deckschichten, 
oder in den der Oberfläche nächstliegenden Teilen der Böden der Phosphatgehalt in kleinen Nes-
tern anreichert, daß seine Verteilung selbst in Böden ohne Düngerbehandlung ungleichmäßig 
ist [14]. Damit hängt die allgemeine Erfahrung zusammen, daß die Auswahl eines Durchschnitts-
musters, das für einen Boden charakteristisch ist, in den meisten der Fälle von großen Schwierig-
keiten hegleitet wird. Es folgt aus dem Entstehungsvorgang der Tone, daß die mineralischen 
Komponenten der ungestörten Schichten, unter ihnen auch die phosphorigen Mineralien, im Ver-
hältnis gleichmäßig verteilt sind. 
Bei den Stoffen, welche wir untersucht hatten, machten wir die Erfahrung, daß die Kör-
ner der Phosphorminerale in den meisten der Fälle Repräsentanten eines bestimmten Maßbereiches 
sind, und der Phosphatgehalt im Gegensatz zu den Literaturangaben [50] in der Richtung 
der kleinen Körner abnimmt. Dieser Umstand liefert die Erklärung zur Tatsache, daß der 
Phosphatgehalt der geschlämmten Tone jedesmal kleiner ist als der des zutage geförderten Rohpro-
duktes (Tabelle I und II). Falls man die zur Törpferarbeit geeigneten Tone aus einer der Erdober-
fläche nächstliegenden Schicht gewinnt, dann ist die Verteilung ihres Phosphatgehaltes schon 
T A B E L L E I 
Phosphorgehalt des Produktes von Korngröße: 
Fundort des Töpfertons —2 mm, in rohem Zustand —0,02 mm, in geschlämm-ten Zustand 
P 2 0 5 % r % r=Os % 
M a g y a r s z o m b a t f a  
C s á k v á r 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y 





0 , 0 7 3 5 
0 , 1 1 8 5 
0 , 1 5 3 2 
0 , 1 6 9 0 
0 , 0 1 4 3 
0 , 0 0 9 0 
0 , 0 1 7 9 
0 , 0 1 6 4 




Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricue 20, 1968 
f e s t s t e l l e n uek b e s t i m m u n g v o n u r z e i t l i c h e n g e f ä s s e n 3 6 3 





Zustand Fundort des sonstigen keramischen Rohstoffes 
Phosphorgehalt in 
geschlämmten Zustand 
P % P 2 0 6 % P % PsO„ % 
K u n s z o n t m a r t o n 0 ,1171 0 , 2 6 9 4 F e u e r f e s t e r T o n a u s F e l s ő p e t é n y 0 ,0276 0 , 0 6 3 3 
T ó f e j 0 ,0540 0 , 1 2 5 2 
S z e n t e n d r e 0 ,0390 0 , 0 8 9 4 B e n t o n i t a u s I s t e n m e z e j e 0 ,0138 0 ,0316 
S z a r v a s 0 ,0364 0 , 0 8 3 4 
N á d u d v a r 0 ,0352 0 , 0 8 0 7 K a o l i n a u s Z e t t l i t z 0 ,0087 0 , 0 1 9 9 
K a r c a g 0 ,0340 0 , 0 7 7 9 
M e z ő t ú r 0 ,0267 0 , 0 6 1 2 I l l i t k a o l i n a u s S á r o s p a t a k 0 ,0180 0 , 0 4 1 4 
K a p o s v á r 0 ,0154 0 , 0 3 5 3 
M o h á c s 0 ,0137 0 , 0 3 1 4 
M o h á c s 0 ,0090 0 , 0 2 0 6 
weniger gleichmäßig. Indem aber die Rohprodukte der Töpferei im Laufe ihrer Verarbeitung, 
weitgehend vermengt, zu gutem Durchschnitt werden, infolgedessen kann im Material der Gefäße 
der Phosphorgehalt der Tone kaum mehr ungleichmäßig verteilt sein. Unsere Behauptung wird 
durch die chemische Prüfung der in unseren Tagen erzeugten unglasierten Töpferwaren weitgehend 
bestätigt. Dennoch zeigte die Untersuchung des Materials von unglasierten Töpfen, die gelegent-
lich Ausgrabungen zutage gefördert wurden, daß überraschenderweise unter ihnen sich Stücke 
befinden, deren Phosphatgehalt bei weitem nicht gleichmäßig verteilt zugegen ist. Wir fanden 
in zahlreichen Fällen an bestimmten Punkten der Gefäße, vorwiegend am Unterteil, den Durch-
schnittswert weit übersteigende Mengen Phosphats. Wir hatten in Übereinstimmung mit den 
Literaturangaben wiederholt die Beobachtung gemacht, daß sich der Phosphatgehalt des Bodens 
in der unmittelbaren Umgebung der Gefäße anreicherte, und im manchen der Fälle überstieg er 
beträchtlich den Wert, welchen wir beim Ausfüllstoff der Gefäße festgestellt haben [37, 34]. 
Bekanntlich nimmt die scheinbare Porosität (Wasseraufnahmefähigkeit) der Tonscher-
ben mit steigender Brenntemperatur infolge der Zunahme von Silikatschmelzen stufenweise ab. 
In jenem Temperaturbereich aber, in welchem man die urzeitlichen Gefäße vermutlich ausge-
brannt hat, ist die Porosität der Gefäße noch recht ansehnlich. Folglich lassen die unglasierten 
Tongefäße die Flüssigkeiten durch, während die enthaltenen Nahrungsmittel, bzw. ihre Abbaupro-
dukte die Scherben selbst, und zugleich auch das Bodenmaterial der Umgebung, durchtränken. 
Es ergibt sich von selbst, die Anreicherung vom Phosphatgehalt des anfüllenden und 
des umgebenden Stoffes, sowie die des Scherbenmaterials, gleichermaßen mit dem einstmaligen 
organischen Stoffgehalt der Gefäße in Zusammenhang zu bringen. 
Der Umstand, daß die im Material einzelner Gefäße erfolgte Phosphoranreicherung auch 
während des Lagerns im Boden, bis zu unseren Tagen anhielt, deutet darauf hin, daß die Tone 
selbst in gebranntem Zustand die Fähigkeit besitzen, Phosphationen bleibend festzuhalten. 
Wenn aber auch der gebrannte Ton gleich dem Boden zur Aufnahme, bzw. zur Festhaltung von 
Phosphationen geeignet ist, dann dürf te die Möglichkeit bestehen, bei der Prüfung des Boden-
materials in einer einfacheren Weise, aus der Wandlung vom Phosphorgehalt der Gefäße un-
mittelbar Auskunft über den einstmaligen organischen Stoffgehalt zu bekommen. Aufgrund 
der Gesagten konnten wir annehmen, daß wir in bestimmten Fällen auch später, jeder Zeit, unab-
hängig vom Boden der Umgebung, Angaben in bezug auf die Bestimmung der urzeitlicher Gefäße 
aus der Prüfung des Scherbenmaterials erhalten könnten. 
Es erschien als zweckdienlich, die Wirkung der in den Gefäßen vermuteten und im umge-
benden Boden erhaltenen organischen Stoffe auf das Scherbenmaterial kennenzulernen, mittels 
Versuche, vorgenommen an den gelegentlich Nachgrabungen zutage geförderten unglasierten 
Tongefäßen. Wir sollten zwecks Prüfung ausschließlich unter bekannten Verhältnissen aufge-
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fundene Stücke auswählen, u.zw. nur solche, bei welchen auch in bezug auf das umgebende Boden-
material Angaben zur Verfügung standen. 
Im Laufe der chemischen Analyse des Gefäßmaterials ergab sich, daß der Phosphatgehalt 
in der Mehrzahl der Fälle vom Rand herangehend nach unten, zum Boden anstieg. Merkwürdiger-
weise konnte diese stufenweise Anreicherung des Phosphatgehaltes bei unglasierten Tongefäßen 
beobachtet werden, deren Brocken zerstreut aufgefunden wurden, und ihre Zusammengehörig-
keit sich erst während der Arbeit der Restaurierung einwandfrei bewiesen ließ. Diese Erfahrung 
weist deutlieh darauf hin, daß der von uns bestimmte Phosphorgehalt des Scherbenmaterials 
nur aus jener Zeit herrühren kann, als die Brocken noch zusammenhängend waren. Es kam 
ausnahmsweise vor, daß wir im Unterteil der Gefäße oder an anderen Stellen - wesentlicli 
niedrigere Werte feststellten als es zu erwarten war. Iii der Regel ließ sich diese Erscheinung 
mit der Ungleichmäßigkeit ihres Ausbrennens erklären. An jenen Stellen war namentlich die 
scheinbare Porosität (Wasseraufnahmefähigkeit) des Scherbenmaterials kleiner, was sich zumeist 
schon gelegentlich der Probeentnahme aus der unterschiedlichen Härte des Materials deutlich 
feststellen ließ. Außerdem fanden wir Gefäße vor, bei welchen der höchste Phosphorgehalt an 
den Randstellen festgestellt wurde, doch konnte man hei diesen Gefäßen fast immer beweisen, 
daß die Anreicherung des Phosphorgehaltes als eine Folge der verunreinigenden Wirkung von 
größeren Mengen organischen Stoffes, der sich in der Nähe angehäuft hatte, zustandekam. Also 
vermochte ein am Gefäßrand liegender Tierknochen, oder die Nähe des beigesetzten Körpers, 
den an jener ungewohnten Stelle oder sonstwo bestimmten hohen Phosphorgehalt gut zu erklären. 
In Ausnahmefällen stellten wir fest, daß in der nächsten Nähe des beigesetzten Körpers nicht 
nur die dem Körper zugekehrte Seite des Gefäßes, sondern auch jener Teil des auffüllenden Boden-
stoffes, der mit der entsprechenden Innenseite in Berührung war, eine Anreicherung des Phosphors 
erfahren hatte (Tabelle III). Diese Beobachtung zeigt, daß die Wirkung der im umgebenden 
T A B E L L E I I I 





Gefäßinhalt Wandinnenseite Außenseite 
vom Gefäß 
S'herhenniaterials. 
P l \ O s P P , 0 , P P A P P.O, 
R a n d , o b e n 
M i t t e 
U n t e r t e i l 
Mi t t e , g e g e n d e n 
K ö r p e r 
0 , 1 5 4 8 
0 , 1 5 5 7 
0 , 1 4 7 5 
0 , 1 6 3 5 
0 , 3 5 5 1 
0 , 3 5 7 2 
0 , 3 3 8 4 
0 , 3 5 7 2 
0 , 1 4 7 1 
0 , 1 5 2 9 
0 , 1 6 6 5 
0 , 1 5 7 8 
0 ,3375 




0 , 1 0 9 9 
. 






0 , 2 4 4 8 
0 ,2761 
0 , 3 6 9 5 
( N o 1. r ü h r t e von d e r v o n N . K a l i c z e i n g e l e i t e t e n N a c h g r a b u n g be i A s z ó d , G e f ä ß a u s d e m G r a b N o 45 . S p ä t - N e o l i t h i k u m 
L e n g y e l e r K u l t u r . ) 
Boden befindlichen organischen Stoffe auch bei dem im Gefäß enthaltenen Bodenmaterial in 
Betracht zu ziehen ist. Infolge der bereits erwähnten beschränkten Beweglichkeit des Phosphat-
ionen kann die verunreinigende Wirkung der organischen Stoffe außerhalb der unmittelbaren Um-
gebung kaum zur Geltung gelangen. Gelegentlich unserer Untersuchungen konnten wir uns 
überzeugen, daß sielt eine Zunahme des Phosphorgehalts als Begleiterscheinung der Dekom-
positionsvorgänge des menschlichen Körpers in den Gräbern nur in verhältnismäßig kleinen 
Entfernungen nachweisen läßt. Als Beispiel sei erwähnt, daß im Falle eines beigesetzten Sarges 
der Phosphorgehalt einer Bodenprobe aus der Nähe vom Beckenknochen des Skeletts den Wert 
0,1516% P 2 0 5 aufwies, während in einem Abstand 20 cm vom Sarg die Bodenprobe 0,1163% 
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P206 enthielt, was für an verunreinigt с Böden der typische Wert ist. In einem anderen Fall war 
der Phosphatgehalt der von der Mitte des Beckenknochens entnommenen Bodenprobe 0,3360% 
P205 - der 10 cm unter dem Körper entnommenen Probe 0,1790% P2O s in einem horizon-
talen Abstand von 10 cm wies aber der Boden schon den für den unverunreinigten Zustand cha-
rakteristischen Wert: 0,1163% P 2 0 5 vor. 
Wir hatten wiederholt Gelegenheit, parallel mit der Bestimmung des Phosphorgehaltes 
vom Scherbenmaterial, dieselben Bestimmungen auch mit dem Füllstoff der Gefäße vorzunehmen. 
Die Laborversuche haben bewiesen, daß dem beim Scherbenmaterial beobachteten Ansteigen des 
Phosphorgehaltes vom Rande an zum Boden in den meisten Fällen sogar beim anfüllenden 
Bodenmaterial der Gefäße eine fortlaufende Phosphoranreicherung ähnlichen Charakters entspricht 
(Tabelle I I I und IV-2). Doch konnten wir in etlichen Fällen auch die Beobachtung machen, daß 
die Wandlung des Phosphorgehaltes vom Scherbenmaterial und vom in dem Gefäß enthaltenen 
Bodenmaterial nicht parallel verlauft. Wir haben im Füllstoff einen Phosphorgehalt festgestellt, 
der dem unverunreinigten Durchschnitt des umgebenden Bodens entsprach, während im Scher-
benstoff das zunehmende Phosphor-Wachstum in der Richtung nach dem Bodenteil zu beob-
achten war. Es läßt sich aufgrund dieser Beobachtung annehmen, daß man im vorliegenden Fall 
ein früher schon gebrauchtes Gefäß im Grab unterbrachte, ohne organischen Inhalt (Tabelle 
IV-I). Wir fanden unter den untersuchten Gefäßen einige, bei denen weder im Scherbenmaterial, 
noch in den anfüllenden Bodenresten eine Anreicherung des Phosphors zu beobachten war. Es 
erscheint als zweifellos, daß das untersuchte Gefäß keinen organischen Stoff zu fassen hatte, selbst 
nachdem man es im Grabe untergebracht hat (Tabelle IV-3 4). 
Es ist aus den angeführten Angaben ersichtlich, daß man vermöge der Bestimmung des 
Phosphorgehaltes vom Scherbenmaterial falls parallel auch die gleiche Untersuchung des 
Bodenmaterials durchgeführt wurde auch über die frühere Anwendung der betreffenden Gefäße 
Auskunft erhalten konnte. 
TABELLE IV 







Im Gefäß Außerhalb des Gefäßes 
P P50„ P РгО, P 
R a n d , o b e n 0 , 0 4 3 3 0 ,1108 0 , 1 1 6 3 0 , 2 6 6 9 
1. M i t t e 0 , 0 4 8 8 0 ,1121 — — — — 
u n t e n 0 , 0 4 8 8 0 ,1121 
— — 
0 , 2 1 1 9 0 , 4 8 6 2 
R a n d , o b e n 0 , 0 5 2 7 0 ,1209 0 , 1 1 9 6 0 , 2 7 4 5 
2, M i t t e 0 , 0 5 4 6 0 , 1 2 5 3 0 ,0559 0 , 1 2 8 4 0 , 2 3 2 9 0 ,5344 
u n t e n 0 , 0 5 8 9 0 ,1351 
— — 
0 , 2 7 7 8 0 ,6372 
R a n d , o b e n 0 , 0 5 7 7 0 , 1 3 1 5 0 ,0974 0 ,224 
3. M i t t e 0 , 0 5 7 4 0 ,1318 0 ,0569 0 , 1 3 0 7 0 , 0 7 9 3 0 ,182 
u n t e n 0 , 0 5 6 9 0 ,1307 
— 
0 , 0 7 9 7 0 , 1 8 3 
R a n d , o b e n 0 , 0 4 4 9 0 ,1032 0 , 0 4 4 9 • 0 ,1032 
4. M i t t e 0 , 0 4 4 9 0 ,1032 0 , 0 4 4 5 0 , 1 0 2 2 
i m tei l 0 , 0 4 4 9 0 ,1032 
— 
0 , 0 4 4 9 0 , 1 0 3 2 
( N o 1. — N a c h g r a b u n g e n v o n I . E r d é l y i u n d A . S a l a m o n b e i K ö r n y e , 1955 . G e f ä ß a u s d e m G r a b 
N o 145. T o t e n a c k e r a u s d e m V I . J a h r h u n d e r t . ) 
( N o 2. u n d N o 3. — V o n I . B ó n a g e l e i t e t e N a c h g r a b u n g , K i s h o m o k 1960. G e f ä ß e a u s d e n G r ä b e r n 
N o 49 , r e s p . N o 45 . G e p i d e n g r a b s t ä t t e a u s d e m V I . J a h r h u n d e r t ) 
( N o 4. — К . B a k a y ' s N a c h g r a b u n g e n b e i S z o b - K i s e r d ő i m J a h r e 1966. G e f ä ß a u s G r a b N o 19. 
V ö l k i s c h - u n g a r i s c h e G r a b s t ä t t e a u s d e m X . J a h r h u n d e r t . ) 
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r.) Zur Kenntnis der Faktoren, welche die Phosphor auf nähme des Scherbenmaterials beeinflussen 
Wir gründeten unsere aus der Wandlung des Phosphatgehaltes vom Scherbenmaterial 
gezogenen Folgerungen auf die Annahme, laut welcher gleich dem Gefäß-Füllstoff ( Bodenmaterial) 
auch der gebrannte Ton die Phosphationen auf irgendwelche Weise dauernd festzuhalten vermag. 
Um diese Annahme beweisen zu können, war es notwendig die Möglichkeiten der bei den Tonge-
fäßen beobachteten Phosphoraufnahme, ferner auch die Aufnahme beeinflussenden Faktoren 
zu untersuchen. Zu diesem Zwecke haben wir außer der Untersuchung des Materials der bei 
den Nachgrabungen zutage geförderten Gefäße Versuche mit den Grundstoffen der Gefäße, 
mit den rohen und bei verschiedener Temperatur gebrannten Produkten von plastischen kerami-
schen Rohstoffen, Kaolinen und Töpfertonen durchgeführt. 
In den bei der Erzeugung von Tongefäßen verarbeiteten Töpfertonen sind zahlreiche 
Minerale enthalten, unter welchen auch die Tonmineralien, die bei der Festhaltung der Phosphor -
ionen eine nennenswerte Rolle spielen, durch mehrere Mineralgruppen repräsentiert sein kön-
nen. Es erschien also zweckmäßig die Phosphoraufnahme der Tongefäße vorerst an solchen, 
verhältnismäßig einheitlichen, von mineralischen Verunreinigungen freien Rohstoffen zu studie-
ren, die praktisch nur eine Tonmineraliengruppe enthalten. Dieser Überlegung gemäß beschäf-
tigten wir uns im ersten Abschnitt unserer Versuchsreihe mit dem Kaolin von Zettlitz, der Por-
zellanerde, die nahezu in ihrer ganzen Menge aus reinem Kaolin-Mineral besteht, mit dem Kaolin 
von Sárospatak (Nordostungarn), das aus Ulit besteht, des weiteren mit dem Bentonit hohen 
Montmorillonitgehalts aus Istenmezeje (Nordungarn). Zu den späteren Versuchen wählten wir 
mehrere charakteristische Typen ungarischer Töpfertone aus. Im Laufe der Laborversuche bemüh-
ten wir uns, an den gebrannten Produkten genannter Rohstoffe jene Anreicherung des Phosphors 
herbeizuführen, weiche wir beim Material der Gefäße beobachtet haben, und welche laut unserer 
Annahme - auf die Einwirkung vom Abbau der verschiedenen organischen Stoffe (des suppo-
nierten Lebensmittelgehaltes der Gefäße) unter natürlichen Verhältnissen zustandekam und 
während des Lagerns im Erdboden erhalten blieb. 
Bekanntlich ist die Phosphorsäure ein wesentlicher Faktor bei der Bildung der phos-
phorigen Mineralien, der Phosphate des Bodens. Es war eine berechtigte Annahme, daß sie auch 
in den Vorgängen eine entscheidende Rolle spielt, die zur Anreicherung vom Phosphorgehalt 
der mit den organischen Stoffen in Berührung kommenden Scherbenmaterialien führten. Dem-
gemäß erschien für das Studium der Verankerung von Phosphationen im Scherbenmaterial als 
zweckdienlich, die Phosphoraufnahme der keramischen Stoffe einerseits unmittelbar aus Phos-
phorsäure zu bewerkstelligen, oder aber mit Hilfe eines solchen organischen Stoffes, aus welchem 
unter den Versuchsverhältnissen gleichermaßen Phosphorsäure entwickelt wird. Aufgrund the-
oretischer Überlegungen wählten wir zum zweitgenannten Zweck das in den verschiedentlichen 
Geweben in verhältnismäßig großen Mengen enthaltene Adenosintriphosphat (ATP). Das Adenosin-
triphosphat ist ein mit drei Molekülen der Phosphorsäure esterifiziertes Derivat des Adenosins, 
eines Glykosids von Adenin und Ribose. In jedem Molekül esterifiziert der Phosphor das Kohlen-
stoffatom-5 der Ribose, u.zw. ähnlich der anorganischen Pyrophosphatbindung mit einer Pyro-
phosphatbindung. Durch Hydrolyse des endständigen Phosphorsäureradikals vom Adenosintri-
phosphat (ATP) entsteht Adenosindiphosphat (ADP), alsdann, nach Abspaltung des zweiten 
Phosphorsäureradikals Adenosinmonophosphat (AMP) Adenosin-5-Phosphat -, während 
Phosphorsäure frei wird. Da das ATP in neutralem oder wässerigem Medium beständig ist, und 
sich in der beschriebenen Weise nur in saurem Medium oder bei erhöhter Temperatur zersetzt, 
infolgedessen haben wir im Laufe der Versuche die mit Kohlensäure gesättigte wässerige Lösung 
des ATP angewandt, wodurch man auch den natürlichen Verhältnissen herankommen konnte. 
Unter solchen Versuchsverhältnissen ging die Zersetzung vom ATP nicht vollkommen vonstatten, 
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doch ermöglichte das mit Kohlensäure gesättigte Wasser eine Zersetzung bis zu einer gewissen 
Stufe: die Hydrolyse vom endständigen Phosphorsäureradikal des ATP. 
Da die zwecks Orientierung eingeleiteten Vorversuche ergaben, daß die Phosphorauf-
nahme bei sonst gleichen Verhältnissen von der spezifischen Oberfläche der Probe stark beein-
flußt wird, haben wir jedesmal aus gleichgroßen Körnern bestehende Stoffe angewandt. Die 
Wärmebehandlung der beim Experimentieren angewandten Rohstoffe erfolgte zwischen den 
Abb. 1. Geschlämmter Kaolin. Innerhalb der Temperaturgrenzen 20 —1000 °C, in Funktion der Temperatur 
bestimmte Veränderungen der spezifischen Oberfläche (I), Phosphoraufnahme aus der wässerigen Lösung von 




Temperaturgrenzen 20 C° 1000 Cc bei verschiedentlichen Temperaturen, jedesmal unter gleichen 
Verhältnissen, in oxydierender Atmosphäre. Die gebrannten Produkte wurden bei 20 C° 96 Stun-
den lang in einer Phosphorsäure, resp. organische Phosphorverbindung (ATP) enthaltenden 
wässerigen Lösung gelagert. Nachher folgte das Auswaschen in einer einheitlichen Weise, und 
das Trocknen der lufttrockenen Substanzen bei 150 C°, bis zur Gewichtskonstanz. Schließlich 
haben wir um die infolge der phosphorsauren Behandlung eingetretene Veränderung feststellen 
zu können den Phosphorgehalt der Versuchsendprodukte bestimmt. 
Die kontinuierliche Abnahme der spezifischen Oberfläche infolge der Wärmebehandlung 
(des Ausbrennens) konnte man an den bestimmte Mineralgruppen enthaltenden Proben mit 
Hilfe der Methylenblau-Adsorbtionsmethode auch diesmal gut verfolgen [69]. Die mit den Messun-
24* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 20, .1968 
368 G. DUMA 
gen parallel durchgeführten chemischen Analysen zeigten, daß unter den beschriebenen Versuchs-
verhältnissen sowohl aus der wässerigen Lösung der Phosphorsäure, als auch aus der des ATP, 
eine beträchtliche Phosphoraufnahme erfolgen kann. Diese aber verlauft bei keinem der Stoffe 
im Gleichschritt mit der Änderung der spezifischen Oberflächen. 
Die Tatsache, daß zwischen bestimmten Temperaturgrenzen die Phosphoraufnahme des 
Kaolins infolge der Wärmebehandlung, trotz der kontinuierlichen Abnahme der spezifischen 
Oberfläche, wesentlich zunimmt, deutet offensichtlich darauf hin, daß man das Festhalten der 
III IV 
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Abb. 2. Geschlämmter, kaolinithaltiger Ton. Innerhalb der Temperaturgrenzen 500 —1000 °C, in Funktion der 
Temperatur festgestellte Änderung der scheinbaren Porosität (I), Phosphoraufnahme aus n/10 Phosphorsäure 
(II), des weiteren die Säurelöslichkeit des AI „03-Anteils (III) und des Fe„03- Anteils (IV). (Feuerfester Ton aus 
Felsőpetény) 
Phosphationen im Falle der gebrannten Produkte nicht mehr in der Weise erklären kann, wie 
man es [6, 7, 8, 9] beim Rohkaolin beobachtet hat. Wir haben beobachtet, daß die Phosphorauf-
nahme des Kaolins mit der Säurelöslichkeit seines Al203-Gehaltes, der sich in Funktion der Tempe-
ratur verändert, korrespondiert (Abb. 1). Man bringt die Säurelöslichkeit des Kaolinits mit der 
Entwässerung des Minerals, mit der weitgehenden Umwandlung, dem Zerfall seiner Struktur 
in Zusammenhang [70, 71, 72]. Die Entwässerung der Mineralien, die der Kaolingruppe angehören, 
erfolgt zwischen den Temperaturgrenzen 550 700 C° (die des Kaolinits liegt bei 583 C°), wonach 
ihre Substanz als ein regelwidriges Gemenge der Kieselsäure und des Aluminiumoxvds angesehen 
werden kann. Das entwässerte Kaolin das Metakaolin verfügt über eine besonders hohe 
chemische Aktivität [73, 74], was wiederum begreiflich macht, daß die Phosphationen vorteil-
hafter mit ihm, als mit dem mineralischen Kaolinit reagieren können. Unsere diesbezügliche 
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Feststellung ergibt sich von selbst aus dem Charakter der Phosphoraufnahme. Doch konnte 
z.Z. die Entstehung von Aluminiumphosphaten mit Hilfe der Röntgendiffraktometrie nicht 
bewiesen werden, zweifelsohne infolge der geringen Konzentration des Produktes. Man hat die 
Wirkung der Phosphorsäure auf die verschiedenen Oxyde, ferner auf die keramischen Rohstoffe 
und gebrannten Produkte in den vergangenen Jahrzehnten eingehend untersucht. Es stellte sich 
heraus, daß sie vor allem mit dem Aluminiumoxyd und dem Kalziumoxyd, dann aber auch mit 
anderen basischen Oxyden zahlreiche Phosphate bilden kann [80, 81, 64]. 
Abb. 3. Illithaltiger, mit roter Farbe ausbrennender Ton. Im Temperaturbereich 509 —10DD°C, in Funktion 
der Temperatur bestimmte Änderung der scheinbaren Porosität (I), Pho3ohoraufnahm3 aus der wässerigen 
Lösung von ATP (II), und die Säurelösliehkeit des Al20.,-(III) und de3 Fe203-Anteils (IF). (Töpferton aus 
Mohács, Südungarn) 
Die außergewöhnlich vorteilhafte Phosphoraufnahme, die bei den gebrannten Produkten 
der Rohstoffe mit Kaolinitgehalt zu beobachten war, wiederholte sich bei den Illit, insbesondere 
aber Montmorillonit enthaltenden Materialien nicht: es folgt aus der Struktur dieser Tonmineralien, 
daß in ihrem Falle eine dem Metakaolin entsprechende Umwandlungsform nicht existiert (Abb. 2). 
Montmorillonit kann in den zur Herstellung von Tongefäßen geeigneten Lehmen kaum zugegen 
sein, da doch seine Eigenheit, welche aus der Struktur folgt, daß jenes Mineral überaus viel der 
Wassermoleküle festzuhalten vermag, dem Rohstoff aus keramischen Standpunkt aus betrachtet 
etliche unerwünschte Eigenschaften verleiht, wie allzu starke Sinterung beim Trocknen, Riß-
bildung usw. 
Obwohl die überwiegende Mehrzahl der ungarländischen Töpfertone von hohem Illit-
gehalt ist, konnten wir dennoch die Erfahrung machen, daß ihre Phosphoraufnahme sowohl 
aus der wässerigen Lösung der Phosphorsäure als auch aus der des ATP unter den Versuchs-
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Verhältnissen besonders günstig zu nennen war. Die Untersuchung zahlreicher Töpfertone, welche 
die charakteristischen Typen repräsentierten, demonstrierte eindeutig, daß dieser Vorgang durch 
die Wärmebehandlung Dauer und Temperatur des Ausbrennens entscheidend beeinflußt 
wird. Die Möglichkeit der Aufnahme von Phosphationen nimmt eingangs bei jeder Tongattung 
zu, dann vermindert sie sich allmählich (Abb. 3, 4). Der Vorgang läßt sich mittels einer Maximum-
Kurve charakterisieren, und verlauft keinesfalls der Wandlung der spezifischen Oberfläche oder 
der scheinbaren Porosität des Scherbens gemäß. Wir fanden im Laufe unserer Experimente, daß 
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Abb. 4. Illithaltiger mit roter Farbe ausbrennender Ton. Zwischen 500 und 1000 °C, in der Funktion der Tempe-
ratur festgestellte Änderung der scheinbaren Porosität (I), Phosphoraufnahme aus der wässerigen Lösung von 
ATP (II), des weiteren die Säurelöslichkeit des A1203-Anteils (III) und des Fe 203-An teils (IV). (Töpferton aus 
Szekszárd, Südungarn) 
sich die vorteilhafteste Phosphoraufnahme innerhalb der Temperaturgrenzen 600 — 800 C° befindet, 
in jenem Temperaturbereich, in welchem man die altertümlichen Gefäße unter primitiven Ver-
hältnissen mutmaßlich ausgebrannt hatte. Diese Messungen bestätigten unsere frühere Fest-
stellung, daß die Phosphoraufnahme an den dichtgebrannten Stellen der Gefäße weniger günstig 
ist, und wir erhielten dort in der Regel niedrigere Werte. Dieser Umstand muß bei Folgerungen, 
die wir aufgrund des Phosphatgehaltes der Scherben ziehen, weitgehend in Beachtung kommen. 
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RECENSIONES 
L. VÉRTES: AZ ŐSKŐKOR ÉS AZ ÁTMENETI KŐKOR EMLÉKEI MAGYARORSZÁGON (Monuments 
of Early Stone-Age and Transitional Stone-Age in Hungary). Handbook of Hungarian Archaeology I. 
Academy Publishing House Budapest 1965. 385 pp., 76 figs., 75 pis., 3 appendices. Ft . 100. 
<<. . . it is appropriate . . . to show humbleness and 
dubitation even in the seemingly surest statements» 
L. Vértes 
No branch of science can do without handbooks. The handbooks make it possible for tho experts to 
have an easy survey over the results achieved and open questions arising in their fields of science, and for the 
young investigators they facilitate considerably the initial orientation in the abundance of problems and scien-
tific literature.lt is, therefore, evident that the writing of an archaeological handbook has been on the agenda for 
a long time in the history of Hungarian archaeology. The first comprehensive plan was made still in 1946 — 47 
but the preparation of this handbook came to a sudden stop hardly one year later. Then in the beginning of the 
50-es a new project was elaborated by the Archaeological Committee of the Hungarian Academy of Sciences. 
On the basis of this project of a considerably higher level than the previous one there appeared in 1954 Vol. I 
of the «Handbook of Archaeology», the «Practical Archaeology», as the collective work of J. Banner, Gy. László, 
I. Méri and A. Radnóti. The other parts of this projects have never been materialized in spite of the fact that the 
lack of an archaeological handbook was felt more and more in Hungarian archaeological research. Finally this 
made it necessary to make a new project, and thus after 11 years, now a new projection is lying again before us, 
viz. the «Handbook of Hungarian Archaeology» Vol. I, the work of L. Vértes. 
A new synthesis of the results of Ancient Stone-Age and Transitional Stone-Age research was undoubt-
edly an important demand of Hungarian archaeology. The comprehensive works of M. Roska, O. Ivadic and 
J. Hillebrand excellent at their own time have been rendered out of date by the investigations of the last two 
decades. Besides, the research regarding Early Stone-Age has also been enriched with new results in international 
relation which have by all means demanded to compile a synthesis resting on new theoretical foundations. This 
task has been solved by V. on a high level and in a modern way. The work is divided into three important parts. 
Part I has elucidated the fundamental questions of the investigation of Early Stone-Age. Tho relevant chapters 
deal with the physical surroundings of Palaeolithic man, the animal world and the vegetable kingdom of the glacial 
period, the archaeological and chronological methods of Early Stone-Age research, the concept of archaeological 
culture, they give a short survey of the general problems of the history of Early Stone-Age, the complicated his-
tory of the Upper Palaeolithic Period in Europe and the development of Early Stone-Age research in Hungary. 
These chapters in fact represent the methodological foundation of the book and give a concise, reason-
able and well arranged information on the problems discussed. The task to be solved here was undoubtedly 
very difficult, because the rapidly increasing scientific literature of the last few decades had to be summarized 
within comparatively narrow frames and such questions had to be elucidated which have so far hardly or not at 
all been discussed in Hungarian archaeological literature. Especially timely was the discussion of the new chro-
nological methods of the Èarly Stone-Age research; perhaps this would have deserved an even larger space, and 
at the cost of the partly outdated Milankovic-theory the questions of the C14 chronology could have been dis-
cussed in more detail (it would have been appropriate to include in the literature also the following items: W. F. 
Libby: Radiocarbon Dating. Chicago 1955, as well as the two most important repertories of C14 dating, viz. «Ra-
diocarbon» and «Radiocarbon Dates Inc.»), and eventually the methods and results of the obsidian, basalt and 
potassium-argon chronologies. Unfortunately all this lias so far only a rather theoretical importance in Hunga-
rian archaeology, and this is just why we have to appreciate the untiring strive of V. to introduce the modern 
methods of investigation in Early Stone-Age research. 
The fundamental attitude of V. towards the appraisal of the Early Stone-Age finds is well reflected in 
his lines quoted as the motto of this review. In connection with this he is right to stress that the typological sys-
tematization of the finds alone cannot satisfy our present scientific demands. If we strive for objective scientific 
conclusions and really want to define the types of implements living in the consciousness of Palaeolithic man, 
then we can raise with justification all those doubts which are raised by V. If we consider that the investigators 
dealing with prehistoric age distinguish in general at least 30, but some of them, like F. Bordes, over 60 types of 
implements, and that at the same time under the conditions of Early Stone-Age many thousand years before 
the specialization of craftmanship we can hardly presume so many kinds of functions of work, we must agree 
with V. that these types are only units of work-promoting value made for ourselves. Thus, if it can be taken al-
most for sure that in the consciousness of Early Stone-Age man there lived other categories of implement types 
than those included in our typological systematizations, then we can hold the more correct and important the 
endeavour of V. to determine the Ëarly Stone-Age types of implements by the help of mathematical statistics, 
and to complete the typological systematization with the statistical examination of the technological characteris-
tics of the preparation of implements (he deals in part III, chapter 23 with the application of mathematical 
statistics in the investigation of Early Stone-Age). This strive of V. is very noteworthy and it definitely means 
an important step ahead from the methodological point of view. 
Those expositions of V. discussing the problem of «culture» colourfully and from many sides are impor-
tant also beyond the framework of Early Stone-Age research. He, quite correctly, distinguishes between the 
concepts of archaeological and historical culture the mixing up of which creates so much confusion in archaeolog-
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ical research, but he stresses correctly that the archaeologist, as much as this is possible, has to bring the con-
tents of archaeological culture near to the concept of historical culture. 
The historical survey of Early Stone-Age is very concise but still well arranged. V. draws up not only 
the development of the means of production, but in short, and still catching the essence, he also deals with such 
important elements of the superstructure, as religion and art. We would have been satisfied to see a more de-
tailed expounding of the evolution of the Neoanthropns and the problems of Early Stone-Age society, the more 
so, as in connection with the latter group of questions V. himself had to say some time back important things, 
which at that time evoke a strong echo also beyond the field of archaeology. Witty and lifelike is the representa-
tion of the complicated history of the Upper Paleolithic Period in Europe with a diagram of strata, which con-
tains not only the single cultures, but also the most important sites and their chronological data. I t is a pity that 
the technical execution is not quite perfect (for example on the diagram the thin lines appear in three densities, 
while in the key only in two densities, signs Nos 8 and 10 of the key cannot be found on the diagram), although 
in the doctor's thesis of V. the same diagram was perfect. 
The specific part of the work, the discussion of Early Stone-Age and Transitional Stone-Age in Hungary, 
is contained in part II (chapters 8 — 21). In this the methodological and theoretical axioms of V. assert themselves 
entirely, and this insures the unity of the representation in a groat degree. In the delineation and chronology of 
the different cultures V. strives for the maximal exclusion of subjective factors, and in accordance with this he 
relies first of all on the results of natural history and the statistical examination of the finds. The picture of Early 
Stone-Age in Hungary drawn up by him clearly shows the significant development achieved by Hungarian Early 
Stone-Age research during the last two decades as a result of which the picture formed earlier on this age has 
been changed fundamentally. The lower palaeolithic Buda culture, the Transdanubian Moustierian culture, 
the recognition of the radiations of the Moustierian culture, the clarification of the appearance of the Aurigna-
cian culture in Hungary, the definition of forms of the Gravettian culture in Hungary, the critical review of the 
mesolithic finds in Hungary and the historical appraisal of the new mesolithic finds, all these clearly mark those 
new results which have formed the picture of Early Stone-Age in Hungary drawn up by V. 
The third part of the book (chapters 22 — 27) is novel in many respects in Hungarian archaeological 
literature. In the first place very important are the two chapters on terminology (22. The kinds of implements 
and terminology of Early Stone-Age, 26. The terminological identification of the main fauna elements of Early 
Stone-Age sites in Hungary), which can serve as an example for the elaboration of the Hungarian terminology 
of other archaeological periods. Similarly pioneering is the chapter on the application of mathematical statistics, 
which also points to new possibilities for the investigation of other archaeological periods. The chapter on the 
chronological role of the cave filling is important from the theoretical point of view. I t is a good solution that the 
data on natural history and archaeology of the cave and open air sites of Early Stone-Age are given in separate 
chapters. This has rendered the second part of the work much more perspicuous and from the methodological 
point of view it has drawn a clear line between the factual data and the conclusions to be drawn from them. 
As a whole, the book of L. Vertes is a work of eminent value of Early Stone-Age research in Hungary. 
The consistent assertion of the strict critical view, the strive for the maximal exclusion of subjective factors, 
the description and appraisal of most of the finds on the basis of autopsy together with the application of modern 
research methods render Vol. I of the «Handbook of Hungarian Archaeology» a firm starting point for any fur-
ther investigations in Early Stone-Age. This handbook is the work of such a scholar, who has fully considered 
the methodological and theoretical questions of his branch of science and could also assert his view gained this 
way in the elaboration. We hope that Vol. I of the «Handbook of Hungarian Archaeology» will soon be followed 
by its further volumes. 
J . НА RM ATT A 
A. MOZSOLICS: B R O N Z E F U N D E D E S KARl'ATENBECKENS. DEPOTFUNDHORIZONTE VON 
HAJDÚSÁMSON UND KOSZIDERPADLÁS 
F. SCHUBERT-E. SCHUBERT: SPEKTRALANALYTISCHE UNTERSUCHUNGEN VON HORT- U N D 
E I N Z E L F U N D E N DER P E R I O D E В III (ANHANG) Budapest 1967, Akadémiai Kiadó. S. 280 Taf. 
74, Abb. 41, 8 Karten. 
Die Monographie von A. Mozsolics «Bronzefunde des Karpatenbeckens» bildet eigentlich den ersten 
Teil eines großangelegten Unternehmens der Verfasserin, im Rahmen dessen sie die bronzezeitlichen Depot-
funde des Karpatenbeckens zu veröffentlichen gedenkt. Das schon seit mehreren Jahrzehnten außerordentlich 
bemängelte Bronzefund-Corpus ist berufen, auch wenn es etwas verspätet veröffentlicht wird, eine alte, seit 
Hampel immer wieder aufgeschobene Schuldigkeit der archäologischen Fachliteratur zu begleichen. Dieser erste 
Band enthält die Bronzefunde der beiden historischen Horizonte der nach Mozsolics als В III bezeichneten Pe-
riode, aber er erstreckt sich auch auf die ähnlichen Funde von В I und II. 
Der Aufbau der Monographie ist klar und allgemeinverständlich, obwohl die Verfasserin eine Unmenge 
von Fundtypen und auch diese noch von zahlreichen Fundorten behandelt; man darf behaupten, daß es außer 
A. Mozsolics wohl kaum noch einen anderen Forscher gibt, der in dem Durcheinander der verschiedenen Bronze-
typen sich so leicht zurechtfinden würde. 
Leitfaden war in der Besprechung der Funde für die Verfasserin die typologische Methode; sie hätte 
diese auch nicht umgehen können, ohne sich der Gefahr der ständigen Wiederholung auszusetzen. Die Waffen 
(Äxte, Schwerter, Dolche, Lanzen), Werkzeuge (Meißel, Beile, Messer, Sicheln) und Schmuckstücke (Hals-, 
Arm- und Beinbänder, Beinbergen, Nadeln, Tutuli, Anhänger und Bleche) werden beinahe in der Reihenfolge 
ihrer Wichtigkeit behandelt, ebenso auch das Bronzerohmaterial, die Gußformen und schließlich die Gießwerk-
stätten. 
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Eigentlich bilden diese Kapitel den ersten Teil des Bandes und auch seinen Kern, denn gerade auf diese 
baut ja A. Mozsolics ihre ganze Konzeption auf, ebenfalls nach systematisierten Zielsetzungen. Die Zielset-
zungen werden schon im ersten Kapitel besprochen, in den Punkten von a. bis f.; wir sind der Ansicht, daß die 
Reihenfolge dieser Punkte nicht ihrer Bedeutung nach festgelegt wurde. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, 
daß eben jene Gesichtspunkte primär waren, die in den Punkten c., e. und /. genannt werden. 
In der Untersuchung der Typenverbindungen besteht die zeitgemäße Anwendung der typologischen 
Methode. Das Nichtbeachten oder Verdrängen dieser Tatsache würde bei der Bearbeitung eines jeglichen urge-
schichtlichen Themas zu schwerwiegenden Fehlern führen. Auf das engste hängt damit jener Punkt zusammen, 
in dem die führenden Typen der Hortfunde auf der Spur verfolgt werden; dies kann auch schon in sich manche 
historische Fragen beantworten. 
Die beiden obigen Gesichtspunkte werden durch die vertikalen und horizontalen stratigraphischen 
Angaben der Funde, bzw. durch die Schlüsse, die sich daraus ergeben, ergänzt. 
Der nächste, bloß der Seitenzahl nach zwar dünne, aber in seiner Bedeutung umso wichtigere Teil des 
Bandes konzentriert sich auf den bei Mozsolics als «/» bezeichneten Punkt; in diesem entwickelt die Verfasserin 
die schon erwähnten stratigraphischen und sieh daraus ergebenden historischen Zusammenhänge. In diesem 
Kapitel wird jene schon seit langem bekannte These offenbar, daß man die Bronzefunde kaum in sich, von der 
materiellen Kultur isoliert, d.h. aus dem Komplex der archäologischen Erscheinungen herausgerissen unter-
suchen kann. A. Mozsolics ist sich dessen völlig bewußt, daß selbst jene Bronzegegenstände, die zu minutiöser 
chronologischer Systematisierung geeignet sind, in sich, ohne die Keramik und unter Nichtbeachtung der zu-
sammenhängenden Funde kaum zu begründeter historischen Schlüssen führen würden. 
Dem obigen Teil schließt sich das nächste Kapitel an, in dem die Verfasserin die verschiedenen Hort-
funde bzw. Depotfundhorizonte chronologisch einordnet. Auch hier sieht man, wie auch schon in den früheren 
Kapiteln, daß in diesem Werk nicht bloß die Funde der Periode В III, sondern auch die Schätze der früheren 
bronzezeitliehen Perioden eingehend untersucht und zusammengefaßt wurden. Aber ebenso berührt wurden in 
den vorangehenden Kapiteln auch manche Probleme einiger grundlegender Typen aus der Periode В IV. Obwohl 
die Kapitel dieses zweiten Teiles vor allem stratigraphischen und chronologischen Problemen gewidmet sind, 
kommen in denselben auch einige historische Schlüsse der Verfasserin zu Worte. Leider sind diese Schlüsse nur 
für diejenigen restlos verständlich, die auch mit der anderweitigen wissenschaftlichen Tätigkeit der Verfasserin 
und auch mit ihren neuesten Studien vertraut sind. 
Es gehört eigentlich in denselben Zusammenhang auch noch ein anderes, ganz kurzes Kapitel von einer 
einzigen Seite, in dem die einschlägigen Forschungen der letzten zehn Jahre besprochen werden. Man sieht, daß 
es der Verfasserin nicht gelungen ist, auch diesen Teil noch in das logische Gefüge des Buches organisch einzu-
bauen. 
Den dritten Teil des Buches bildet ein Katalog, der in alphabetischer Reihenfolge die Fundorte der 
Hortfunde im Karpatenbecken aufzählt; es werden hier die Gegenstände der einzelnen Fundorte besprochen, 
und sie werden auch chronologisch eingeordnet. Dieser abschließende Teil des Buches wird wohl für lange Zeit 
ein unentbehrliches Corpus unserer Bronzezeit-Forschung bilden. Nachdem die Probleme des Umfangs, die im 
Zusammenhang mit diesem Buch aufgetaucht waren, bekannt sind, erscheint es beinahe als überflüssig, daß in 
diesem Katalog — auf Kosten solcher Teile, die bedeutungsvoller sind — auch noch solche Funde besprochen 
werden, die außerhalb des Karpatenbeckens, in Deutschland, Österreich, Polen usw. zum Vorschein kamen, 
doch mit den Hortfunden des Karpatenheckens in irgendeinem Zusammenhang stehen. 
In demselben Band wurden als Anhang auch die spektralanalytischen Untersuchungen der beiden jun-
gen Forscher F. Schubert und E. Schubert veröffentlicht, die diese eben an den Bronzefunden der Periode В III 
durchgeführt hatten. Die an mehreren Hunderten von Stücken durchgeführte Analyse scheint auch in sich schon 
ergebnisreich gewesen zu sein; mit Hilfe dieser Analyse ließ sieh einerseits der Unterschied der Bronzegegen-
stände aus der Periode В III gegen diejenigen aus den Perioden В I—II, und andererseits der genetische Zu-
sammenhang der beiden mittleren bronzezeitlichen Fundhorizonte nachweisen. Zu weittragenderen Schlüssen 
— wie z.B. die Unterscheidung der verschiedenen Werkstätten — wird dieselbe Methode erst dann geeignet, 
wenn die genaue Gruppierung der Bronzegegenstände je nach ihrer verschiedenartiger materieller Zusammen-
setzung in noch breiterem Kreis, und an noch zahlreicheren Fluiden ähnlich durchgeführt und bearbeitet wird. 
Es genüge so viel «in nuce» über Inhalt, Gedankenführung und Bedeutung des Bandes. Im folgenden 
versuchen wir — bloß auf Grund solcher herausgerissener Einzelheiten, denen größere Bedeutung zukommt — 
die Konzeption von A. Mozsolics näher zu beleuchten, und einige strittigen Pfobleme des Buches hervorzuheben. 
Es muß vor allem festgestellt werden, daß aus der Monographie selbst nicht klar und eindeutig genug 
jenes Bild hervorgeht, um dessentwillen die Verfasserin ihre zahlreichen Typenanalysen durchgeführt hatte. 
Ohne die Kenntnis einiger kleinerer Aufsätze von ihr, und besonders ohne diejenige ihrer beiden größeren Stu-
dien, könnte man sich unter ihren Thesen nur mit Mühe zurechtfinden. Ihre vor Jahren veröffentlichte Arbeit 
über die große Wanderung entwickelt die historische Konklusion des Abschnittes «Koszider» der Periode В III, 
während ihre andere Monographie, die die Goldfunde enthält, die historischen Schlüsse aus dem Abschnitt Hajdú-
sámson behandelt. Das minutiös bearbeitete typologische und chronologische System in dem Werk «Bronze-
funde» steht eigentlich im Dienste dieser früheren Thesen. 
Man kann aus den typologischen Abhandlungen, die den ersten Teil des Bandes ausmachen, nur mit 
Mühe Einzelheiten auf Kosten des anderen herausnehmen. Die einzelnen Gegenstandstypen werden duch Mo-
zsolics sozusagen in ihrer historischen Entwicklung bearbeitet, wobei auch ihre räumliche Verbreitung nicht 
unbeachtet bleibt. Solche mit minutiöser Sorgfalt bearbeitete Typen sind die Schaftlochäxte, die Nackenschei-
benäxte, und überhaupt die derartigen Waffen. Dem Auseinanderhalten der verschiedenen Untertypen kommt 
eine riesige Bedeutung zu, und diese Untertypen ermöglichen, wie man dies aus der Arbeit von Mozsolics auch 
ersieht, das Abgrenzen der verschiedenen Perioden gegeneinander. Das zeigen besonders die Nackenscheiben -
äxte von dem Typus А, В und C. 
Die typologische Reihenfolge der Schaftlochäxte von dem sog. östlichen Typus ergibt bei Mozsolics 
sogleich auch eine chronologische Reihenfolge. Von diesen sind nach der Verfasserin diejenigen von Bányabükk 
die frühesten, sie erscheinen im Karpatenbecken schon am Anfang der Bronzezeit; die jüngsten Typen mit 
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Nackenkamm sind dagegen für die späte Bronzezeit charakteristisch. Diese Äxte sind sozusagen ständige Begleit-
erscheinungen der einheimischen Hortfundhorizonte, und eben deswegen darf man ihnen eine entscheidende 
Zeitbestimmungsrolle zuschreiben. A. Mozsolics läßt auch die Möglichkeit der Schlüsse, die sich aus diesen Typen 
ergeben, nicht unbenützt. Möglicherweise ist bei der chronologischen Einordnung der bei ihr mit В bezeichneten 
Formen die Datierung dieser Stücke nach denjenigen von Bányabükk und Fajsz nicht völlig überzeugend. Die 
Äxte mit Schaftröhre sind, wie bekannt, archaischeren Charakters; sie mögen auch auf dem Gebiete des Karpa-
tenbeckens höchstens mit den A-Typen gleichaltrig sein; dieser Schluß wird auch durch die Exemplare aus Cucu-
teni und Darabani nahegelegt. Die Verfasserin konnte im Rahmen dieses Buches die ethnischen Probleme im 
Zusammenhang mit den beiden frühesten Äxtetypen natürlich nicht in Einzelheiten behandeln. 
Im Falle der schon erwähnten Nackenscheibenäxte hat Mozsolics das von Nestor ausgearbeitete Schema 
modernisiert, ja eigentlich auch grundlegend neubearbeitet. Besonders interessant ist dabei die Deutung des 
Motivschatzes an den Typen A; dadurch läßt sich auch der Gedanke ihrer Zugehörigkeit zu dem Kreis Ha jdú -
sámson vertiefen. 
Von den hier besprochenen Typengruppen der bronzezeitliche Schwerter würde ich vor allem die sog. 
Rapiere hervorheben, denen in der historischen Konzeption von Mozsolics eine bedeutende Rolle zukommt; 
die Verfasserin behandelt diese eigenartigen Waffen sozusagen als Schlüsselfunde. Die hauptsächlich auf Sie-
benbürgen konzentrierten, aber auch von dorther, leider, nur als Streufunde bekannten Rapiere verweisen auf 
einen anatolisch-ägäisohen Ursprung. Die Stücke aus dem Karpatenbecken werden durch die Verfasserin mit 
der Periode LH IIA parallelisiert; dies stimmt logisch mit dem von ihr bearbeiteten chronologischen System des 
Horizontes von Hajdúsámson überein. 
Eine bedeutende Gruppe der Arbeitsgeräte bilden die Beile, vor allem die sog. Absatzboile. Mozsolics 
ist sehr geneigt, das eine Beil von Uzd — das sich noch zu dieser Typenvariante hinzurechnen läßt — mit der 
im Hause des mykenischen Ölhändlers gefundenen Gußform in Zusammenhang zu bringen. Man darf diese 
Parallelisierung nur mit starkem Vorbehalt behandeln, nachdem die Verfasserin unter den Typen der mykeni-
schen Gußform die Beile mit Mittellappenstellung der späten Bronzezeit zitiert, und diese nach dem Zeugnis der 
italienischen Funde schon dem Horizont der Punta del Tonno hinzurechnen sind, ja dieselben auch in dem Gerä-
tenvorrat der Froto villan ova häufig sind. Auch Mozsolics ist sich darüber im klaren, daß die chronologische 
Lage, die man aus dem Fund der Periode LH III В erschließen kann (XIII Jh. v. u. Z.), nicht befriedigend ist; 
darum läßt sie das fragliche Beil in dem Hortfund von Uzd als einen der jüngsten Typen der Bronzefunde von 
der Art Koszider gelten. 
Die abwechslungsreiche Fülle der Bronze-Schmuckstücke erheischt eine solche vielverzweigte, einge-
hende Arbeit, die mit den Beschränkungen des Umfangs nicht im Einklang stehen kann. Es erklärt sich wohl 
eben aus dieser Tatsache, daß die Verfasserin in diesem Kapitel nicht jenes Niveau der Gründlichkeit zu erreichen 
vermochte, das für die Kapitel über die Waffen und Werkzeuge charakteristisch ist. Solche bedeutende Arten 
von Schmuckstücken, wie z.B. der sog. Beinberge von Regelsbrunn aus Bronzeblech, das gerippte, aus Bronze-
blech verfertigte Armband, oder die «Sichel»-Nadel werden etwas kurz zusammengefaßt. Es wäre vielleicht mög-
lich gewesen, schon bei diesen Typen klar und eindeutig festzulegen, daß die sog. Hügelgräber-Bronzen — wie 
sie bei einigen Verfassern genannt werden — ihren Ursprung im Karpatenbecken haben. Es wird auf diese letz-
teren im Zusammenhang mit den Nadeln mit tordiertem Schaft und kegelförmigem Kopf hingewiesen. Aber 
man vergißt diese Mängel, wenn man die viel eingehendere typoiogische Zusammenfassung über die verschieden-
artigen Anhängsel liest. Besonders beachtenswert sind jene Teile der Erörterung, in denen die Verfasserin die 
eigenartigen Typen aus den Hügelgräbern der späten Bronzezeit von den Stücken von Koszider unterscheidet. 
Auch die Kapitel, die sich mit dem Rohmaterial, mit den Gußformen und überhaupt mit der Metali-
kunst beschäftigen, führen zu sehr interessanten Schlüssen. Dieser Teil der Monographie bietet vielmehr wirt-
schaftliche und soziologische Konklusionen, als man es bloß nach den Titeln der einzelnen Kapitel erwarten würde. 
Die Tatsache, daß man in der Periode В III neben der Bronzebearbeitung der einzelnen Siedlungen, die 
wohl auf der Stufe einer Hausindustrie zu denken ist, auch noch mit speziellen Zentren der Metallkunst zu rech-
nen hat, beleuchtet auch näher das warenproduzierende wirtschaftliche System dieser historischen Epoche. A. 
Mozsolics verweist mit Entschiedenheit daraufhin, daß Bronze- und Goldschmiedekunst ernsthaftes technisches 
Können beanspruchen, und sie weist mit mythologischen Beispielen nach, daß diejenigen, die eine solche Arbeit 
verrichteten, innerhalb der Gesellschaft eine Sonderstellung besaßen, ja ihrer Tätigkeit abergläubische V erehrung 
gezollt wurde. Es geht aus alldem eindeutig hervor, daß die Stämme des Karpatenbeckens in der historischen 
Stufe В ITT schon eine fortgeschrittene Stufe der inneren Gliederung der Gesellschaft erreicht hatten. 
Die Kapitel, die bei Mozsolics die stratigraphischen und chronologischen Zusammenhänge der Depot-
funde aus der Periode В III behandeln, geben auch jene Methoden an, mit deren Hilfe diese Funde in ihre kultu-
relle Umgebung einzuordnen sind. Auf diese Weise werden die behandelten Schätze zu wichtigen Mitteln in der 
Rekonstruktion der historischen Ereignisse. Diese Methoden sind eigentlich nicht unbekannt, nur ihre komplexe 
Anwendung bedeutet einen grundlegenden Fortschritt in der Erforschung der behandelten archäologischen Pe-
riode. Die Verfasserin schreibt in der kulturellen Bestimmung der Hortfunde der mit diesen zusammenhängenden 
Keramik eine große Bedeutung zu. Es geht aus ihren Angaben hervor, daß es vor allem in bezug auf die Hort-
funde von der Art Koszider gute keramische Funde in Begleitung von Bronzegegenständen gibt. In der ausführ-
lichen Bestimmung des Horizontes von Koszider bedeutet vor allem das dreihenkelige geschmückte Gefäß in 
dem Schatz von Rákospalota einen Stützpunkt. 
Die stratigraphischen Angaben der in die Siedlungen hineingegrabenen Bronzefunde spielen eine her-
vorragende Rolle in der Arbeitsmethode von Mozsolics. Informationen teils aus den Publikationen und teils 
aus persönlichen Mitteilungen scheinen die einschlägigen Thesen der Verfasserin zu erhärten, obwohl im Falle 
eines jeden einzelnen Hortfundes, der in eine Schicht hineingegraben wurde, in der Benutzung der Angabe die 
größte Vorsicht von Nöten ist. 
Die bronzezeitlichen Forschungen von A. Mozsolics sind seit Jahrzehnten allgemein bekannt; besonders 
gilt dies für ihre chronologische Tätigkeit. Man wundert sieh eben deswegen auch nicht, daß ihre Monographie 
auf diesem Gebiete mehr bietet, als es erwartet wurde; ja, man bekommt darin beinahe einen vollständigen Uber-
blick über die Bronzezeit. Es wird bei ihr die Bronzezeit in vier Stufen (В I — IV) geteilt, die mit den beiden Perio-
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rien В V—VI der Urnenfelderzeit ergänzt werden. Innerhalb dieser Einteilung bedeuten В I—II die Frühbronze-
zeit, В III die mittlere, und schließlich В IV—VI die Spätbronzezeit. Was das Beurteilen der Frühbronzezeit 
betrifft, hält sie — von kleineren Veränderungen abgesehen — an ihrem Grundschema fest; sie hält nach wie vor 
jene Stratigraphie für den wichtigsten Leitfaden, die man auf Grund der großen Siedlungen bekommt. Im Sinne 
dieser Siedlungsangaben parallelisiert sie die Nagyrévei - Kultur mit В Ib, und die Hatvaner und Kisapostager 
Kulturen mit В II. Derjenige, der die bahnbrechenden frühbronzezeitlichen Forschungen des letzten Jahrzehn-
tes kennt, dem fällt sogleich auf, mit welcher Vorsicht A. Mozsolics die neuen Ergebnisse hinsichtlich dieser 
Epoche behandelt. Was den Anfang der Bronzezeit betrifft, akzeptiert sie das Fortleben von Vucedol-Zók, 
ferner die Antezedenzien von Früh-Nagyrév (В la); aber in der Datierung der Hatvaner Kultur hält sie entschie-
den an ihrer früheren Konzeption fest, wonach diese Kultur nur die Periode В II ausfüllt. Aber ebenso hält sie 
auch die Füzesabonyer Kultur für die mittlere Bronzezeit, В III, charakteristisch. Darum erheben sich mit 
Recht Bedenken im Zusammenhang mit dieser Datierung. Denn man muß ja im Falle beider Kulturen mit der 
Möglichkeit rechnen, daß diese unter breiteren zeitlichen Grenzen zu unterbringen sind als die vorgeschlagenen. 
Die Entstehungszeit beider Kulturen wird früher datiert, und es scheint, daß die Hatvaner Kultur stellenweise 
auch länger fortlebt als die Periode В II. 
Es bildet ein ebenso weittragendes Problem — obwohl unter dem Gesichtspunkt des vorliegenden Ban-
des nicht von primärer Bedeutung — auch die Frage der sog. Ockergräber Kultur, und so läßt sich auch die Rolle 
der Kisapostager Kultur, die die westliche Hälfte des Landes betrifft, beurteilen. Mozsolics hält nach wie vor 
an dem Gedanken fest, daß zwischen den Kulturen von Nagyrév und Vatya ein zeitlicher Hiatus anzunehmen 
sei; diese Zeitspanne wird nach ihr durch die Kisapostager Kultur überbrückt. Wohl seheinen ihre Beweise dafür 
überzeugend zu sein, aber der restlosen Annahme dieser Hypothese stehen doch mehrere Faktoren im Wege. 
Man kann unter diesen vielleicht jene Angaben erwähnen, die im Raum der Hauptstadt die Ethnogenese der 
Nagyréver und Vatyaer Kulturen beweisen. 
Von dem Gesichtspunkt der Monographie aus betrachtet, interessiert uns mehr das chronologische Be-
urteilen jener Kulturen, die sich in die Periode В I I I einreihen lassen. In der Abgrenzung des Hortfundes von 
Hajdúsámson spielt die Gliederung der Füzesabonyer Kultur in drei Gruppen eine bedeutende Rolle; die letz-
tere Gliederung wird durch Siedlungsschichten und durch verschiedene Gräberfelder erhärtet. Obwohl sehr wort-
karg, aber doch entwickelt die Verfasserin eindeutig, daß man nach der Phase von Hernádkak einen Bruch an 
den Siedlungen beobachten kann; zu diesem Zeitabschnitt kamen unter die Erde solche Schätze, wie derjenige 
von Hajdúsámson. 
In dem nächsten Teil des Buches faßt die Verfasserin die vier Depotfundhorizonte der ersten drei Perio-
den der Bronzezeit zusammen. Es wird sich lohnen, unter dem Gesichtspunkt jener historischen Zusammenhänge, 
die uns beschäftigen, die chronologischen Angaben der beiden letzteren näher zu beleuchten: 
Die Funde des Kreises von Hajfiúsámson werden durch Mozsolics mit sicheren, genauen Angaben um-
rissen. Dieser Horizont wird durch solche entsprechenden Parallelen, wie die Bronzefunde aus Langquaid und 
Naumburg, ferner durch die Zusammenhänge mit Aunyetitz auf die Periode В A2 nach Reinecke datiert. Der 
kurze Absatz nach diesen Zeilen enthält das wesentlichste, was Mozsolics betreffs des Hortfundes von Hajdú-
sámson zu sagen hat: Man soll nämlich demnach die Wurzeln jenes geschmückten Beinmaterials und jener Gold-
schmiedekunst, die man bisher für mykenischen Import hielt und mit dem Material der Schachtgräber verbin-
den wollte, nicht in der Periode L HI , sondern in L H II A suchen. 
Es ist jetzt noch nicht vorauszusehen, inwiefern die internationale und die einheimische Forschung die 
Thesen von Mozsolics akzeptieren wird; denn diese bedeuten ja eine vollständige Revision der mykenischen Be-
ziehungen. Die Vorschläge der Verfasserin beeinflussen dabei auch die Zahlenangaben der absoluten Chronologie 
grundlegend. Nach diesen Vorschlägen wäre der Horizont von Hajdúsámson nicht auf das Zeitalter jener Fürsten 
zu setzen, die sich in Schachtgräbern bestatten ließen, also der fragliche Horizont fiele nicht auf das 16. Jh. 
v. u. Z., sondern auf die ersten Jahrzehnte des 15. Das Hauptargument von Mozsolics für diese Datierung be-
steht darin, daß der in LH I minimale Export von Mykenä erst im Laufe der Periode L H II A lebhafter wurde. 
Im nächsten ebenfalls kürzeren Absatz faßt die Verfasserin ihre mit dem obigen zusammenhängende 
historische Konzeption zusammen. Allerdings wurde die eingehendere Begründung dieser Zusammenfassung in 
einer „anderen Arbeit, vor allem in der Monographie über die Goldfunde, sozusagen schon «vorausgeschickt». 
I hrer Ansicht nach ließen sich das Durcheinander der Siedlungen am Ende der Periode В I l l a , sowie auch andere 
Erscheinungen — so z. B. das Verbergen des Schatzes von Hajdúsámson — mit dem Erscheinen der «Streitwa-
genfahrer» kleinasiatischer Herkunft verbinden. Für diese Vermutung sprechen die Edelmetall- und Halbedel-
stein-Waffen, Rapiere und ähnliche Gegenstände, die in diesem Zeitalter plötzlieh erscheinen. Man kann diese 
historische Hypothese heute noch bloß mit einem sehr mageren Fundmaterial unterstützen, aber auf alle Fälle 
ist sie ein Erklärungsversuch für jene umwälzende ökonomische und soziale Veränderung, die zu dem plötzlichen 
Aufstieg der Warenproduktion und zu dem Enstehen der Bronzeschmiedekunst von Koszider geführt hatte. 
Man hat den Eindruck, daß die chronologische Einordnung der Hortfunde aus der Pei'iode В I l lb , 
und die damit zusammenhängende historische Bewertung weniger problematisch sind. Diese werden durch 
Mozsolics auf Grund der stratigraphischen Angaben in Begleitung der Funde, sowie auf Grund der Analogien 
der führenden Typen, eindeutig auf das Ende der В I I I datiert. Jene Interpretation, die die Verfasserin für die 
verschiedenen Typenzusammenhänge bietet, erledigt endgültig das lange erörterte «Koszider-Problem». Offen-
bar sind die Bronzen dieser Epoche für die Periode В В nach Reinecke charakteristisch. Dies wird durch solche 
Fundkomplexe bewiesen, wie Bühl, Ackenbach, Krüssow, oder der durch Holste als besondere chronologische 
Gruppe behandelte Fund von Locham. 
A. Mozsolics ist sich darüber im klaren, daß die Produktionsstruktur der Metallindustrie von Koszider 
sich verändert hatte; denn sie verweist ja daraufhin, daß die Bronzen von Koszider, die in der Qualität hinter 
denjenigen von Hajdúsámson zurückbleiben, schon Erzeugnisse einer immer steigenden Warenproduktion dar-
stellen. Dennoch bleibt sie mit einer Zusammenfassung der wirtschaftshistorischen Angaben schuldig; das er-
klärt sich wohl mit dem beschränkten Umfang ihrer Monographie. 
Die Bestimmung der relativen Chronologie war noch ziemlich leicht; aber umso mehr Schwierigkeiten 
hatte sie in der Bearbeitung jener Angaben des Horizontes von Koszider, die die absolute Chronologie berühren. 
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Sie bediente sich in diesem Fall einer sozusagen indirekten Methode, d.h. sie schloß aus der Chronologie der 
Periode В IV rückwärts, vor allem auf Grund der Bronzen des sog. Peschiera-Typus. Nach Mozsolics vertreten 
von diesen die älteren Typen den Abschnitt В IVa, während die jüngeren (Horizonte von Felsőbalog und Opályi) 
der zweiten Hälfte von В IV entsprechen. Nach der absoluten Chronologie bedeutet dies die Jahrhunderte 13. 
und 12. v. u. Z. Diese Datierung wird bei Mozsolics mit den einheimischen Parallelen der im Hause des myke-
nischen Ölhändlers gefundenen Gußform unterstützt. Es ergibt sich aus dem obigen, daß der Horizont von Ko-
szider im großen und ganzen auf die zweite Hälfte des 16. Jh. v. u. Z. und auf das 14. Jh. fällt; die Hortfunde 
selber wurden nach der Verfasserin wohl in den Jahren um 1300 herum vergraben. 
Beachtet man die neueste Fachliteratur über das Pesehiera-Zeitalter, so kommen die chronologischen 
Bestimmungen von Mozsolics, wie auch die absoluten Jahreszahlen für die erste Hälfte von В III, als unregel-
mäßig vor. Es ist zu bedenken, ob die Datierung der jüngeren Peschiera-Typen auf das 12. Jh. nicht allzu niedrig 
ist, und ebenso auch das Verlegen der früheren Stücke auf das 13. Jh. Es fragt sich ferner, ob man den frühesten 
Abschnitt der Spätbronzezeit nach Koszider (die Periode В Cl nach Reinecke) schon mit dem Pesehiera-Zeit-
alter parallelisieren darf. Man findet z.B. in Transdanubien die jüngsten Peschiera-Bronzen in den spätesten 
Fundzusammenhängen der Hügelgräberzeit; und eben diese vertreten eigentlich die erste Hälfte des 12. Jh. 
v. u. Z. Die früheren Peschiera-Typen sind aus dem Fundmaterial der vorangehenden Hügelgräberzeit bekannt. 
Unter den Funden der noch älteren Hügelgräber begegnet man höchstens den Antezedenzien des Peschiera-
Zeitalters. Daraus versteht man die schwere Situation von Mozsolics, die versucht, den Horizont von Koszider 
von dem Pesehiera-Zeitalter ausgehend zu datieren. Aber in diesem Fall bedeutet ja ihr Ausgangspunkt bloß 
ein «ante quem». Es fragt sich auch, ob zu der Bestimmung so wichtiger chronologischer Zusammenhänge bloß 
die Hortfunde der Horizonte von Felsőbalog und Opályi in sich genügen. Und pflichtet man dem Gedanken bei, 
daß die Schätze von Koszider um 1300 herum vergraben wurden, so entsteht dadurch ein weiteres, schweres 
Problem: denn in diesem Fall bleiben ja für die Fundzusammenhänge der einheimischen Hügelgräber kaum 
anderthalb Jahrhunderte übrig. Die Frage ist also gestellt, und die strittigen Probleme, die sich aus dem Buch 
von A. Mozsolics ergeben, bestimmen auch die Probleme, die unsere Forschung in der nächsten Zukunft zu lö-
sen hat. 
Die chronologische Zusammenfassung bildet eigentlich den Abschluß der Monographie; ergänzt wird 
sie noch, außer dem Katalog, durch den schon erwähnten Anhang, in dem etwa 400 Bronzegegenstände analysiert 
werden. 
Es sei zum Schluß noch bemerkt, daß diese Monographie für diejenigen, die den Problemkreis der 
Bronzezeit nicht genau kennen, eigentlich eine schwere Lektüre darstellt. Die gedrängte Formulierung der Ver-
fasserin duldet keine Wiederholung, und keine einzige Frage wird ausführlicher besprochen, die anderswo schon 
behandelt wurde. LTm dieses Buch zu verstehen, muß man auch manche anderen Arbeiten der Verfasserin schon 
gelesen haben. Wertvoll wird das besprochene Buch eigentlich nur mit diesen anderen Studien zusammen, aber 
so bildet es wirklich einen sehr bedeutenden Beitrag zu den bronzezeitlichen Forschungen der letzten Jahrzehnte. 
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bolic burial 
XX r x 
Szentlőrinc, 1: Grave 44; 2: Grave 4(1 
XXX 
Szentlőrine, ] : Grave 52, triple horse burial; 2: Grave 52, detail 
XXXJ 
Szentlőrinc, Grave 2, skull of a woman of 30 to 40 years, Pontic-Mediterranean, Taurid type 
X X X I 
Szentlorinc, Grave 63, skull of a man of 35 to 40 years, Taurid type 
X X X I I I 
Szentlőrinc, 1 : Grave 4, humerus with processus entepicondyloideus, with strong surfaces of muscle adhesion; 
2: Grave 4, ulna, broken in vivo, healed with callus formation; 3: Grave 4, jaw-bone with double peak 
XXXIV 
Szentlőrinc, 1: Grave 35, periostitis of right lower C—P t — P2 with porous bone substance and fitula opening; 
2: Grave 57. sequestered surface of the humerus of a woman, age 45 years 
XXXV 
Szentlőrinc, 1: Grave 28; 2: Grave 6; 3: Grave 31: 4: stray find; 5: Grave 1 I : fi: Grave 12; 7: Grave 26. Iron. Scale: 
1 : 2 
X X X V I 
Szentlorinc, 1: Grave 31; 2: Grave 12; 3: Grave 63; 4: Grave 30; 5: Grave 18; 6: Grave 32; 7: Grave 
8: Grave 31; 9: Grave 63; 10: Grave 29. Iron. Scale: 1 : 2 
X X X V I I 
6 5 
Szentlőrinc, 1 : Grave 27; 2: Grave 15; 3: Grave 21 —22; 4: Grave 38; 5 — 0: Grave 42. 1 — 3: bronze, 5—6: iron. 
Scale: 1 : 1 
XXXVIII 
Szentlőrinc. I -2: Grave 44 3: Grave 2: 4a — b: Gravé 65. Bronze. Scale: 2 : 1 
X X X I X 




S c a l e : I - 4 = 2 : 1 , 5 = 1 : 1 
X L 
Szentlorinc, 1: Grave 34, glass paste and amber; 2: Grave 41, amber; 3: Grave 44, carved amber beads and 
1 filigreed silver bead. Scale: 1 : I 
CDXXIX 
5 6 
Szentir'rinc, I : Grave 3, stone; 2a: Grave 29, bronze, covered with ornamented silver plate; 2b: Grave 40, bronze; 
3 — 4: Grave 40, stone; 5: Grave 9, bronze; 6: Grave 34, bronze. Scale: 1 - 2, 5—0 1 : 1 , 3 - 4 2 : 1 
XLII 
Szentlőrine, I -2 : Grave 9: 3 — 6: Grave 20. Scale: 1 : 2 
XLII I 
Szentlőrinc, I 8: Grave 19. Scale: I : 2 
XLIV 
S z e n t l ő r i n c , i : G r a v e 13; 2: G r a v e 10; 3 : G r a v e 21 — 2 2 : 4 - ô: Grave 26; ti: Grave 38; 7: Grave 54. Scale: 1 : 2 
X L Y 
Szentlorinc, 1: Grave 53; 2: Grave 19; 3: Grave 54; 4: Grave 35— 36; 5: Grave 63; 6: Grave 44. 
S c a l e : 1 : 1 
XLVI 
S 







Szentlőrinc. 1—7: Grave 52. Scale: 1 : 2 
с, о 
Q 
Szentlőrinc, l—(i: Grave 58. Scale: 1 : 2 
X L VIII 
Szentlorinc. 1 "2: Grave 60; 3 4: Grave 61. Soale:l : 2 
XI.TX 

Keszthely—Fenékpuszta. 1: Grave 2; 2: Grave 5; 3—4: Grave 6 
L U 
Keszthely—Fenékpuszta. 1—2: Grave 8; 3—4: Grave 9 
L U I 
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Keszthely—Fenékpuszta. 1—31: Grave 5 
LVIi 
Keszthely—Fenékpuszta. I—8: Grave 6 
Keszthely—Fenékpuszta. 1 — 15: Grave 9 
Keszthely—Fenékpuszta. 1 — 15: Grave 9 
Keszthely—Fenékpuszta. 1 — 15: Grave 9 
Keszthely—Fenékpuszta 1 - 2 : Grave 12; 3 - 4 : Grave 11 
Keszthely—Fenékpuszta. I: Grave 4; 2: Grave 7; 3 7: Grave 10; 8 10: Grave 14; 11: Grave 11; 
12 14: Grave 14; 15—17: Grave 13 
LXIIT 
Keszthely—Fenékpuszta. 1 — 19: Grave 15 
CDLII 
LXV 
Keszthely—Fenékpuszta. 1 —14: Grave 16 
L X V I 
8 
K e s z t h e l y F e n é k p u s z t a . I - 8 ; C r a v e IT 
Keszthely— Fenékpuszta. 1 9: Grave 29; 10-12: Grave 30 
LXVII1 
Keszthely—Fenékpuszta. 1: Grave 25; 2: Grave 22; 3—5: Grave 18; (i: Grave 15; 7: Grave 
L X I X 
Keszthely Fenékpuszta. I: Grave 14; 2: Grave 17; 3: Grave 5; 4 — 6: Grave 1G; 7: Grave 5; 8: Grave 17 
9: Site: Mogorjelo (Jugoslavia); 10: Grave 8; 11: bracelet from Lipp's excavation at Keszthely—Fenékpuszta 
LXX 
Keszthely Fenékpuszta. I: Grave 16; 2: Grave 5; 3: Grave 15; 4: Grave 14; 5: Grave 16; 6: 
Grave 5; 7: Grave 12 
La photographie du buste en hermès en 1953 
L X X I I 
Le buste avant la restauration de 1930 
L X X I I Î 
Le buste vu de gauche 
L X X I Y 
Le buste vu de 3/4 droite 
í q io . ip o p и л o ^ s n q o q 
Л Х Х Т 
L X X V T 
Lp buste vu de derrière 
I . X X V l l 
Le buste sans collier carcan 
LXXVIIJ 
La tête du buste 
L X X T X 
La tête du buste do l'intérieur 
L X X X 
L'épaule droite de la pèlerine à émaux cloisonnés 
LXXXT 
LXXXTT 
L X X X I I I 
LXXXIЛ 
L ' é m a i l à é c u s s o n d e l a p o i t r i n e , l e s y e u x d é m o n t é s v u s d e d e v a n t e t d e d e r r i è r e ( a v e c le e o n t r e é m a i l ) , l a g r a v u r e d e l a l e t t r e «r» se 
t r o u v a n t s o u s l ' é c u s s o n , p u i s u n d é t a i l d e l ' i n s c r i p t i o n e t d e l ' é c u d e D e m e t e r N a p r á g y i à l ' i n t é r i e u r d u b a n d e a u 
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